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AU JOUR LE JOUR
19 dteiii ',we19 7 - i juin 19 ,S)
19 ddcembre 1957. - A Rome, deant I'lnslitut biblique
pontifical, notre confrire M1.Bruce Vawter, professeur d'Ecriture sainte a Denver, soutient enfin sa these de doctorat biblique. On sait que iionbre d'epreuves et di\ers autres examens
(des eliminatoires, en sornme), precedent ce jour de gloire.
lndme au cours de chaque annee scolaire, 1fi'eeneent n'est
pas friquent : quelques rares candidats qui se cumptent aisdment sur les doigts de la main parviennent i cette soutenance.
finale. 11 v faut toute une suite de circonstances faxorables :
predispositions, loisirs. anndes d'etudes, et par-dessus tout, un
courage 6prouve. Dans la petite Compagnie, c'est le troisieme
docteur is-sciences bibliques.
Le 25 janvier 1912, M. Charles Souvay, alors professeur au
Keurick Seminary, de Saint-Louis, soutenait sa these sur la
metrique des psaumes en hebreu. On en peut lire le compte
rendu dans les Annalcs, t. 77, p. 175-179. Vingt ans plus tard,
M. Pierre Dulau, alors professeur h Albi, defendait son travail
sur Siamiarie et les Samaritains,qu'tr-oquent les pages 302-307 du
tome 98 des Annales.
Aujourd'hui, M. Bruce Vawter presente au jury son etude :
la justice sociale chez les prophetes prd-exiliens (Social justice
in the pre-exilic prophets).
Nd le 11 aoit 1921, a Fort Worth, dans le Texas, M. Bruce
Vawter, fut admis au seminiaire interne de Perryville, le I septenbre 1942. 11 y poursuivit formation et 6tudes jusqu'a son
ordination sacerdotale, qu'il recut le 31 mai 1947.
Enroyi a Rome pour I'annee scolaire 1949-1950, il la couronna par une licence en thdologie obtenue a l'Angelicum doiniicain. II continua ses etudes
l'a
lstitut biblique oi, apres
la licence biblique, il fut, sur la fin de 1952, habilit6 a subir
ulterieurpement 1'examen du doctorat biblique. Suivant les reglements, il partit enseigner I'ecriture sainte a Saint-Louis, au
seminaire Kenrick, et commenca dis lors la redaction de sa
thlise : ce sP.cinrwn attendu du sa\oir et du savoir-faire. Au
cours de ccs quatre annces fort occupdes, .M. Vawter kcrit
quelques articles, notamment des comptes-rendus dans la revue
anm;ricaine d'Ecriture sainte : Catholic biblical quartely, et plus
tard. fut agrug6 au Consei! de direction du periodique. En 1955,
M. Vawter publiait une Introduction populaire aur quatre Evanqil's. et. en 1956, il iditait Sentier d tracers la (;enfse a Path
trough Genesis), commentaire et initiation au premier livre
biblique.
Finalement, au printemps de 1956, it retournait A Rome
pour y paraclhe\er la miiie au point finale dL sa thise et la
.
prIparation imniiidiate de s-es exaienr
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I.e 1 dckemiibire 1957, parmii ces
optvrcu es tlinae, c'etait la
d'iI'vxi'-stu ' do.lin'le ein publi, dans la grande saile de Hltislitil bii!iiqui.
I'e Inelure durant. ii dul expliquer les treize
primiern
s e'rse-t
du hliapitre 8 d'Ezchiei'l.
Ui\itlat li's riles, !t'
pmat.-a.e cliiA i ia iptri'uOl, piuur parler laui'a'e scolaire) .- t
d.t-rmitii
Iimali
le
nint e' au candidal. E\idinnirent, aee quelqi1,' trAi htl'etirle jpr'paratini. on petit .simlemiient bhtir -a
cla-'-e, .Itablir Ie plan sclhi;liatiqttu
de cc couIs., orlalii-ertui s
c',(il ai>a.nc>-'sttout autliur des xer-ses c)lloisi. I es dihers et
dli-nts pruobitip-s pqui se pistit en
oIule sunt au prralable
,-tuli<i
'- t Ip:dpaurc
s par toute unte fourmlation t unie dtude de
i'linour--S anutto;"e. Voici. dI'apri-.s la Bible de Jfdrusalem., les treize
\vr-it
;it
expliquer cn c• jour :

le.'-

Vision des
.
ierhds de Jeru.salimi

Ezdchiel, chapitre 8)

1 La si.rtiOu
ainae, au siiimri
mlois, le cinq du lois a ,
i'fais as.N.is che: moi el les anci,-ns de Juda ,tlaient assis devant
rmi. tquand la main idu Seilgneur YathvC s'abattit yur moi.
?2 .JI rcilardai : it y acait uniir
e qui ressemblait 6d nt
hoimme b . LDpcuis e-r qui parais.sait 'tre ses reins et au-de-ssos, r',l:it
i d lfiu, et dilpuis ses rein· et au-dessus c'etait quelqu'i ,rNis',
torille n0im Itnour, coinmm:nc
clat dtu rmvieil c).
:; 11 ,:l,'ndil trie forime d main et mil,prit par les chcceu.r,
**t I'<sjrit m,'rlil
entrilr
cicl et Ierre et lm'iWemni ita & Jerutsalem,
,'ldes c:isios
tdirini,
d;. ii I'enlrtid duii portche inlitrilcur qui re!lardce II torwd. hi oir se dresse Vidole de la jalousie qui proioq'l, l/ajalousic et.
'i tlr roic-i qu' ei t1l
Iil
n filoir' ilit Dieu d'lsraIl, tclle que
ij I'arais iruedan.s lat ralle.
51 II ,' ldit :
Fils d'howmiin,,
lare leos yerux vers I' niord.
.1 lecai Its y>un.r t-crs It nord. ct roi,-i qu'au nord du porche de
I ',itel il y nrnit retlrf idole do In jiai.usic, f Il'i'trde.
6() 1/ iM dit : ( Fils d'hounle, rois-tl cr qu'ils font ? Tout'.s
pra.liqu'is abomiinables au.rqui'lles In miaison d'lsrarl
,'rdoiic ici, pour m'dloiUnerir dr mnon satn•-tuuaire. Tu verras •n,,ore d'autres pratiques abominaiblcs. ,
7, II m, conduisit 4 I'nlri 1, duilt
parris. Jo reyardai : i y
,rit
lt rou dans le miur.
n
S, II me dit : , Fils d'homnime, perce le mur.. n Je pergai le
,!r; il ~y aait
unc entree.
"

,

-hi-rinllt
d
re-oelotcre 592 avant .lius-Chlri-s).
AIn
htinine
, gere ; , A dil fcu , hetbreu.
r: Commie -n I 26-28. c'esiY.lahv4 lui-nnmne iui appar'ait an pro."*O.An vi-l'et 4, ce nes.l ,Iius
que la gloire de Yahiut. Cf. encore

1 2s.

'I)Ell-s vont
iminrer au iprfiphi-te
'a culpaililI,
e .1irusal-mn.
n'l
p
paour des Ilhds ).-s,
im ro vertu dl'un- silildaril juridi'inu aive des p.';iet.irs : ce sont sPe propres pc.rlli;
Ptf s• pkchhs
i;e-ents qluiprovoiqnlnt 1' ch.itiment imminenl.
Cf. 14 12.
e La jalousie de Yath6. irritO par loute pratique idulAtrique.
, I,"- idole
Oe tinl jflousie . est peut-lre la statue d'Astarlt que Mai.-,
:v-ail intlrduile dans le Temple. 2 R 21 7.

19) El it me dit : Entre et regarde les pratiques aboraina-

bles aurquelles its se licrent 1f.
(10) J'eItrai et je re!ardai : c'dlaient toutes sortes" d'imayes de reptiles et d'aniimaux repugntants et tuutes les idolcs de
In maison d'lsradl, repriseintes sur le mur tout autour.
11': Et soixante-dix honitirs, des anciens de la maiso d'lsrarl. tlaient debout decant les idules, - et Yaazatnyahu, fils de
ayant chacuit son encenShaphin. dtait debout parmni eux, ,oir i la main. Et le parfuun de I'encens montait.
(12) II me dit : AAs-tu vu, fils d'homme, ce que foat daus
I'obscuritd les anciens de la maison d'Isracl, chacuit dans sa
chambre ornee de peintures ? Its disent : Yahrv, tie nous cuit
pas, Yahvd a quittd le pays.
'13) Et il me dit : Tu ccrras encore beaucoup d'autres abominations qu'ils pratiquent.,
L'explication et la classe terminies. surgissent en tin de
seance, diverses questions posees par chacun des imembires du
jury. En ce jour. prdside le P. Ernest Vogt, recteur, avant
conmiie assesseurs les Pcres Albert Vaccari. William Pavlovsky,
Pietro Boccacio et Aloysius Alonso-Sclokel.
Une semaine plus tard. le 19 d6cembre, dans le mdme cadre de l'lnstitut biblique, c'6tait enfin, le grand jour. la soutenance de la these : morceau de rdsistance et travail depuis
longtemps scrute et pr6pare. Parmi !'assistance, prennent place
nomilre d'dtudiants et professeurs des divers centres d'dtudes
de la ville. I'armi ces invitds. on cnmpte plusieurs de nos confrires. dont M. Bisoglio, notre Procureur general pris le Saint-Sie.'-,.
Diment prdpard et ouvrant la seance, le rdsume du travail. exposant sa genese, sa construction, ses rdsultats principaux, doit
se condenser en une demni-heure. De cet exposd voici les grandes lignes d'apres les dires du thisiste lui-ineme :
La justice sociale dont traite cette dissertation n'est pas
celle des moralistes d'aujourd'hui,qui procedent de faCon diductire, partant de la nature de U'homme comme etre social, pour
aboutir a l'iddal d'une sociedt juste dans laquelle la dignitd humaine sera sauvegardde. 1 y est plut6t question des devoirs sociaux pratiques, enseignds par les prophetes d'lsrail, comnme
Rtant la volontd redv&le de Dieu pour son peuple, dans l'ordre
social particulier, qui s'6tait ddveloppd sous sa direction.
Comme le Dieu qui inspira aux prophdtes de parler est aussi le
Dieu des chritiens, ii y a beaucoup t apprendre dans une etude
de ce genre, malgre les sidcles qui nous sdparent des proph•tes
et en ddpit des structures bien diffdrentes de notre socidtd.
La dissertation 6tudie la socidtd isradlite du point de rue
hi.storique, de ses origines a sa ruine finale. Comme ii ressort
des pages de la Bible et des donnees de l'archdologie qui corroborent leur tdmoignage, cette socidtd, sous la poussde de ses
notivations religieuses distinctives, temoigne des le dfbut nn

-6-,ltcr'ot pour les raleurs sociales qui n'a pas d'dquicalent dnws
I. r'ste du inonde ancien. Centree sur une economie a base

i'agriculture,et accordant, en consequence, une importance maj'ure i la possession de la terre, elle trouca dans la famille
''unitt naturelle de 'ordre social et l'administrateur des res.,ources de la terre. La sauceyarde de la personnalitd ct des droits
Ic l'individu se trouve dans son appartenance a la famille et a'
,un yroupement plus large de famnilles dont il faisait partie. La
propri6td etait entre les mains des chefs de famille dont c'etait
I., decoir moral de pourvoir aux besoins de leurs sujets et des
mnembres ine6itablement plus faibles de la societe. Une larye
distribution de la propridte tait encouragde pour que I'inddiritdance economique pist dire le lot de tous.
Arec l'adoption de la monarchie, peu i peu cet dquilibre social s'altera. La centralisation du youvernement et la bureau*ratie royale briserent les liens de la famille et du clan. Quand
isradl devint une puissance nationale, enyagde dans le trafic et
',* commerce avec I'etranger, une aristocratic mercantile se dd-

coloppa.

Les familles disparurent comme

unites econiomique-

ment independantes, pour dtre remplacies par une grande masse
'Iindividus disparates, nayant plus de sicuritd sociale, parce
'tje les riches et les puissants 6vinqaient les petits propridtai,res et concentraient les sources de la production pour accroitre
lo.< uains commerciaux. Le fosse entre les riches et les paucres
·'Ylaryissait toujours plus, et ii y cut d'un c6td un nombre rela,;,ement petit de gens vivant dans un luxe insens6, et de I'au' r. ute multitude constituant maintenant un proletariat, vicant
,u jour le jour et tout d fait i la merci des premiers.
Contre les maux de cette epoque s'elecu a oix des prophe.. I'ls ne s'en prenaient pas au chanyement de I'ordre ecano'i,;que pour lui-minme, mais i ce qu'il s'dtait effectud dans un
,,,tdpris total de la loi divine. C'est surtout par les condamnations
!lries par les grands prophOtes du vuii* siecle (Amos, Oste, MiS/,:et Isaie) que nous connaissons le juemenet porte par le
i,;u d'lsradl sur ces evCn:ements, et les principes sociaux posif.q
s ,ui dtaient sa volontd.
Les prophetes enseignent que la justice sociale n'cst pas
• iiloment la volonti
de Dieu ; clle se module sur sa propre faSEi,,,l'aiiret elst utn reflet de la nature mrme de Dieu. L'oppres.•iii, des paurres, le manque d'honintelt et la fraude, le plaisir
'u.is.te pris sans t;gard aux besoins du prochain, sont des pdchds
,ui attircnt la colfre divine. Les produits de la terre etaient mis
SInl disposition dut peuple, dans son ensemble et n'avaicnt pas
i.ir
but d'cnrichir quelqttes individus tandis que beaucoup
:iirnt r;duits on servitude. Quand les ddsordres sociaux, I'in,;iaincitt et la corruption des yourernants eurent fait d'lsracl un
;i,'ilc qui ne se souciait plus de la Ioi de Dieu, la nation qu'il
Ofnit formde avait en principe cessd dejd d'exister. La ruine
finale politique d'lsrail ne fut, des lors que la confirmation de
-

:ll

de rhoses.
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La dissertation se termine par l'6tude des relations entre la
doctrine sociale des prophetes et la loi du Pentateuque dans la
Bible, et, par la comparaison de cet enseignement avec la pensee sociale des nations qui etaient les voisins d'lsracl, principalement la Babylonie et I'Egypte.
Apres cette presentation et principalement sur 1'etude de
la these elle-meme, qui, depuis des semaines, se trouve entre
les mains du jury, chaque membre formule et soutient observations et questions. Aujourd'hui, aux ci6ts du Pere Recteur,
h la table du jury, on voit les Peres Augustin Bea, William Pavlovsky, Aloisius Alonso-Schokel et Michel Dahood.
Apres le chassd-crois6 des objections et rdponses, le jury,
apres en avoir rituellement ddlibere, proclame enfin M. Bruce
Vawter, digne du titre de docteur es-sciences bibliques, cum
laude.
La Compagnie voit done en ce 19 decembre 1957, son troisieme docteur 6s science bibliques. Quand et qui done sera la
quatrieme ? L'avenir Je dira... Mais ddja I'on sait que, sans
titres universitaires, la petite Compagnie n'a pas manqud et
ieureusement ne manque pas de serviteurs et de fervents de
Ia parole de Dieu.
20 dicembre. - A Paris, en Sorbonne, un laic, chretien de
Chine, Louis Wei, presente sa these pour le doctorat d'Universit6. II a consacrd une quinzaine d'anndes de recherches historiques, parmi nombre d'archives, a Paris (Affaires ttrangeres),
A Rome (Propagande), et ailleurs, sur I'Ouverture des Cinq ports
au commerce etranger et la libertd religieuse en Chine (18421856). Dans ces documents ainsi recoltds, plusieurs iissionaires lazaristes interviennent. La mise en cuvre de ces documents reste favorablement apprdcide par le jury : MM. Pierre
Renouvin, Maurice Beaumont et Rend Etiemble. De par ailleurs,
I'assistance, par sa varixt6 amicale, signifie egalement au th&siste qu'on apprdcie de tels efforts et ces interessants resultats.
24 decembre. - Ii y a un mois, k Milan, se cl6turait la
grande Mission g6ndrale qui dura du 3 au 24 novembre 1957.
Sur cet effort apostolique, dans les Annali della Missione (1958,
pp. 94-114), M. Archietto nous fournit nombre de details, et
d'interessantes precisions que terminent quelques r6flexions sur
cet
eevnement.
Voulue par IMgr Montini, des son arrivde A Milan, la Mission, des fevrier 1956, fut decidee gendrale, pour toute la vaste
MItropole lombarde. Soigneusement dtudi6es, les consignes et
decisions de l'archeveque de Milan imposerent un thBme unique N traiter parallelement et simultandment dans les cent
vingt-sept paroisses de la ville et dans les trois cent deux centres : dglises, chapelles, institutions, etc., oh la parole de Dieu
fut adressde 4 la foule des chrdtiens. Chose int6ressante h consigner ici, I'archeveque de Milan, dans ses directives aux missionnaires recommanda que la parole fit d'ahord simple : 6vi-

-8ter done toute affectation et tout eclat purement spectaculaire,
que l'on entende une parole sincere, a la portle de tous.
La predication devait ttre dvanygiique et solide ; I'autorite de tout porteur de la parole de Dieu s'appuie sur I'evangile, et non sur une philosophie humaine et personnelle. Dans
fenseignenient de tout missionnaire, doi\ent 3* se marquer charitd et surnaturel : parler ayant au cwur I'amour des Ames,
eviter des lors toute potlemique personnelle ou politique.
Durant la mission un thmine unique devait etre trait6 partout. Simultanement, il de\ait se repartir en sept meditations
et en sept instructions :
Les sept imditations prevues comportaient :
I° Dieu est notre Pere.
2" Le sens de Dieu dans la vie.
3* Jesus-Christ rviCitateur du Pere.
4* La fuite loin du Pere.
5* Le retour au Pere.
6° L'Eglise, voie vers le Pere.
7° Dans l'attente du Pere.
Sept instructions etaient de m4me demandees :
1t Devoirs envers Dieu le Pere.
2° Rapports avec Dieu le Pere.
3° Le bapteme.
4° La confession.
5* La famille, image de I'amour du Pere.
6° La paroisse.
7° L'activit6 professionnelle : volonte du Pere.
Ainsi prevue, la Mission r6clama et obtint une preparation
zpirituelle, croisade de prieres demandee dans tous les milieux:
Milan pour tous ; tous pour Milan. La propagande pour la mission utili-a les moyens les plus modernes. Toute une organisation
'tudia et prepara le terrain et les divers milieux.
Des reunions speciales ouvrirent la Mission : journees du
clerga. rassemblW au Duomo, les 22, 23, 24 octobre ; les religieuse3, rtiunies a Saint-Ambroise, les 29, 30, 31 ; journde des enfants. celle des malades. chacune rencontra la plus g6n6reuse et
la plus apostolique attention.
Le 9 novembre, les predicateurs re;urent de I'archeveque,
instructions et consignes ; les apotres de cette mission grouparent dix-huit
r\'-ques ; quatre-vingt- trois prdtres s6culiers,
quatre-vingt-huit capucins ; quarante-quatre freres mineurs,
trente-quatre dominicains. trente-trois lazaristes, trente jdsuites. vingt et un oblats de Rho. dix-neuf passionistes, dix-sept de
la FraternitO de Bologne. seize franciscains, quinze rddemptoristes, quatre barnabites, quatre salesiens, trois conventuels,
trois stimmatins, deux missionnaires de I'Immaculde, un b6nddictin. En dehors de ces missionnaires, on comptait une cinquantaine d'autres pr6dicateurs spdcialises.

-
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A tous, Mgr .lonltini lit preseint d'une Cuncordance biblique
et d'un directoire de piedication. Pour leur part. Jes trente-trois
Lazaristes 're;ureInt en charge I'evaniidlisatini de huit parois-e,. la basilique Saint-Etienne, Mater Amabilis, Bon-l'asteur,
'Sainte-Marie Enfant et Saint-Pie V,

Saint-Louis de GolnzatlJn,

la M.duille iiruculcuse, Saitle-Faille it Roqyudero, Notre-ltulme
dti Sacr•--Cwar au pont lamtbro. Au total, pri-s de cent mille
dllnes, de milieux ii6\itablelmet mtields... Cliaque paroisse, suivant sa physiolnorlie relut ses prddicationts pre\ues par farclhe\rque de Milan. Le ri'sultat. dans I'enlsemnle. resta consolant et repColdit aux efiorts et h cette inobilisation spirituelle.
25 dicembre. - La mwesse du jour de Niil, selon les pro.raiinues, de\ait ltre radiodiffusde de chez les Lazaristes. Au
95 de la rue de SIvres. depuis la \eille, tout Ilait pr'it et installS dans la chapelle. mais les micros reItent muJets, par suite
d'une gr~\e professionnelle dans le personnel de la transmisSi1n\. Quoique alnnuld.
le proI
'iramiIe
.
allltoinwt
I
et
,ex(6cut(J av\,'
le cceur et la fer\eur habituelle. reste cependant hoinore du vachet reglementaire.
De par ailleurs, pour rette solennitr. sur le parvis NotreIamie, un sapin entier apport6 des Vosges, haut d'une tr'ntaine de nmtres, est dress&, pare. ornementct
. poudr6 et illumine. Ce gigantesque arbre de Noel attire les \isiteurs : les
grands et les petils se iiontrent intbress6s par rette marque
d'hiinceur qui souligne cette f0te de la manifeslation du >Sciyneur. Quelques jours apres le 1" janvier, nuitamment, une
blIurrasque, une rafale de \ent ren\erse sans autre inciden:t Ic
giaiantesque Arbr ede Noe : fin glorieuse de ce bouquet de verdure dresre aupris de la crilche de 'Enfantt-Dieu.
1" janvier 1958. - De la Circulaire du Tre s IHonort Pere
Slattery, extrayons pour les Amiales. la partie histiurique, Le tour
d'horizon de 1957.
... Dans ma derniere circulair,,

je cous annonrais qu'cn con-

formited avec une decision de la derniere Assemblec gintrale
une revue allait etre publiee qui rous apporterait periodiquemeat, acec des documents officiels Omnnant du Saint-Siege ou
du supjirieur gdndral, des noucelles de toute la Congregation.
C'est chose faite, et je sais avec quel intrdet vous lisez ( Vincentiana ,. Je remercie en cotre nom comme au mien notre cher
confrere M. Buynini qui a hien voulu accepter la direction de
cette revue pour laquelle ii Rtait particuliirement qualifid. II
semblerait a premiere vue que la publication de , Vincentiana"
rendait inutile la deuxinme partie de la circulaire annuelle dont
le but dtait pricisement de cous renseigner sur quelques-uns
des faits les plus marquants de l'histoire de la Compagnie au
cours de l'annde prec&dente. Cependant, tout bien pese, je crois
que ce tour d'horizon fait par la Circulaire garde encore sn raison d'dtre. Je pourrai quelquefois y mentionner tels faits qui
n'auront pas Ntt communiques di u Vincentiana ,. Mais surtout,
je rappellerai quelques evrnements que roais aurez appris par

-

10 -

pour 'Cpritter leSy sentimentts qu'ils sugiyrent on
rru',.
,t,t,
, n d,'ilijyer Ict's lei'oni qu'ils rtenfermet.
Jlo rous dirai tout d'abord ma joie de la retponse que, de
'iutcs parts, uon fail ha mion appel pour la celebration du troisiiuw ccntenaire de la mort de saint Vincent de Paul et de sainte
Louise de Marillae. Dans plusieurs provinces on se propose de
'.cnstrunire une egylise en I'honneur de notre saint fondateur ou
ine' nouvelle Ecole apostolique afin d'accentuer le recrulement

des cocations. Partout on est rdsolu d faire connaitre la vie et

Pere, ce qui ne pourra que
bienheureur
i
de notre
,ontribuergrandemcnt au bien des dmes et a la gloire de Dieu.
ottu.r qui font preuce de ce z•le en seront les premiers bindfi*,air.es. Car ce contact plus frdquenl qu'ils auront avec la per,,tnn, rt la ponsde de saint Vincent stimulera encore davanlage
et d'agir comme
r In resolutiond'aimer ce qu'il a aimi
',11
*I Ia fait.
ir doctriin

Yilmentiana rous a fail cunnailrc au fur et d mnesure les
',rrtmcnII.ntst joyoux ou dtliloure'ux dte la Maison-Mere. Mais je
,*,.r rous dire rcomibicn nous acons dtC heureux, i l''occasion
dir .ws soi.rante arts de sacerdoce, de dire notre affectucuse cer
n it chrhr mons.ieur Robert. Dieu ceuille le conserver
,:ratio,
'liltrnmps .'ncore parmi nouis ' C'est aussi acec joie que la
M1li.-in-M.erc a rc:brd le jubild sacerdotal de Mgr .lontaigne,
,,,ir'in criair'e apostolique ide PEin.
L'infirtn'rie de In Mai.son-.llre a reru le dernier soupir
autr' ancien rftque de Chine, Mgr Jean de Vieine de Hauii•ir
So.n zrl, apostolique, son humilitd, son esprit de pau:/*,,nillr.
lui araient ralu Ia r'mnration de ses confreres et de ses
Sr,'tr
i,'-l'os. It ni rfru, pormni nuls, les derniers imois de sa vie ; et
'.s.p*etacle e son existence de colontaire effacement et de
',ti.itace.ouriante fut, pour la Maison-M. re, une grdce de choix.
Lat penuric dul rccrutremcnt se fait encore sentir dans nos
1, x.r provinces de France. Elle est d'autant plus sensible que ces
/1 ,.r iroritces i'oat pas sculcment i fournir du personnel, &
*. I.s propres mnaisons. C'est sur1 elles quo reposentl aussi les
plusicurs provinices qui ne pruvent quere conmpter
i,i,, .:' i
1,r an recrutloment local ; Al;rric. Iran. Turquie et Madagasar. Ni un rcnfort pourait cenir d'aillrurs aux trois dernieres de
*. puriinr,'cs, ii serait le bienrinu. Cependant, grice au zNle
,Ir. Inirs ,is.itours, 31M. Honfflain et Charles Philliatraud,I'avewir dtis 1proitces ide Paris ct de Toulouse est de plus en plus
,,r.,urant. Le nomnbre des cnfants auymente dans Leurs Ecoles
:!. istoliqusv, ,t une de rcs Ecoles rient de faire ses ddbuts dans
', rgion si chre'linne et si riche en vocations qu'est l'Alsace.
I.- di'voucment d'rlun quarantaine d'annees de Mf. Pierre d la
lit!la'nn de nos Ecoles apostoliques et la plus florissante, celle
diu Berceau de Saint-Vincent-de-Paul a Wtd reconnu par l'octroi
i, laI1i~ion d'honneur. Les confreres qui traraillent dans les
,;r,1I!d. se;itiniir's melttont ,) profit les nomnbrcuses occasions
i"' fI'ur offront Conn~rs et Rencontres pour se perfectionner
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daus teo" cunnai.ssaces qu'e.rif, l.'ur r6le tie formate'urs de, prdtres. jQuant aux mauions de Missions de France, elle. seout en
pleine aclicit suit dans t'ur secteur rcspectif, soit dans dti's
travanu

en counimun pour des mlissioull

de plus yrande ce•:t'r-

yure ol les nitres collaborent avec d'autrcs oucriers ecanydliques. C'est ainsi que quirne de nos confr&res ont participd i la
grande mission dotnnie sinultant;ment damns outes les paroises
/deToulouse.
Au debut de 'annee 1957, la prodince d'Alleimane a dtd
bi,'n ,prouvce par la mort d'un de ses meilleurs et plus illustres fits, Mgr Odendahi, vicaire apostolique e Linmon Costa
Iica, depuis une vinytaine d'annees. Le vcenre defunt laisse le
soiuvcenir d'un ap6tre infatigable. Pendant soln episcopat le nom-

bre des catholiques du cicariat apostolique de Limon avait plus
que double, passant de-trente-quatre mille dt soi.ante-dix mille
sur quatre-cinyt-cinq mille habitants. 1 acait en la joic quelques semaines acant sa ,nort de benir sa nouvelle cathddrale.
A une grande Onergie, Mgr Odendahl sacait joindre beauvoup
d'affabitt. Aussi etait-il unirerselleneent estimi,
et Les autorit('s ciriles ont dccre a
it 'occasion de sa mort un deuil national
de trois jours. 'Puisseson intercession aupres de Dieu obtrir
a sa clhere province d'Allemayne d'abondantes vocations ! II les
lui faudrait pour envoyer ale cicariat apostolique de Limon le
renforl substantiet d'ouvriers f;r'aniyliques demandd instamment
par Rome.

La maison centrale de la province d'Autriche, d Graz. a cu
se terminer en 1957 les longs travaux de rdparationsrendu.s edccssaires par les bombardements de la dernikre guerre mondiale. Un de anes assistants, M. Knapik, me reprisentaita 'iinaufluration des bdtiments ainsi restaurds. Mais I'annde 1957 aura
ru an ecvnement plus important encore pour la procince d'Autriche, nl reouverture de son s'minairc interne, avec neuf sjmninaristes. L'utat florissant des 6coles apostoliques, surtout de
celle de Graz-Eggenberg. laisse esperer qte disormais les rnItres au sminaire seront regulimres et assez nombrruses chaque annee. ;Oncomprend la joic du visiteur, M. Romstorfer, et
tristesse et linqtuiElude que ltaIr aram'l
dte ses conflrers, aprsa
causies la fermeture du siminaire.
La proCince de Belgique a une mission au Congo belge. Ctte
mission. qui date d'une trentaine d'anade,, etait encore ant rdgime d'une prefecture apostolique. Voulant reconnaitre les re-

kultats substantiels obtenus par le travail de nos missionnaires
ct les encourager a continuer et intensifier leur effort, la .ar'rie Congregation de la Propayande vient d'elerer In mission de
];ikiro au rang de vicariat apostolique. Nous esperons que la
nomination du premier vicaire aposlolique ne se fera pas lonytmips attendre. Son sacre marquera une date dans l'histoire
de la province de Belgique. On entrevoit le recrutement d'un
'lerri indigbne dans le vicariat apostolique de Bikoro, et peut'tre l'entrde dans notre famille religieuse de quelques-un., de
,,'s chritiens. Dejai des vocations & la vie religieuse se font jour,
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et 31. le Vi'situr a deiumandi l'ouvrrture d'un s~uinaire interne
puor fr`'res couadjuleurs. P'tis.se I'arenir rcpondre a ces hearIu.x
d, but., .'
t qu'tlle doit fournir ai ses numbreaus•
En plus du pe'r.-oneul
et Ilori..isuitc.s maiu.ons, la priocu'in de Madrid a la charge d'en
aco•d'i,'r

iltu

pioriloE'ts

ou

rice-liroi';lt'cs dIte

Iutyue espujtlyotE

sit ,.:'shirs d'Esxpay;ne, qui d',p,'ndent d'elles pour leur recrutemcl t. II lui faut plor cela ,,autibret•as•s vocatlions. HIeureutseient, hicnu les lui ucrcordec. Cihatque amtner seS (ccoleS apos.tuliques
c, toirnt
au sicltiaire
interrl'
pres d'une centauine de sm:ltina-

ri.•.'s. Aussi I msmaisons d'ituds de Hortaleza et de Cuenc'a
rttaui,'l-clies drcc'•ens roup IlIroilh' pour loyer tant d'dudiants.
C'est pourquoi on a runstruit pour les thtiloyiens dansali baullict rtd

Sualni;atiluUe une•c

Sl'

jIlmisoixo

dVot les eltudimants pour-

runt binficie'r dt•s cours donnds dans. la c`flbre uni:ersitd d'"
Lette' cille. Its riruinent de s'y installer. Mais c'est des le dtbut
dtf 1-(1as (;tudes qu'il faut reiller i Il bonne formation de nos
futttrs mnissio~ntaires. C'est pourquoi Ic visiteur de Madrid,
M3. Franco, ccille acre un soin tout particulier stir ses ecale,
apos.toliqutes. 'citel xollicitude cient de lui sujydrer la creation
d'ui, bulletin qui sera un lien entre ces ecoles et contribuero
hreaucowp ii la formation qui s'y donnc.
II porte le nom sugelt'lifi"
l. La Forja " La Forge).
La I'rociere dec Barcelone n'a pas un champ d'action aussi
ca.st, que celle de Madrid. II lui fant cepcndant un personw'l
assez abondant pour ses maisons d'Espayne et pour celles de la
ricc-province de Honduras. M..Mariano Pcrcz, qui prisidait au.c
dcstine'cs de r,'lte rice-prorince, a fait instance pour que je le
di'rlirgv dr c roffire. .ous lti ans onsdonn pour succcssetur
.M. Louis ;.aya, lt31. Brufau l'a remplact coinime superieur au
s.micaire de Tre'ucialpa. Mais M. Perez rcntrd en Espagne 'a
ptas coulu y prendre so rliraite. Noimm dirccteur des etudiants
,' E.s"|iltua de Francoli. if l.s f(ra binueficier di son cxperiencar
,'tdl'rcloppera dans leur 4ime le zule pour les missions d'outreEn Hollande aussi les cocations ui la cie religieuse sont particulii'rement abondantes. Seminaristes et Žtudiants vicaient
ju.isqi'iri dans nlaidme maiuson de Ianningen. Leur nombre
sans ccsse croissant ne permettant plus cette cohabitation, l's
x.u'ginoristes vont s'installer i Ecfde. Vos contfrrres de Hollandue
Wnayant que peu d'wu'res dans la mnitropole, le plus grand nombre des nouveaux prdtres partent chaque annde pour les viceprocinces du BrIsil et de Java. Les evjnements qui se ddroulent
actuellement en Indon6sie nous ont inspird des inquietudes pour
I'avenir de cette derniere vice-province. Notre Congregation commence, ii est crai. d se recruter sur place. Mais si tous les canfreres hollandais decaient quitter l'Indondsie, se serait un rude
'cop portd ir leurs muvres. Heureusement il y a lieu d'esprer
/Lu'i! n'en sera pas ainsi. M. Zoetmulder, visiteur de Hollande,
,atcli'n missionnaire 6 Java, et qui vient pricisement de faire la
risiti, de la vice-province, nous fait espdrer que les hollandais
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aduutnds itdces watcre's relijieuses ou de bieufaisance pourrunt
dctei.urer dans le pays. 31. Van 3M\yen, qui etait depuis 1950.) d
la t:te idelIa cie-province dir Java, na'a demiandd de le relecer
die celte clarye. .oun
lui acons donne pour successeur M. W\illIn Jans'sen. Je dois mnentiuner aussi le dIres en Hollande d'un
anwien 'De
,:que de Chine, 31gr Euyiene Lebouille.
lie llon-i'ic. bien rares suul li's noitt-lies, 'I nous n1 I'' ri'ircndirecrt. QOI'lqucs-uns de nos cuIqr,-res
cecuons que par icoic
sont autorists 6 faire du nministere I tlitre isolh: dans les purvoisses. I'autres peaurent 'tre employLds dans Is
jylise
yd
tiilr de
chantres, oryutnistes onu acristains. t'rtain.yS,
enfin, doictret cicre en laiques et se licrer a dircrs" travaux pour cicr, 'to
:
ns
parlor de ceux qui ne jouisscnt plus de la libertl. I'mr lItas
ayons une prire frdqucnte et fercente.
Dans la province d'lrlande nos confreres ont pris en charge
la paroisse de Dunstable oifse troucaient jusqu'ici des conifr,,res
de la province de Madrid. La prosptritW croissante des inaisons
de Castlenock et de Raheny i Dublin) a rendu neccssaires des
tracaux d'agrandiss'rieent. La province n'a pas, jusqu'ie pre.sent,
d'edole apostolique. Les maisons d'dducation dirig•es par nos
confreres et Ie s:iniaire de M\aynooth, oil deux d'entre nos miissionnaires, sont directeurs spirituels, assurent le recrutemeant
du sdminaire interne par les sujets qu'ils lui envoient ciaque
'e r'eerru'lemnt n'est pas suffisant pour piriettre
aiint'e. .Jlai*i
d'accepter les propositions des dveques en Angleterre et en Irlande. encore moins pour qu'on puisse songer aux missions a ad
gentes ,,.Esperons cependant qu'un jour virndra oil cetle tradition missionnaire se renouera.
J'ai passe quelqucs jours i Rome en nocembre dernier. Les
cardinau. itqui je suis alli presenter mes homainaes m'ont fait
un arcueil tres encourayeant. A la Sacrde Cong:rd.lation des Rites
on nous a donnt; de bonnes no'velles tie nos causes de 1-Iatification et de canonisation. II n'est pas impossible que I'ann6e
1958 roie la canonisation du birnheureux Perboyre. Si cette
esperance se rdalise ce serait unl grande joir pour toute la
ceu.r de nos confreres qui ont,
Compagnie, nolamment pourl
commie notre bienheureux frt)re, ronsacrd leur vie i I'r1 angdlisation de la Chine, mais en ont 0tC expulsis par des persecuteurs qui ne veulent pas faire de martyrs. J'ai eu aussi la
grande consolation d'une audience du Saint Pire. Le pape
Pie XII m'a fait 'imnpression d'etre en excellente sante. 11 s'est
informd' arec bienceillance de I'etat de la Compagnie, ct j'ai
reu de lui, pour eous tous, sa paternelle btnddiction. A Rome,
'«ai pi conslater que toutes les places Etaient occupies a la
\1:ison internationale d'etudes oil nos jeunes pritres travaillent
arnc ardeur atparfaire leur formation dans les diffdrentcs branches des sciences ecclesiastiques. J'ai trourd parmi eux un
lonfrere de la province occidentale des Etats-Unis, MA. Francis
Va:rter qui devait, un mois plus tard, passer brillamminnt sa
these de doctorat hiblique. Puisse-t-il avoir de nombreu.r imitateurs ! Au Leoniano et dans les autres maisons de la pro-
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vtine de Ruone on s'adonne acec ardvur ux' differrvnes• oinetitos de tl petite L'ompalnie. .Mlais ici uussi le recruatleret. .'il
etait plau abondant, permettrait d'intcnsifier le travail et d'dUlrI,Rolierus )Dominuiiu messis ut mittat
iJir I'l rhamp d'action.
oJlerar;ius

1
illn inesSeIfl SuaLL.

La pro'-itnee de Turin a fourni plus de trente missionnairt'i
u la graudiuoe mission qui vicnt d'itre dounde d Milan. Ce'ltt
entreprise, d'une ampleur, sans precedent, avait mobilisr upn
millier de miissionnaires, plusieurs dev'ques et deux carditHu.i.
Ce n'ext qu'avec le temps que 'on polurra bica apprcier le.s
fruits de ceite campayne apostulique. Mais ce qu'on a pu coni.tater ,uri I'heure est lres encouraycant, et nous somines hctureau.
de nos confreres y entre pour sa part. Le's
quc le dtvouemcntc
etudiants de la province out quitt leIur maison de la baidicu:
de Turin pour se rdunir, acec ceux de Naples, en un scolasticat
coinmun dans la maison Brignole Sale I Gines. Cette decisijo
rdpond aux recommandations de Rome qui conseille de yraupcr
les maisons de formation quand leurs eldces sont peu nombreux ; et bien des avantages en resultent.
Avant d'aller & Rome j'avais passe une semaine dans la prorince de Naples. Accompagyn de M. Lapalorcia, assistant italieu
et ancien visiteur de Naples, de M. Cesa, son successeur dan.s
,Itte charge, et de M. Dutau, secrdtaire general, j'ai visitl pr"ý'sque toutes les maisons de cette province, dans le sud de 'ltabie
et Sicile. Ce fut, evidemment, ine visite tres rapide. Elle M'c
cependant beaucoup intdressd et instruit. D'autant que c'tail
1mi premiire visite dans une province oil je ne connaisszlsi'
'que les maisons de Naples. J'ai ttd tres heureux de voir les multiples activitis de nos confreres dans le domaine des missiuon
et dans celui de la formation et de la sanctification du clergy.
L.'s dedques m'en ont dit leur reconnaissance en des termes q',
im'ont fait le plus grand plaisir. Ici encore on souhaite un r.,rutcaent plus abondant. Mais it y a du progres dans ce diomaine. En Sicile, I'ecole apostolique de Palerme est deja trop
iftite, et c'est avec joie que j'ai beni la premiere pierre d'unr'
ailt» nouvelle qui en agrandira beaucoup la capacitd. En plu;I'turs villes du sud de l'Italie, j'ai retrouvd le souvenir du bienihureux Justin de Jacobis qui fit ses premieres armes dans
'<,: regions avant de partir pour lAbyssinie. La province de Nap,l," peut compter sur la puissante intercession aupres de Dieu
dui. plus illustre de ses fils.
La province de Pologne a 6ti endeuille par la mort de
31. Kryska. La guerre, puis la situation particuliire de la PoloyjIr apres la guerre, lui araient valu de rester depuis 1925 d lo
t,;t, de la province, et un successeur venait a peine de lui ;*trf,
doln, quand it est retourne a Dieu. M. Kryska fut un visiti'tr
I'! grnde classe, et •a province de Pologne noubliera janmis ce
qu'elle lui doit. Plus heureuse que d'autres provinces qui son t
,lan.. une situation sembblable
la sienne, la province de PoloIne pert, qr'ice 4 Dieu, continuer de vivre et d'agir. L'•s wrures
y osnt florissantes. Le reerutement est assez satisfaisant ot la
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prorintc a pu encoyer da renfurt ntses deux rirc-prl'ruciurcs dc•

Etats-Unis et du Brisil. En 'oloyne, I'ecvque de Gdansk la'ancienne Dantzig, nous a confid son seminaire. Et il y a lieu d'esperer que sous Le goucernement de M. Baron qui, upres acoir
etC le premier consulteur de M. Kryska, Lui a succedd comme
visiteur, la province de Pologne va prendre un nouvel Lssor. Ce
sera pour nous tous une grande consolation ; car depuis sa fotdation, ai temps tienotre bicuheureux Pare, elle a toujours bdnrficie d'une sympathie y6enrale de la part des enfants de saint
Vincent. Dans la \ice-province polonaise des Etats-Unis,
M. Ktqiatkowski a succdde comme vice-cisiteur d .1. Kurtyka.
On fettit d Lisbonne, en 1957, le centenaire de l'arrivde en
cette ville des premiers Lazaristes et des premieres Filles de la
Charitd, cenus de France. C'est par eux que la famille de saint
Vincent rentrait d nouveau dans un pays d'oi la persecution
nous avait expulss. Aussi La joie de ce centenaire fut-elle fraternellement partayde par les deux provinces portuyaises des
Pretres de la Mission et des Filles de la Charitd. Les fetes commencies at Saint-Louis des Franqais se sont continutdes d la mnaison centrale des Swurs de Lisbonne. Et conmme c'dtait ma premiere visite au Portugal,j'en ai profitd pour aller voir chez eux
nos confreres des dicerses maisons de la province, celles ld
moins de la metropole, y compris Funchal, dans Lile de Madere.
De ces fdtes et de ce voyage vous pourrez lire le detail dans un
numinro des Annales. Mais je veux dire ici la joie et le rdconfort
que m'a valus cette visite d nos confreres du Portugal. Aneantie
par une nouvelle bourrasque, il y a une cinquantaine d'anney's,
la province du Portugal fut r6tablie, il n'y a pas tout t fait
trente ans. Or j'ai dtd mierceillM de voir le deyrge de diceloppe,ientatteint par elle, en si pen de temps. Apres Dieu, de qui tout
bien procede, elle doit cet essor a ses deux derniers visiteurs,
tous deux encore vivants, MM. Mendes et Guimaraes. M. Mendes
a repris la fonction de visiteur, it y a dix ans. En attendant la
releve, qu'il demande avec insistance, il contribue personnellement, sur place, d l'dquipement de la belle mission du Mozanmbique, et ii y ddploie une activite surprenante et f[coitde. Mais
it 6tait d Lisbonne pour m'y accueillir. Et c'est aceclui que j'ai
fait. en compagnie de 1. Dulau, la cisite des maisons de sa province. Elles sont peu nombreuses en dehors des maisons de formation. Mais celles-ci sont dans un 0tat de prospiritW qui permet de consolants espoirs pour I'avenir de la province. M. Mendes
projette d'ouvrir une seconde ecole apostolique dans une rdfion
riche en vocations, et it faut souhaiter que la Providence loi
fasse trouver les ressources ndcessaires pour cela. Le seminaire
interne est installd itMafra, dans une belle propriidtd, oil un bitiment neuf complete 'ancienne miaison. A Felgueiras, VI'cole apowtolique, trrs bien placee dans la campagne, possede une ferme
;dtelliycmaent grdee qui aide heaucoup a sa subsistance. A quflques kilomntres de Id, dans un cadre UYalement tr's favorable
,'leur formation, les &tudiant. se prdparent au sacerdore' ot i
I,; rie de missionnaire en Afrique qui sera le lot ie la pluplrt
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d',ture euar. On les sUent lout pris par eecle belle mission du
Mo.Itzibique oi l/etravail de l'cVcanidlisation ji uit en cc ,moment
de facilites dont il (aut se hater de profiter. .\os confreres le
font. Quclques jours a(prPs les fdtes de Lisbunne, le Nonce upostolique qui les avait honordes de sa presence partait pour une
tourndee d'inspection au Mozambique, et nous .c•eons qu'il s'est
d-clard raci par le travail des enfants de saint Vincent.
De notre cice-province de Slo\aquie aucune nou'elle, hklas'
-nous quand
ne nlous est parcren'. Dans /qu('l itat la trourerou
iquer libretn)tnt arec elle ?
ntous pourrous. de iouceau, comti.ntt
A cec les provinces de Chine clle a un droit tout particulier ti nos
pirieres fraternelles.
En Turquie. intre cientrd confrere Mgr Descuffi, archevees citnqiuute ans de sacerdoce. Une
rcutiseialencontreuse I'a imiiiobilis uassez lonytenmps, mais it a
repris partielleiment son acticitd. Nous prierons pour sa complete
dmine cille de Smiyrne, M. Euzet, le vail'ludrison. Dans cette
lint champion de I'anaya Kapouli, a cdelbrd ses soix.rnte ans de
.sacerdoce. Dicu ccuille lui yarder lonylemps encore ses forces
Iphsiques et sa jeunesse d'ime .' L Cooll•e Saint-Benoit compte
six cent cinquanite eleces. Coinbien nous reyrettons de ne pouroir lui envoyer Ie cn[fort dont ii a beooin ! Notre maisan de
Santorin avait etd gravement endouniitayqe par le tremblement
de terre qui fit danls cette ite tat de cictimes. Les Filles de la
Vhariti dont nos confreres dtaient auit,;niers y out fermn leur
maison. ColtUne nous acious dii, ii y a ddjet lontyemps, abandonner l'tucre du college, notre pri;s':nce i Sanlorin n'avait
Itlus sn raisui d't;tre, et nous racoit. quittI d notre tour. Ce n'est
pas sans tristi'sse quc l'on abandonne des maisons ot it s'est
fait tant de hien. Mais it faut s'incliner decant des neessitds oft
nous derons coir plus haut que leurs raisons humaines.
,
qIue de Smyrne, a cidbred

Le risitur
die Yougoslavie, .M. Jereb, nm'crit de temps a autre, ct les noucvlles qu'il me donne de xs province sont bien con•olat(tes, car clles nous font assister 4 son relirement progres.,if. La reletve commence i se fairy, 4t c'est bien encourageant
pour les anciens qui poutcaict sc dendemander i
a quelques
ltnues s'ils scraient remplac&s.
De nos prirnc'es de Chine nous sacons bien peu de choses.
I''eitnmenl In
acrie Conjyrduation de la Propagande a recu,
siilntce de /MyrHou, ie;dque de Taichow, que nous savions en
prison, une tlttre oiu ce ydnereur confesseur de la foi, all6guant
s•on dye et ses infirmitds, denmandait qu'on lui donindt un sucresseur. Mais citte lettre, dont I'authenticitE n'est pas absolumtnt certaine, no,donnait ucunI detail sur la situation religieuse
do,In Chine. A Formose, au.r portes de la Chine, il se fait un
naIynifigue trarail d'dvanUylisation. La population catholique de
Iile, qui n'dlait que de vingt mille en 1952, est passde d cent
mille environ. A cet npostolat nos confr&res des Etats-Unis occidcntaux et de Hollande prennent part depuis plusieurs annies.
Et roici que notre confrere, .1. Charles o)u, professeur au col-
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leye Brignole-Sale de Genes vient de s'installer c son tour daus
la yrande ile avec quelques autres confreres chinois, rentres
comme lui d'Europe. Le resultat de leurs premiers travaux est
tres encourayeant. Ces nouveaux chretiens regoient une formation religieuse particulierement solide. Quand la libert6 des
communications avec la Chine continentale sera rdtablie, il y a
lieu d'espgrer qu'un certain nombre d'entre eux retourneront
dans leur pays d'oriyine et y seront une aide precieuse pour le
clerge.
Une tres grande perte pour la Compagnie a dtd celle de
M. Emile Moulis, subitement terrass6 par la mort i Hongkong
alors que sa belle santd semblait lui promettre de longues annCes de vie et de services. Son intelligence, sa connaissance des
affaires, l'influence que sa valeur lui donnait dans tous les
milieux, lui permirent de rendre d nos missions d'inappreciables
services c Shanghai puis d Hongkong. Sa mort a provoqu6 des
regrets unanimes chez tous ceux qui le connaissaient.
Nos confreres d'lran, eux aussi, soupirent apres le moment
oi les provinces de France pourront leur envoyer du renfort.
A defaut de ce renfort, ii est possible qu'on fasse appel pour eux
a la collaboration d'une Congregation de frres enseignants,
conmme cela s'est fait jadis dans plusieurs de nos maisons d'lducation.
Dans la province du Levant, un jeune missionnaire de la
maison de Tripoli a trouvd une mort heroique dans une dchauffourte sanglante oai ii donnait aux blessds les secours de son
ministere. Sa mort est pour la province une perte sensible ;
mais M. Michel Khoury, tomnb dans l'exercice par excellence de
la charite, sera un protecteur pour les confrdres qu'il a quittis.
A Damas, c'est paisiblement que s'est endormi dans le Seigneur,
ses cinquante ans de sacerdoce, M. Henri
peu apres avoir cdldbre
Artis, qui avait passe toute sa vie sacerdotale dans le college que
nous y dirigeons. Ses obseques furent honorees par la presence
des autorites civiles les plus hautes qui rendaient ainsi un hommage reconnaissant au professeur et d l'educateur apprdcie que
fut M. Artis, les circonstances politiques ajoutaient encore au
prix de cet hommage. Car elles ont mis en peril l'existence de
cette venerable maison. Il semble actuellement que nous puissions ctre plus rassures sur son avenir. L'autre grand coll&ge de
la province, celui d'Antoura, vient de cP4brer son troisilme centenaire ; car ici, comme en bien d'autres lieux du Proche-Orient
nous arons succede aux R.R. Peres JPsuites. La province du Lerant s'achemine peu d pen vers le moment oit elle pourra se
suffire. Son ecole apostolique est de plus en plus florissante,
et on commence les travaux de construction d'un edifice oi( elle
sera logge plus au large. Et voici que vient de s'ouvrir a Beyrouth un seminaire pour freres coadjuteurs. Remercions Dieu
de cette prospdritd.
En Alg6rie, nos missionnaires continuent leurs travaux apostoliques malgrd les difficultds de la situation actuelle. L'6veque
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de Constalntine a rdsolu d'eincoyer ses grands seminaristes as
seminaire d'Alger, oit its retrouvent comme directeurs les enfants de saint Vincent. Nos confrdres de Constantine demeurent
comme directeurs spirituels au petit seminaire et s'emploient ,
des travaux de ministere. La province d'Alydrie, qui comprend
aussi la maison d'Addis-Abeba en Ethiopie, a eu la consolativn
de voir rdcenmment ordonner pretre d la Maison-Mbre un jeune
Ethiopien qui avait termine en France ses etudes, M. Telahoin.
Puissent d'autres de ses compatriotes suivre son exemple .
Dans notre province de Madagascar, d Farafangana, un njuveau diocese a ite erigd le 8 avril 1957. Nous attendons encure
que son premier dvdque soit nomine par Rome. II troucera dats
sa petite ville episcopate tune glise en pierres, la plus belle de
la provincc. A Fort-Dauphin, par contre, la cathedrale tie
Mgr Fresnel, d qui le Goucer•cenent fran.ais a rdcemment atcordd la croix de la LUgion d'honneur, est toujours la modeste
eglise en bois construite par le premier vicaire apostoliqve,
Mgr Crouzet, il y a soixante ans. On coudrait bien la remplacer
par une eglise en pierres dont les proportions rdpandraient d
I'accroissenent de la population catholique de Fort-Dauphin.
Elle serait dediee d saint Vincent comme V'glise actuelle. Je ,e
fais 'icho de nos missionnaires en recominandant ce projet 4
votre generositd. 1I y aurait ld une facon tout d fait indiqude
de glorifier notre bienheureux Pdre a 'occasion du tricentenaire
de sa mort, puisqu'il aima tant cette mission de Madagas.iar.
A Fort-Dauphin, j'avais assist6d 'inaugurationdu Colldge construit par nos confrdres et confie aux pretres canadiens du SacrdCceur. Ce colltge a tant de succes qu'il faut ddjd songer d l'ajrandir. A ces fetes de Fort-Dauphin, j'avais a mes cdtds le cvne'rable et souriant Mgr Sevat. Trois ans plus t6t it avait dondi
sa dimission de vicaire apostolique pour consacrer ses dernieres
forces aux pauvres lIpreux de Farafangana. J'avais pu coir a
la leproserie mdme combien il y Etait estinm et aime. Rien ne
laissait prdvoir que la mort l'enleverait en quelques heures, sept
mois plus tard. C'est une belle figure qui disparait.Puissent son
amour de la Congrtgation, son zile pour le salut des dmes et son
devouement sans reserves inspirer de nombreuses g6dnrationde missionnaires !
Aux Etats-Unis, les Universites dirigdes par nos confreres
connaissent une prospiritd croissante. L'drection canonique de
deux d'entre elles, celle de Chicago et celle de Niagara Falls est
venue reconnaitre leurs services et leur apporter un precieux
encouragement. Des travaux considdrables entrepris par un
Office d'dlectricitd pour la captation du Niagara vont probablement empieter notablement sur les terrains et les bdtiments de
notre universitd de Niagara Falls. Mais les indemnitds qu'elle
touchera lui permettront des aminagements qui compenseront
cette expropriation. Dans la province occidentale ii faut noter
particulidrement la prospiritdde I'Ecole apostolique encore bien
jeune de Montebello. Le visiteur, M. Stakelum, est tout heureux
de m'annoncer qu'd la rentree d'octobre it y avait quarante-cinq
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stmlintaristes clercs. Dans la province ori'ental, ia confiance, de
Iarchcveque de Philadelphie a appeld nos confreres d la tite
de la nouvelle High School Saint Thomas Moore. Its y feront
beaucoup de bien, et 'on peat espdrer que des vocations naus
viendront de cette ecole.
Dans la province du Mexique on a fait appel d nos confreres pour constituer deux dylises dans les quartiers ouvriers de
Mexico. Le visiteur, M. Alduan, me parle aussi du projet d'eriger une basilique en l'hanneur de saint Vincent
t'occasion du
tricentenaire de sa mnort, projet forme par les ancicns dleves
des Frdres des Ecoley chritiennes.
La procidce de Porto Rico a, de son c6td, dlabore un tres
beau programmie pour solenniser ce centenaire. Mime s'il ne
lui est donni que d'en rdaliser une partie, elle aura ainsi temoiynr ide sa piyie filiale envers notre saint Fondateur.
Je renais de confirmer dans sa charge, pour un deuxieme
s.x.rtinnat M. Humberto Lara, visiteur d'Amdrique centrale, quand
le Saint-Pere 'a notrme commne auxiliaire de I'6Vdque de Verapaz. :'est tn hommgtaye bien mdritd rendu d ses qualites ; mais
pour nous c'est une perle d'atiant plus sensible que la province
(d'Amndrique centrale manque, elle aussi, de personnel. Je remer'ie MJyr Lara des services qu'il a rendusl la Compagnie, notammenet par la construction de U'ecole apostolique A Quezaltenango
qui fut sa derniere teuvre et qui contribuera beaucoupi assurer
V'avenir de la province. Pour lui succdder dans sa charge de
risitutr,le Conseil a fait appel a M. Josd-Eduardo Alvarez.
En Argentine, parmi les initiatives de M. Carballo, visiteur
de la province, il faut signaler celle de rtunir les jeunes pretres
sujets a lVexamen quinquennal pour les preparer a cet eXamen
et leur faire faire ensuite en commun lear retraite annuelle.
C'est an excellent moyen de valorisation intellectuelle et spirituelle pour nos jeuncs confreres, et une bonne occasion pour
letr Visiteur de les mieux connailre.
Le 19 juillet a eu lieu, a Rio de Janeiro, I'inauyuration de
la nouvelle Maison Centrale de la province. Notre conlfrre,
M.1r Joio Cavati, a cedlbrd la premidre messe dans la nouvelle
chapclle.
Cette fete de 'inauguration a edt honorde de la prdsence de
son Eminence le cardinal Camara, archevdque de Rio, de Son
Excellence le Nonce apostolique, du Pr6sident de la Chambre
des Diputds, du prdfet de Rio, de beaucoup de confrdres et de
pr,:tres du clergd seculier.
Au mois de septembre dernier, M. Vincent Pdroneille de la
maison de Rio, a eu le bonheur de cedlbrer son soixante-di.xieme
(annicersairede vocation. C'est lui qui, en 1915. comme Recteur
du sdminaire it Diamantina, y recut I'enfant de douze ans, attjourd'hui I'Prsident de la RMpublique brdsilienne. Its viennent
de se rencontrer, aprds quarante ans d'absence, alors que lon
f[tait la bdnddiction de In premiere pierre du futur College
Saint-Vincent. i Rio.
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I'our mnieut assurer un recrrutement proportionne it I prispewrite Ac# w5~yteuctiers, la procince de iomoiiibie a entrepris lI
cojistructio n d'une nourclle i'cole apostolique. Et afin de ptrej'arer!I (a1.1r ,Ifomlibreur serntiaires qui nous sonl confies dans ve
auijres coiitjiteflts, Ie risitcur M. Reyes enrtoic ato wre
puys des
L'
itiF(isoI1 d'iiudtcs de Rome un bull cuntinyciati de jeunes jpri~lres.
U's ý,nminaires petits et graiids sontl ausi L'feuvre capiale
et proesque erelusice die La prociflee d'Equateur. Nos conf#reres
s'y eI(ouent acec un zele el title coUmy1ence dont týmcoigigu la
viitisfaction de '4pisvovpat tqualurieu. Mais M1. Loubere recevi-ait
roiontie'rs du ren fort en attendant fue le recrutement local, endor'
·
ins uffisant, pci-incitt de lenir ies maisutts tljit exisantaes
dnr-andir le chairip daction.
Wf
V'e-1 appel auI secoUrs lulls Cvlet. enlcore plus urgent, det la
j4-o citce dii Pacifique oil ii falul '-onapter 4 lici pris erclusice11c11ii1sul- dfcx Coffreres renus d'ail/eurx. LarcileL('quicte
Ia
.c,-r'i,-i
(I de-niandv ir M!. Padros (lix r-onfrii',s pour /a directionl
d-Isui Ž3;i-minvzire oei seai-rtit aussi (01 uv-s ic's pr.etres de Iiois
tii,-,sxev .sluffrayants. It, -lie tristesse de (leloir dtvcliner r'offre
tl'Uite urr- e sijbelle !
ICox/ ili~iii('
ddaas 'l's provinces floriss-vntes quon vouifidrfait
plus de peri..snnce. La procincfe de Veniezuela dirige des maisonsi
tiiyiuiurion Ires prvosperex, (liisi que de; si'smitiinajies el des
31. Printitico Gonuz.alo souhnile q11,1111
pariiisseX. Ioiis suiti.isilar

r'nfurt s bsIanliel In i permicite d'apphlijur cerlains counfrvry'
i, I'ru'cr crapitalt- de noire Clompalqiuiv' pi' suswit! Les nissiulls.
M1. Zacurin.x 'ýtibijtas qui est. de-puis pres de douze ans. risiteur de la proince des Philippiies, ,nisa pri i5 e tit, pas lIui 'IjIouje ne SIIkS pas 4
~,- 'ois
celer sof t andat. lt ,,monicnt ol)iirtix.
?Ifme de rcw.i faire coninilrv' I( ,-Uul tit, .on succexessfr. I'videfois je fiiiis ti tloiiiif fil l clmuigjilogi' puilio. tit, ricvrtina,.v.auCc
mtIL
risiteur d's I'iu i ppv tcii pour Iv tcoruv,,,enwf
'junt ii Wita cessg
de faire preu ic, (lans des cirrxlanem
- urs parfois (liDfiteiCs', apol0-

taut
a

notainncut sa part d'effort parmi i Ic lahe·ur des con fieres
da,$ Ics diccris -Se'minaires con fic-s I La prorince.
.
EN Australie nouxs iuvols perdu Myr Ir-ilard Ryan
'i-

ovrflipfr

quliounme ei'f'jltt'

du ste'rolofip

(de rtclfe vinilc.

RIomiie

)IOUs

iiti

pris Ihdit Myr Ryan pour le noun iner rc#;que de Sale, unais ii
consrci-va toujours un grand amour poutr ta Coneircvjation. Dc 4ri
atiachenent pour sa famiiile reiiijicuse ii vieizt de donier onll
tiltirne crenuple. cn leguant so bibliolhteque personnelle 6 iinfti'
college de l3endigo.

24 j'Jan ier. A Je'rusalem, danS
le ise
parouissiale 4111
Saint-Saumeur. une niesse solennelle de IlMquiem uvt eiMir)e au\l
intentions de notre (Confrire. .11. Jean Sonnen i1876-1!t'7;.
fLa;-sistance de Sa Beatitude le Ilatriarhe latin souligne la gratitudvouserxiee pour 1e euinquante-six auistde dil-ourptnent rendus Iiatu
cc hon serviteur.
\Vlici ce (lu'en i'-irit le .Mouiit'-ur dioeicsain du Patiarcat
latin (1958, pp. 24i-25).
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Au matin de Noel 1957, le R. P. Jean Sounen, luariste
allemand s'eteignait, dti
de quatre-vingt-un ans, di 'ilospice
Saint-Paul de la Porte de Danas. Cette remarquable persunnalitd
merite ici une mention speciale. N4 di Holhausen, le 24 aolt 1876,
Jean Sonnen fit ses etudes cldricales & Theux en Belgique ct y
entra chez les Lazaristes de Saint Vincent de Paul le 4 mai 1894.
Ordonne pretre & Cologne le 21 septembre 1901, par Myr Simar,
it fut aussitOt envoyd en Terre Sainte. It allait y remplir une
longue et ficonde carriire au service des tucres du Deutscher
Verein vom Heiligen Lande dont le siege est (i Larchevcchl de
Cologne. II arriva en Palestine pour y voir poser la premniibre
pierre de cet Hospice Saint-Paul oih it devait mourir cinquauesix ars plus tard. Cette residence fut transformde, en 1908, en
v(cole normale pour les maitres des trente-deux ecoles que la
Socidtd de Cologne entretenait dans les dioceses melkites de Tyr,
Acre et Merjayoun. Affecte it la risidence de la Socidtd 'lTabya,
sur le Lac de Tibdriade, le R. Pere Sonnen fut pendant onze ans
le rcsponsable de ces ecoles. II s'y ddpcnsa acec tout son z;le
et s'occupa aussi de la mission latine de Rameh qui arait #td
ouverte en haute Galilde par son preddcesseur ai Tabya, D. ZUphyrin Biever du Patriarcat latin.
La yuerre vint troubler ces activit6s du Pere Sonnen et
donner a sa vie une nouvelle orientation. En 1921, it devint direrteur d'une autre wuvre de la Socidtd allemande. I'ecole
Schmidt fondee it Jdrusalem en 1888 par son confrere lazariste
de ce nonr. Le Pere Sonnen partagea desormais les vicissitudes
de rette ecole de renom tenue par les Sa'urs de Saint Charles
Borrom, e. En 1950, it l'a suivie en zone arabe de Jtrusalem,
quand ce College s'y est transfdrk
a l'Hospice Saint-Paul. C'est
Id que le Pere Sonnen a passd ses dernibres annies. objet de la
r('neration de toute la maison et mettant au service de l'wiucre
sa grande sagesse et son dWvouement surnaturel. En d&cembre
dernier une crise de thrombose a brisd ses forces, ddji fort
atteintes depuis deux ans. Parfaitement rdsignd et entourd jusqu'au dernier instant par l'affectueuse vendration des Swurs de
Saint Charles, it a rendu son dmne a Dieu au matin de Noel. Ses
obseques d Gethsimani ont montr6 I'estime exceptionnelle dont
il jouissait dans le pays. La messe de requiem a etd celdbrde
dans la basilique par le Rdvme Pire Rudolf, abbd de la Dormiition, qui a aussi prononce un eloge senti du ddfunt, decant une
assistance comprenant l'tlite religieuse de la Ville Sainte et de
hautes autoritds comme le Gouverneur de Jerusalem et le Ministre d'Allemagne d Amman. Apres cel.ui du Rderme Pdre Rudolf,
de nombrcux discours ont encore soulignd au cimetiere, A cdt
de la Basilique, les mdrites du R. P. Sonnen au long de ses.
cinquante-six anntes de divouement d la Terre Sainte.

25 janvier. - A Sienne. la province de Rome profile de
I'anniversaire du sermon de Folleville pour marquer le troiniibrae
centenaire du seminaire interne ouvert a Rome, dbs je temps
de saint Vincent.

Dans une -pance. parnii chlants et temoignages, M•.Peparaio,
du seiminaire interne, resume les grandes ligues de
directeur
siMcles d'histoire. S'inspirant des oluines connus de
i.- truis
j
11. Stella :1884 et de 11. Silva ;1925), il fait passer devant les
-y ux et I'esprit des iniites de ce jour, la rapide histoire de ce
pas?-e plein de leion.s, et gage de contiance malgre tout pour le
lprsent et I'avenir. 11 v a plaisir et profit d'en trouver ici un
rtuiiP; et une adaptation.
i.e premier missionnaire lazariste qui vint h Rome, a\ant
miiriie de penser y ouvrir une maison, fut Francois Ducoudray.
Arri\v en 1631. ii reste cinq ans et entre temps sollicite 1'octroi
,o.s Bulles pontiticales qui approuveraient la Congrtgation de
Ia Mliksiun. 11 les obtint en 1633 et conlinua de traiter d'autres
all'aires avec la Curie romaine.
Le fondateur de la iaison de Rome fut Louis Lebreton qui
dei ure pour janiais le symbole du mnissionnaire vincentien.
Dl,-sireux d'obtenir du pape l'approbation des voeux simples, il
-illicite aussi I'autorisation d'ouvrir une maison. Dans I'attente
des d6cisions et concessions pontificales, sous l'emprise de son
zrle. ii demande h M. Vincent des aides pour conmmencer les Missions au peuple. 11 tprouxe un refus car la maison n'etait pas
autorisde et pas officiellenieut ouverte. M. Lebreton s'assucia
un pritre nii'ois. Jean-Baptiste Taoni, fort zeMi. Enseimbl
ils
commencerent ai travailler a I''eangelisation de la campagne
romaine. IIs accompagnaient et suixaient les bergers pour leur
parler des choses divines et de leurs devoirs. Quand ils rentraient des paturages, ils les rassemblaient en une cabane si
elle 6tait assez vaste. ou en plein air, et leur adressaient des
pridications adaptees a leur intelligence. Ils partageaient leur
modeste nourriture et leurs pauvres habitations, devancant de
tr,,is sitcles la facon moderne de trouver les ames dans leur
ciadre de xie. Le dimanche, ils conduisaient leurs auditeurs dans
1';*lise la plus proche pour leur assurer messe et communion.
Visitant les localites les plus habitees de cette arribre cute :
(',rrcteri. San Nicolo, Porcareccia, ils s'etablirent sur les rives
dit la iner tyrrlhenienne, a Porto, Santa Severa, S. Marinella et
!iintes sur des barques, comme le Seigneur lui-meme, ils s'en
tirent des chaires de verit cet des tribunaux de misericorde.
En peu de temps dans un travail assidu et 6puisant, its portlrent la lumibre de !'Evangile A nombre de ces Ames, specialemrnt aljandonnies.
I.e II juillet 1641, le vice-g6rant de Rome, Jean-Baptiste
Altieri accorda la permission de fonder une maison en la vil!e
de Rtomie. Tout aussitt. sans attendre les secours promis par
Monnsieur Vincent, MI. Lebreton, en compagnie de Taoni, partit
pour le diocese d'Ostie. Et lt
dans le champ de son incessant
labour. terrassO par les fatigues et la malaria, il meurt an
milieu des pasteurs. Les PWres franciscains lui concederent un"•
honorable stpulture dans leur eglise jusqu'A ce que le corps
pfit tre raiuenO A Rome, dans le sanctuaire de la Madone des
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I'tur reilplacer ce \aillant missionniiaire, Vincent ei\oya a
liome M. :uodoing, alors superieur d'Annecy, lui aussi aputre au
zble d3elairc et prudent, depuis lontemtps familier axee les
fonctions de la petite Compagnie, ddjh accoutume aux Missions
dans le Dauphine el aux retraites pour le clerg6 dans la maison
de la Mission, aiAnnecy. 11 arri\a a Rome. en 1642, prit en
louaye le palais Morone et y comniena ia vie de communuiaut
aver Jean .Martin qu'il avait amend avec lui de France el avec
Tao'ni, le comipagnon de labeur de M. Lebreton, alors admis sans
plus de formalite dans la Congregation.
Renforcee par d'autres missionnaires venus de France, la
naison entreprit des travaux sur une plus large &chelle. M. Codoing fut le premier superieur de Rome, non seulement dans
I'ordre chronologique mais encore de par ses qualites exceptionnelles. Rappeld en France par le saint fondateur, ii revint a
Ilomne pour un second triennat (1650-1653), confirmant les bons
souvenirs et les qualitbs dout it avait deja donni des preu\es.
Au mois d'ao(it 1654, Vincent choisit pour lui succdder
M. tie Horgny qui se trouvait alors a Rome, au cours d'une visite
extraordinaire. A peine installd, M. de Horgny quitte la ville et
lui aussi, A la tete de ses meilleurs confreres, s'en \a evangdliser
le peuple des dioceses environnants et y r4colte des rdsultats
exceptionnels. Apres un triennat de superiorit, M. de Horgny
reste i Rome, occupd aux travaux apostoliques jusqu'h ce qu'en
1661, lors de l'trection de la province d'ltalie, il en dPeienne le
premier Visiteur.
Pour succder -a M. de Horgny, en 1657, fut choisi 1. Rend
Almeras, d'honorable famille et tres apprecid par 1. Vincent. II
apporta tous ses efforts a l'achat d'une maison de Communaute.
Le besoin s'en faisait specialemeut sentir. Il y coopera de ses
ressources personnelles. Mais les difficultes rencontrees le harasla mort de saint
s/,rent et hAitrent son retour en France ofi
Vincent, il lui succ6da comme Superieur g6enral.
Une autre gloire de notre maison romaine est d'avoir eu
pour une visite M. Portail, I'alter ego du Fondateur qui estimait
grandement son humilit4 et sa prudence. M. Portail collabora a
la redaction des Regles communes. Tout cela n'ernpechait pas
Monsieur Vincent de se lamenter sur la longueur de cette visite
qui dura d'avril a la fin de I'annee 1647. Esprit pratique et avise,
M. Portail, dans ses notes de visite souligne que les confreres
\enus de France eussent port6 de meilleurs fruits s'ils se fussent
mieux adonnes a la langue italienne. Et une de ses ordonnances
de visite fut que les confreres eussent a. se servir de F'italien,
mPnme dans ieurs conversations familieres de chaque jour.
Dernier de cette s6rie, mais tout sp6cialement digne d'etre
celebr6 et entour6 de notre vendration en ce jour, fut M. Edme
Jolly, fondateur de notre seminaire interne. De 1641 A 1646,
avant son admission apres des 6tudes ecclesiastiques I Beauvais,
11. Jolly avail dte attache, en qualit6 de gentilhomme, aupres
de I'ambassadeur de France. Alors affect6 a un Office du Tri-
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bunal de la Daterie, it suivit les exercices de la retraite daus
ia maison de la Mission et fut touch6, edifie par la r6gularit4
et le hon esprit des iiissionnaires. II rtsolut done d'entrer dans
la Coniuniiault. et dans ce sens, le 13 novembre 1646. il fut
re;u au smninaire interne de Saint-1.azare-lez-Paris. En 1649. il
Itait ordolnnI pri'tre, a Rome. et tout aussit6t, vu ses qualitts
exceptionnelles. il fut nommnri consulteur et econome de la inaison. En 1651. rappeld ii Paris. il y recut la charge de diriger le
semninaire interne de Saint-Laazare. It retourne h Rome, pour
succeder it M. Almldral (i165l . en attendant de lui succeder enrure
coujne Superieur general, en 1673. Vingt-trois ans durant, ii
gouuerna la petite Coimpanie. lui procurant un exceptionnel dveloplpiiment et conservant ah 'Italie une speciale affection. portant -i quatre le noimbre de ses maisons et ayant a ses ctt&s un
Assistant originaire d'Italie.
Apribs ce tribut de gratitude A nos confreres francais qui
vinrent ouvrir sur le sol romain une maison, v consacrant leurs
sueurs et leurs sacrifices heroiques, revenons a notre smininaire
interne.
Le sup*rieur de Rome dtait alors Edine Jolly. Sur l'ordre le
Mazarin, qui avait vu le rappel des confreres franqais, coupableS d'avoir donn6 asile au cardinal de Retz, son rival et son
adversaire politique. M1.Jolly comprit des lors qu'etait arri\v le
moment d'ouvrir le seminaire interne avec des 6lements italiens.
En 1657, devant la demande de trois postulants italiens,
M. Jolly manifesta ce desir A saint Vincent. Le 9 novembre 1657,
il en recut la consolante reponse (edition Coste. tome VI, pp. 591595 : Dieu soit loud de ce que voici le temps oir rous arce dessein
de donner naissance d un seminaire interne. Plaise a Notre-Seiyneur de meltre la premiere pierre er cet idifice et d'en bitnir le
'ommerncement et le progres.
Au rnois de novembre. le seminaire interne s'ouvrit en fait
par la reception de deux pritres : le Recteur du College Salviati
de Rome et un prktre d'Alencon.
Sibyges du seminaire interne depuis 1657
Montecitorio (1659-1697). Apres diverses habitations, en
juillet 1659, les confreres firent I'acquisition du palais du cardinal Bagni ;i Montecitorio. En aott 1659, les missionnaires
trouvbrent enfin dans ce lieu ofi se grouper.
Saints Jean et Paul (1697-1773). - En 1697, Innocent XII
fit construire sur la place Montecitorio un vaste palais pour
grouper les tribunaux de Rome. Cette Curie innocentienne enh vait a notre maison air et vue sur le Pincio et, par-dessus tout,
la libertO, car le nouveau Palais ouvrait ses fenItres sur le sdjour des seminaristes. Afin de coinpenser cet inconvenient. le
Pape fit don h la Mission de la maison et 6glise Saint-Jean ct
Saint-Paul, placees en excellente position sur le Celius, ave:
jardin et pare. En ee lieu de recueillement et de priere. Jes
s4;miinaristes se transfrivrent quelque temps aprs les pretres
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et etudiants ils y restrrent quelque soixante-dix ans, jusqu'au
8 decembre 1773.
Saint-AndrO au Quirinal 1773-1814). - Par le Bref Dominus
ac Redemptor, le Pape Clement XIV ,21 juillet 1773) supprime
la Compagnie de Jesus.
Leur maison de Saint-Andrd devenait libre. Elle fut offerte
a saint Paul de la Croix qui dýsirait une deimeure dans Rome,
mais ii refusa cette proposition ear ladite residence se trou\ait
trop proche du Quirinal, alors residence papale, et dis lors demeure peu adaptle au desir et au besoin de solitude et du
silence necessaire aux Religieux Passionistes. On proposa des
lors aux Missionnaires de coder la residence des Saints Jean eL
Paul qui passa aux Passionistes : deouis lors, ils s'y trouvent
encore.
De Saint-Andre du Quirinal, les snminaristes furent chasses
pat les occupations et interventions napolooniennes. Tristesse de
ces temps et intiltration des iddes dites revolutionnaires. En ces
jours, M. Rornuald Ansaloni, visiteur (1741-1814t)
oulant assurer i la Conmpangie un bon noyau de seminaristes demanda et
obtint pour eux les saints v\eux et la reception du sous-diaconat.
Expedient singulier qui n'eut pas son bon effet. De cette promotion ainsi brusquie, huit sujets seulement persievrent dans
la Cornpagnie. Trois d'entre eux cependant par leur qualitd et
par leurs vertus rendirent moins sensible cette perte quantitative. Giuseppe Rosati, devenu 6veque de Saint-Louis aux
Etats-Unis, puis Antonio Cremesini et Domenico Tornatore, plus
tard visiteurs de la province.
Saint-Sylvestre au Quirinal (1814-1872). - Apres la bourrasque des temps napoleoniens, par suite de la restauration de la
Compagnie de Jesus, en 1814, les Jesuites denanderent la retrocession de Saint-Andre au Quirinal afin d'y retahlir leur noviciat. En compensation. les confrbres obtinrent la maison et
1',glise de Saint-Sylvestre. proche du Quirinal, alors en ruine et
depouille. On fit les reparations les plus urgentes et on y
transfera le sdminaire car le scjour ktait plus salubre et plus
calme que Montecitorio. Cette demeure avait 6td en outre sanctifide par la presence des theatins saint Andr6 Avellin (1521-1608)
et du bienheureux cardinal Joseph-Maria Tommasi (1649-1713),
illustre liturgiste dont la cellule fut transformee en oratoire
pour le seminaire interne. Dans cette maison ainsi adaptee et
aminagee, le seminaire interne et
pu continuer de vivre, si
les lois subversives de l'expropriation du Gouvernement italien,
install depuis 1870 A Rome. n'eussent confisquI la maison, laissant seulement trois pieces pour le service de 1'dglise SaintSylvestre. Ainsi, en 1871, le seminaire aprbs deux siecles d'absence, fut ramen6 A Montecitorio.
Montecitorio (1871-1913). - Nos anciens, en ces dernieres
annees, ont souvent rappeld avec nostalgie ce siege du s6minaire
interne ou ils furent formes & la vie vincentienne, dans une
ambiance fort peu commode, car la plus ample portion de la
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ijaison fut encore expropride pour les services de la Chanibre
des deputes. M1ais c'etait I'antique maison, fondee du temps de
saint Vincent, sanctifide par le labeur, les sacrifices et la vertu
de gendrations de missionnaires.
Saint-Apollinaire (1913-1920). Quand le Gouvernement
italien exigea la cession des derniers restes de la residence de
Montecitorio. Pie X offrit a la Congregation de la Mission le
palais et l',glise de Saint-Apollinaire. Mais le sejour n'y put
porter des fruits notables car la grande guerre (1914-1918) vint
vite peu aprbs depeupler la maison et la priver de toute sa
jeunesse.
College LUonien (1920-1936). - Aux lendemains de la guerre
de 1919. le Saint-Siege pour reloger les 6coles pontificales de
Saint-Apollinaire reprit la naison, cedde en 1913, et offrit en
compensation ce vaste College IMonien courageusement mend h
hien, nais non sans incidents, par notre confrere Filippo Valentini 1842-1910). Celui-ci dtait parvenu a constituer un abri pour
les elercs desireux d'accomplir h Rome etudes et formation eccle
siastiques. En cette ann6e 1920, il ne s'agit pas de transfert car
le semninaire interne avait 6td fernm par manque de vocations.
L'cule apostolique ouverte & Sienne parvint h offrir quelques
recrues, mais fut transferee B Rome pour y garnir et occuper les
vastes locaux.
Sienne. - En 1936, pour la premieire fois depuis la constitution de la Province. le snminaire interne se trouva teabli hors
de la Ville Eternelle. La Casa Pia de Sienne fut voulue et batie
sous la direction et la tdnacite de M. Alcide Marina (1887-1950).
Elle fut menee a bien grace aux sacrifices de toutes les maisons
de la Province. des Confreres et de quelques Sceurs. LA le sdminaire connut des heures de speciale prosperitd. Ainsi il groupait
vinlgl-sept vocations, lors des annies 1939-1941. Dans cette demeure le seminaire a p6drgrind du troisieme au premier etaze,
pour gagner enfin le second en cette annee jubilaire.
Statistiques. - Depuis les tout premiers debuts jusqu'A la
constitution de la province italienne, en 1661, les confreres franvais envoyes par saint Vincent comptent seize membres. De 1657
jusqu'a 1'drection de la province de Rome en 170i, sortirent du
seminaire interne quatre-vingt-trois pretres, mais on ne salt
combien y furent admis. De 1704 a 1920, entrerent au s6minaire
interne mille cent quatre-vingt-huit postulants et six cent quatre-vingt-dix-sept aboutirent.
De 1920 a nos jours, I'on admit deux cent quatre-vingt-huit
postulants et la province requt cent un pretres. En 1958, quatorze 6tudiants et sept seminaristes sont les espoirs actuels.
Quant aux frbres coadjuteurs, complement n6cessaire de la famille vincentienne, et dldments prdcieux en nos temps, dans cetrois siccles, quatre cent trente et un entrerent et deux cent
cinquante et un persdv6drrent. En 1958, la province compte
.treize maisons. cent douze pretres et seize freres coadjuteur-,
quatorze dtudiants et sept sdminaristes.
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Rcjetous et puusses. Non seulemnent le sdminaire initerne a
aliiment la province romaine nais encore de ce tronc sont issus
des rejetons vigoureux ; en 1703, la province de Lombardie (actuelle province de Turin) et en 1815, celle de Naples. En 1704,
h Barcelone, fut ouverte une inaison avec trois pr6tres et deux
freres coadjuteurs. Premiere maison de 1'Espagne qui devint
province en 1774. En 1725, la maison de Lisbonne s'ouvrit, reconnue officiellement en 1739 seulement par le roi Jean V.
En 1816, partirent de Rome une equipe de missionnaires
puur les Etats-Unis avec Ftlix de Andreis, de la province de
Turin, et trois missionnaires de Rome parmi lesquels Joseph Rosati (1789-1843).
Au cours des Ages, d'autres personnalites sortirent du seninaire interne. Voici quelques nonis, d'une vertu et sagesse exceptionnelle : Pellegrino de Negri (1657-1742), predicateur apostolique au temps du pape Clement XI (1700-1721) et president
de l'Academie des Nobles ; Mgr Benedetto Fenaja ;1736-1811),
vice-gerant du vicariat de Rome ; conduit & Paris au temps
Pape Pie VII, il s'eteignit h I'actuel 128, rue du Bac, dans la
maison des Missions Etrangeres ; Mgr Laurent Biancheri (18041864), vicaire apostolique d'Abyssinie, oil il succeda au vaillant
et g6nereux Napolitain, Justin de Jacobis 11800-1860) ; Mgr Alcide Marina (1887-1950), qui, apres avoir 6td visiteur de la province. linit comme premier nonce apostolique au Liban I'voir
Annales, t. 116, pp. 300-308, et t. 119-120, pp. 264-266), etc...
Mentionnons 6galement Mgr Gaetano Mignani (1882), premier
6veque de Kian. et trente ans missionnaire en Chine ; Alberto
Barberis (1847-1896), fondateur du Dicus Thomas ; Calcedonio Mancini (1845-1920), fondateur des Ephemerides lituruirjae
en 1886 ; Romualdo Roberti (1757-1831) ; Giuseppe Salomioni
(1800-1874), qui mourut 6vuque de Cuneo, intrepide predicateur des retraites sacerdotales, etc... Un tel passe est un gage
pour I'avenir !
28 jancier. Aux Etats-Unis, a Montebello, oil il etait
curd depuis d6cembre 1950, d6cede M. Marshall-Francis Winne.
La vie de ce confrere fut marquee par deux solides affections,
I'amour du Christ et celui de la Petite Compagnie. II avait 6te
charge de la direction des Etats-Unis occidentaux, de 1938 h
fdvrier 1950. A ce titre d'ancien visiteur, son corps fut inhume
a Perryville, of se trouvent enterrds et rassembls les anciens
visiteurs de la province.
M. Winne 6tait nd A Sacramento, en Californie, le 5 ddcembre 1886. Originaires de Hollande, ses ancetres ddbarquerent
au xvir siecle A Nieuw Amsterdam (l'actuelle New York). Alors
qu'il avait onze ans A peine, ses parents s'6tablirent a Los Anleles, et je boy Marshall se trouva des lors dans l'ambiance des
Lazaristes charges de la paroisse Saint-Vincent de Paul. Aussi
apr&s classes et formation scolaire, Francis demanda son admission au seminaire interne de Perryville le 31 octobre 1908, et fut
ordonn6 pr4tre, A Los Angeles, le 13 juin 1913.
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.\u cours de sce divers placements, il se depensa dans le
prules.surat et leIinistere paroissial : Dallas (1913-1916 : 19171922. Saint-Louis, sediinaire Kenrick (1916-1917 ; 1922-1924),
Deiuc'r 1924-1925,, Chicayo (1925-19260,, Los Anty•les ,1926
1932. Kaitsas City 1932-1938- . Apres son stage de visitcur, il
termiia it .Moittbello sa \ie et ses acti\itds \incentiennes par la
fondatiulL de lauparoisse Notr-i)amne de la MIdaille miractulcuse.
LBt, couinlel ailliiur-. sa persunialitl attachante cut de multiples
occasions
de se m trer bun ourier de la Mission, adniinistratour, c'iimprhensif suipriktur et dtlicat confrere. De belies lecons
tnilt tuiujiurs et parlitt die ._aistolI
3 ftcrier 1958. - V'ers Il milieu de la journCe, Lebruit se
rdpaid d'un strieux accident sur\enu dans la region de Dreux,
a la \oiture de la .laison-leire 'liO, rue du Bac). Dans I'auto,
conduite par M. Salles. se trouuaient avec Seur Modaine. (,onomnic eiirale, se. deux ucmpuagnes de voyage, les deux conseilleres. Seur Wiedenhofer et S(eur Todaro. Dans le brouillard.
une auto double la voiture des Swuurs, mrais nialencontreuseiment
survniiant d'une route tranis\ersa.le, une D.K.W. vient la heurter
xiuleriinent. Mal.art
un freinage energique, la voiture de la
Cominiunaut6. elie-iiiýi
e talescopee par une autre qui suixait a
bon train, rentre dans les accidentis. Tout se fit en un clin d'u-il,
et l'on eut a dtplorer quatre morts. Quant aux Socurs, le clhoc
les contusionne fortement, et ainene quelques fractures qui ndcessiteront soins et repos de plusieurs seinaines. Les voyageuses de la rue du Bac sont raIrlenees i Paris. et tout compte fait,
on remercie le Seigneur de cette protection, en un cas qui aurait pu encore etre plus grave.
4 fvcrier. Mlgr Chiexrot, cure de Saint-Franjois-Xavier,
paroisse des deux Alaisonw-Mlres, meurt ce matin. II venait
d'etre operd hier. et a\ant d'entrer en clinique, il s'etait recoimmandd, par une carte, aux prires de la Conmmunautd.
Sa demande d'hier, atrichee en ce jour, rend un son temouvant devant cette issue imprevue. Le samnedi 8, aux obseques,
dans I'eglise Saint-Francis-Xavier. totalenient remplie par l'assistance, la paroisse entiere. par quelques-uns de ses memnbres,
est groupee autour de ce pasteur remarquable dont le zele, le
sens apostolique. la prddication d\angelique, servie par un
exceptionnel talent. faisait tant de bien et si noblement. Quelques semaines plus lard, Mgr Che\rot reOoit comnle successelir
M. le chanoine Mazerat. Nos v\'ux et prieres entourent le nouveau pasteur de\ant tant de charges et de responsabilites.
5 fevrier. - AccompagnO de IM. Felix Contassot et de
M. LUon Timinermans. le Tres Honord Pere part ce soir pour
une bre\e tournue en Hollande. En cours de route, un incident
technique (un ddraillement de materiel), contraint & un ddtournement d'itindraire et occasionne un retard imprdvu. Les voyageurs parviennent I Wernhout sans encombre, mais de nuit,
sur les onze heures du soir. La reception revet un caractie
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festif exceptionnel : les \oyageurs attendus sont requs entre
une haie de lanternes \vnitiennes, brandies par la bonne centaine des Bleves de 1'6cole apostolique.
Le progranmne de cette visite aux Pays-Bas comporte deux
journees a peine ; quelques lieures sont consacrees & Wernhout :
une messe et une seance de reception. De la, ii y a une centaine de kilometres pour se rendre a Panningen ;maison d'etudes de la province) et a Nuth (maison provinciale des Siurs).
Des le surlendemain, 8 felvrier, sur les 9 heures du matin, on
reprend le train a Maestricht pour rentrer a Paris sans enconmbre, emportant un excellent souvenir de cette visite en terre
nderlandaise.
6 fcvrier. - Ces jours-ci, le programme de modernisation
et d'adaptation de la Maison-MSre (rue de Sevres), suivant son
horaire, se trouve A un stade nouveau. Sur etudes et devis,
voici qu'est venu le tour des fourneaux et de la cuisine. Apres
plus d'un siecle de loyaux services, ils reclament la relhve. La
vaste cuisiniere, montee en 1846-1847, se trouve, a l'ancienne.
facon, solidenient campde sur les caves parfaitement votdcits, et
la soute A charbon. Pour etablir une nouvelle installation, on
refait le pavement, on pose un carrelage. Etudiee par la iaaison Aga, qui donne ailleurs satisfaction, la cuisiniere a feu continu .reglable evidemnient), exige pres de cinq niois de travaux.
11 y a egalement tout un outillage annexe de machineries. d'dta2t'res. de resserres, qui tiennent compte des besoins actuels et
des incessants progres de d6tail dans les realisations successives.
Les usagers et les techniciens unissent efforts el observations
pour apporter sans cesse perfectionnements et ameliorations.
Surveilles et activds, les travaux suivent leur horaire et pro-ramme...
Parallelement a ces labeurs dans le secteur cuisine, les
techniciens de la maison d'ascenseurs Roux-Combaluzier viennent prendre mesures et examens de la cage d'escalier. Dans la
vaste chenmin6e d'atration du sanitaire (la encore un secteur b
moderniser), la gaine de Iascenseur trouvera aisdment sa place.
Auparavant des travaux de d6tournement dans la tuvauterie du
chauffage central font remettre A quelques semaines Je ddbut
du montage. Mais, comme 1'essentiel s'opere en usine, le travail
sera ici vite menO a hien. Pourtant, I'on n'a pas encore fix6 la
b6n6diction rituelle de I'ascenseur Roux-Combaluzier...
7 f(vrier 1958. - II y a un an s'eteignait a Prime-Combe,
un modeste et fidble serviteur de la maison et du sanctuaire.
Henri Valat. Inlassablement, depuis plus de vingt ans. il empierrait ce chemin de la Combe qui, sortant des vignes de Fontanss. grimpe A travers le calcaire, vers la maison de la Vierge
et I'.cole apostolique, refugices toutes deux dans la solitude des
chWnes verts rabougris.
Avec les modestes moyens de ses simples bras et grice a
son labour d'inlassable tAcheron. Henri reparait les mefaits-
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sournois ou implacables des pluies et des urages, et celui plus
brutal des voitures et des puissants autocars, qui griffent et
moxdent notre modeste route. WIlas ! elle n'entre pas danI le
ruban des kilomntres surveilles et entretenus par I'admirable
ser\ice des Ponts et Chaussies.
A cette oauvre du ldgendaire cantonnier qui disparait devant 1'equipe moderne, puissamnient outillee, des faiseurs el rparateurs de chemin, Henri joignait l'office du patient et Ia,'ii(lque ardien de chbvres.
Sur le theme de cette mort et la le;on de cette \ie, une
plume experte (n'est-ce pas celle de M. Raymond Mur ?a a
ciseld un poeme a la maniere de Ptguy.
Le voici tel que l'a ins6rt le Bulletin de Notre-Dame de
P'rime-Combe. II nous permet d'admirer tout a la fois et l'artisan de ces lignes et le heros de cette piece. Dans nombre de
maisons \incentiennes, combien de ces dtvouements admiralles
consacrent au Seigneur. A la charit6, toute une vie d'humble
Iidilit.. Troupe inconnue de heros qui fuient la louange et la

recompense terrestre, mais trouvent celle de Dieu. Ils donnent

a nos demeures un ton, une atmosphere admirable, qu'il suffit
de comprendre pour en savourer la valeur.
Ouvrons les yeux et comprenons ces tresors, dignes de tout
notre respect, suivant la doctrine de notre pore saint Vincent de
Paul.
La complainte de l'AllUe des pins et des chevres bien yardjes
< d la mani&re des vieux bardes et de Peguy ,
Je m'y connais, dit Dieu,
de tous les mitiers qui font peiner mes fils
depuis le Paradis,
-elui que j'aime parce qu'on l'oublie,
.ans contredit,
c'est le mdtier de casseur de cailloux.
On pourrait mal juger le casseur de pierres,
a le voir toujours penchd sur son tas,
A l'entendre taper et piquer, tapoter et pester.
C'est qu'on le voit mal.
On voit souvent une partie des choses,
la plus petite, - celle qui se voit.
II y a l'autre, qui ne se voit pas.
Les hommes, dit Dieu, voild des 6piciers.
Its ne voient que ce qui se touche, se mesure,
se paie et s'dvalue en chiffres.
C'est une manie de commergant.
It suffit de marcher, de sentir la route, solide sous le pied,
- ct facile sous le volant, 'eimpierrement solide de la route solide,
oiit on avance entre dame Joie et frere Soleil,
la route-de Venlerement et de I'epanouissement,
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/( route du depart pour une belle vie,
on fera bicn de mieux ruyardcr le casseur de pierres,
et de l'aimer.
Et pyturlant, dit Dieu, ii est bica peu de chose
t cdtd du yardeur de chevres.
Car je cotnuais le poids et le prix
des lonyues heures monotones
dans le vent d'autan ou le mistral,
.,uus la pluie fine de novembre,
et pres du flamboiemient de toute la yarriyue..
Et ma foi, par mon Eternitd,
depuis que je les entends discuter,
e quatre et a dix-neu{, d Baudoeny et
l'0'.N.U.,
sans pouvoir mettre d'accord une paire de petits peuples,
j'estime assez le mieneur de chevres,
qui fait manyer ensemble, sans se battre,
trois petits caprices de biques,
trois entdtements barbus et encornms.
Et par mon
rternel
Silence,
je connais deux chansons qui s'allient mal ensemble,
- moi qui m'y connais en harinonie et en unisson la chanson du canon, de I'obus et des balles,
le chant noir des bombardements, la nuit,
les couplets d'dboulements, d'dcrasements et de carnage,
et au contraire I'autre chanson qui est appel,
V'cho de mon propre appel
lt'unique Amour, dit Dieu,
« le chant du galoubet de nos meneurs de chevres ,.
(Notre-Dame de Prime-Combe, 1957, pp. 18-19.
10 f[vrier. - A 20 h. 15, a la chapelle, la Communaute et
les fiddles sont rdunis pour inaugurer I'aniie mariale, collnnedmorant le centenaire des apparitions de Lourdes. Une pa:aliturgie d'une heure 6voque les 6dvnements qui s'ouvrent en ce
11 f6vrier 1858. De br6ves lectures redonnent quelques lignes
du timoignage de Bernadette, un extrait de la recente encyclique de Pie XII, sur le fait et les lecons de Lourdes. Ces quel-

ques textes sont ponctubes de chant et de silence. Pour enca-

drer ces moments de priere, I'on redit les traditionnelles invocations de Lourdes lors de la procession du Saint-Sacrement et
la pribre k Notre-Dame, recemment composde par Mgr Thdas.
Le programme et les textes essentiels sont distribuess
tous les participants. Ce fil conducteur oriente ce rappel des
graces que reserve la priere a Notre-Dame de Lourdes. Heureux
portique h l'annie mariale.
24 fevrier. - Ce soir, a Paris, en la Salle Pleyel, une rdunion mariale au ddbut de cette ann6e de Lourdes, en fevrier
1858, comm6more les merveilles qu'avaient pr&-annoncees ies
apparitions de la rue du Bac, en 1830, vingt-huit ans auparavant.
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L. encore, une lecture du texte de sainte Catherine labIurid tuque les prodiges inellables du 27 no\vebre 1830, qui
apporterent au monde la Medaille Miraculeuse... Une allocution
clialeureuse de M. Jean Henri'n montre, dans ces fails de la rue
du Bac, la bienveillance de la Vierge Immaculde. Suivent de
touchantes %evocations et des souvenirs de Mlle Maria Winovska,
I'auteur synipathique du Fou de .otre-Dame, Ic PNre Kolbe.
Dalns cette anmbiance. les 6tudiants de la Mission executent avec
;nie quelques pikecs miariales du grigorien (Introit et OfTertiire
de lriiiiiacult
e Conception. Are M.aria du quatritime dinianche
ite I'A\ent et Fotlertoire de Notre-)Darme des Sept Douleurs. au 15
septembre).
Puis dans in jeu scenique habilement mend, les cadettes de
la Vierge, t:eoquent la \ie de Catherine et I'apparition de la
M'1daille.
Vif succ•s et reussite. Apres quelques mots du cardinal
Feltin, sur le sens de cette reunion mariale, la seance prend tin
par le chant de I'asseinblee entiire : Salve Reyina.
Observons ici que le jeudi 8 iai, a 14 h. 30, a Chartres,
le ii'ilne jeu sctnique de la Vierge fut redonne par les Cadettes
de la Vierge, sur le par\is sud de la cathedrale.
24 fivrier. - Ce soir, le T.H. Pere prend le train pour Toulouse. 11 se rend a 'inauguration. h la benediction de la nou\elle Maison centrale des Sceurs. Installee provisoirement it la
Cadeic, dans la banlieue toulousaine, la r6sidence de la \isitatrice s'est vite r6ev·le comme pen pratique, car pas assez accessible. Quelque chose corniie si la visitatrice de Paris rtsidait
en banlieue, i ['Hay...
Done, au i8 de la Grande-llue Saint-Michel. dans Toulouse
nilnre, a quelques deux cents nimtres de la maison du visitour
et du directeur de la province, on vient d'acliever les ttae-es
d'une nmaison rialisee pour les services .gendraux de la proxvine.
C'est cette installation que Mgr Garrone, archevCque de
Tioulouse, vient Ibtir en ce 25 fdvrier. Le T.H. P're est preisnt,
entiuri du R.P. Castelin. du directeur de la province, M. CharIle Philliatraud, de .. le cure de Saint-Exupere. et d'autres invites. Les rites. les chants, I'inauguration mettent joie et iicnslation dans les cauurs. car ils couronnent les efforts que reIpr.sentent toute construction. La sagesse de nos aieux le r-dit
depuis des siicles : qui bAtit, pAtit... Mais ici l'on construit a\ec
all'gresse et entrain, pour Dieu...
25 ferrier. - A Paris, en gare d'Austerlitz, par le train '!s
Pyrenees, a 21 h. 20, conime chaque spir de la saison hii\xrnale, prennent place fervents du ski et devots de Notre-Dame le
Lourdes. Aujourd'hui, une voiture regoit quelques pelerins le
la famille de saint Vincent. Peu a peu arrivent et s'installcnt
dans leur compartimient r6serv\ : 1311. Zimmerman, Knapik, (;,dinio. Dulau. Timmiiermans, Combaluzier, Saint-Martin et C--i.
Dv eiur citd se rangent s'ag.ement une bonne cinquantaine ,!e-
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cornettes avec vingt-deux petits bonnets du sentiinaire de la rue
du Bac. L'6vBnement est de taille, car la chose est plus que
rare et des lors digne de mention. Comme on le suppose, la joie
sereine reluit sur les visages.
Au depart du train, 'alltgresse fait Mclater quelques strophes du cantique traditionnel a Notre-Dame de Lourdes. Mais
bientdt, sagement, tout rentre dans le calme et le recueillement
de la nuit Sous la traction 6lectrique, les kilomrtres defilent et
nous emportent sans heurts, sans histoire. Au dehors quelques
flocons de neige ; au dedans, sous ies xeilleuses, tout est silencieux et pieux. Voici Bordeaux et Dax... Un peu avant, sur les
cinq heures du matin, des prevoyants sacrifient aux rites sacrosaints du providentie) thermos.... Mais dans le compartiment des
missionnaires, rien de tel ; ni Monsieur Vincent, ni M. Portail
n'y out pense. Peu apres cinq heures et demie, le train passe
proche la maison N.-D. du Pouy. Dans l'obscuritd de la campagne
et du jardin sommeillant, les initids remarquent les fenetres
eclairees de la salle d'oraison. Plus loin, a Lacq, le long de la
x\ie, une profusion d'ampoules et de tubes phosphorescents
eclaire constamment et fait ressortir toute une architecture de
tubulures, de reservoirs, de foudres et d'installations petroliferes. Ici et 1A des torcheres gigantesques se profilent dans le ciel
et brulent un surplus de gaz, tres nettemlent sulfurd. De l, nous
redisent les informations dconomiques, cette exceptionnelle production de soufre, et ce stock de precieux aluminium que permet de produire cette gigantesque source de chaleur, en traitant
lieminerals de bauxite, trdsor notable de Provence.
Un peu plus loin, dans le jour qui s'dveille et dans les clartes de la neige, voici Pau, la ville d'Henri IV, et peu apres, les
premieres collines qui annoncent les Pyrenees. La neige doucenient continue b floconner et recouvre maisons et champs, de
lIanchleur immaculee...
Avant d'entrer en gare de Lourdes, les trains ont vue sur
la grotte benie et attendue. Par deli le gave de Pau, grdsille la
tlamme des cierges qui monte parmi la priere ininterrompue.
L•s coeurs des pelerins se tournent vers la Vierge et irrdsistiNiement les chants traduisent la veneration et la devotion qui
;!fienent vers le sanctuaire pyrdneen des milliers de visiteurs.
A la descente du train, le programme nous convoque sans
retard aux sanctuaires. Dans la nef de la basilique, les corniettes ddbarqudes de Paris sont entourtes de nombreuses Soeurs
de la region. Le T.H. Pere, arrivd hier de Toulouse, c6lebre au
naitre-autel, unissant la priere et la devotion des ccurs.
Apres la messe, une allocution de M. Castelin explique a
;i-semblie le pourquoi de cette venue, de ce pelerinage. S'unis-ant au vaste deroulement de prieres que va faire surgir cette
,nnee mariale, la famille de saint Vincent n'a pas voulu, en
cette circonstance, manquer cet hommage de religion. El!e a
tenu i venir ici, redire sa foi, sa confiance, son amour et tout
ensemble recommander ses intentions a la protection mariale et
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s'associer i I'universelle le;unV de pribre et de puiterue. .e d&roulenient de ces paroles, diligeiunieut releI V par des mains
courageuses et tideles, a paru dans I'Echo de la Maisio-.llre
,avril 1958;. Ces pages, d'un parfait et consciencieux reportage
:on est heureux de le signaler. a\ec une fraternelle adnmiration)
reconstituent -*galeiiment la physiounIInie et les textes fkInldainentaux de cette double journie de priere.
Entre temps. quelque.s minutes nous amueuent du domaine
de la Vierge i- I'Abri Saint-Vincent, oil la delicatesse d I'accueil se prodigue inlassablemient..
A -14h. 30. a nouveau, i la basilique, de\ant le Saint-'Iacrenmeint expos,,
une boune heure de priere regroupe les ip;!,.rins
\iincrintli-ns. D)ans c t chapelet
•ileitt. . 1. Charles Phllialtra',-A,
visiteur de Toulouse et directeur des Sueurs de la prv~ iuce,
oriente et diri-e nuo intentions en chaque dizaine. Nous pri:is
done pour l'esprit primitif, le recrutement, les pau\res ce trUsor surnaturel,, pour les persecutes, et specialement coifml'res
et So:urs qui souffrent daus divers pays. et enfin eonmue intention de la cinquiiene dizaine : les besoins et intentions de ious
nos superieurs. h quelque 6chelon que ce soit.
Les rueurs sont unis et ferenlts, tandis qu'au dehors la journee Dous reinet dans une douce atlmosplhre hivernale.
On \a, on \ient, on prie malgr.e tout. Le lendenain 2-' feNrier, contrairement aux ultimies previsions de la \eille et au
prograimme Rtabli hier en derniere heure, on peut se rýdnir i
ineige
la grutte pour sept lieures. Dans la nuit, le vent a balayi
et nuages, et le T.H. Pere celebre la nesse. En plein air, -su~ les
bords du Gave, •evidemnment. rien de la quiete et douce atinospihbre de la rue du Bac on de toute autre chapelle. Alai- les
cceurs sont fervents et la conmunion ardente. devant rette
2rotte benie et surnaturellement attirante. A 10 heures et demie,
sur les pentes legerelment glacees 'il ne faut rien exa:-ere),
"'esten deux groupes. le chemin de croix parcouru et midit6,
devant ces groupes de statues, aujourd'lui coitffes ou revuxues
de neige candide et le6gre.
Pour cette journee, en numbre impressionnant, des -'turs
ont franchi des kilometres pour s'unir au pelerinage \incentien.
Aussi Mglr Theas. ýevque de Tarbes et de Lourdes, a tenu a Ino•osa
quer A la basilique, pelerins et pelerines. Laissant parlie
gratitude et son cueur de pasteur, Monseigneur, avec delicatesse,
devant plus de trois cents cornettes, degage quelques lecons ilu'il
reste encore utile d'ecouter et mediter.
Notre-Dame de Lourdes qui est accueillante pour tou.s les
pilerins pose sur vous maintenant, me semble-t-il, un sourire
de particuliere lendresse. Elle est heureuse de rececoir un plerinage singulier qui est accordd d'une maniere toute speciale
d VImmaculec et t sainte Bernadette. Elle rous sourit, e• je
pense qu'i c6td d'Elle, saint Vincent de Paul, Itli aussi, -'us
sourit. sainte Louise de JMarillau

Labouri.
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de Lourdes, non ýculeinent parce que vous y rencontrez I'lmnnacule, mais parce que Nous y rencuotrez sainte Bernadette.
Cotinte saint Vincent de Paul et tous cos Saints et toutes rov
Sqaintts sont accordes a sainte Bernadette !
Si saint Vincent de Paul avail ete d Lourdes, on minmie si i
Lourdes, ien 1858, ii y acait eu des Filles de la Chariti,ce r:duit
sombre du cachot aurail eu la cisite de saint Vincent de Paul
ou de ses Filles. Dans ce cachot qui etait un appartement sans
air. sans lumiere et tres soucent sans pain, dans ce cachot, la
famille Soubirous est une famille indigente, reduite ti rien, une
famille dans la drtresse ; les soupcpots se sunt portis sur le p-re.
torsque deux sacs de farine di.sparurent de la boulangerie Mai.sonyrosse...Cette fainlle qui n'avait aucune consideration, il ine
srimble qu'elle aurait attire les rejnrd. de saint Vincent dc Paul
et de ses Filles, qui seraient venus lt parce que personne n'y
allait.
La charitc donne des yeur, it faut avoir du cwur pour dfrconrrir ccrlaines miseres... A Lourdes, pe'rsonne n'itait atlentif
ai Ia mis';rc des Soubirous. Saint Vincent aurait ete tout droit
dans re taudis insalubre it I'aurait visitt: et aide. Saint Vincent
-eitdone tO I'ani de ce foyer parce que un foyer tres paurr,'.
11 aurait e;tt specialement conquis par Bernadette, parce qu'en
clle il y acait toutes les faiblesses. lue cherche la charitW de
saint Vincent de Paul ? Elle cherche cc qui ne compr e pas, ce
qui est faible.
or, Bernadette en 1858 portait en elle toutes les faible•-•s :
faiblcsse de to santi, c'*tait une pt:ite, asthinmtique : fnibl.,.ei
de, 'iinoranc. ,',rtait i) quatorz, ans une illeltrt'r
; [aihlesse .1
la paurret , ellc 0tait dlns cc foyer pauiire, une paucre coin,,e'
son pierc et sa mnire. El parre qu'il y arait en elle toutes 'es
faiblesses, a Lourdcs. cr'tait une fille qui n, cosompltil pa.,. Le
clerg6 ignorait son existence.
J'ai dit bien sourent qur si on arail chari•y
Ic suffri.rl.'
univcerse! de choiyir la coyante de
a•ssabiclle, si on nrait ,fait
roter, Berdanette naurait pas cu une scule rui.r.
Mais elle comptait pour I'lmmaculde ; mais saint Vincent
de Paul, s'il acait et~ lt, lui, aurait remarqud cette enfant nii'quer de toutes ces faiblesses ; it 'aurait aitee,
ct ses Filles
portant dans leur oweur la charit; du Fondateur eussent *;t,
accordes i toutes ces faiblesses ; elles aussi, elles auraient aimt
Bernadette, elle l'auraient aimtie inmie arant les Apparition',,
pIarcer qu'clr, ,Itait faible, clles I'aurnient aimJ#e parre qu',tle
(tail humble et humilic.
Humble: c'6tait une incapable, elle le sarait. NSou so•oniii,,
touas drs humbles au point de rue spirituel et nous ne le sacons
pas. Elle, elle sacait qu'elle ne pouvait rien. ('ltte humilite wi'
Bernadette aurait attire les regards du Saint Fondateur. , J'ai,
in
tout r,' qui est petit ,, disait-elle a Bartris en gardant s'.'
nylie'u.r. 'ner
Fille de la Charite aime tout ce qui est petli, tout
cc qu'il y a ile plus paurre, dr plus faible.
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Elle 6tait humble. , Si la Vierge avait troucd une enfaut
plus ignorante que moi, c'est elle qu'elle aurait choisie. , Elle
ttait humble, se comparant au 4 balai que l'on remet dans un
coin apres s'en vtre serri ,. Bernadelte se compare d un balai.
Saint Vincent aurait aimi cette humnilit&.
It aurait aime Bernadette, non seulement parce qu'elle etait
tres humble mais aussi parce qu'elle fut toute sa vie tres humili6e : i Lourdes, a cause de sa pauvretd, mais vous le sacez
aussi, d Nevers. Dieu a permis que cette enfant qui acait une
purete angylique fut persecutee et contredite.
Au soir de sa profession, quand vint le moment des obediences, il n'y en avait pas pour elle. Monseigneur s'adressant d
la Supirieure lui dit : " Sorur Marie-Bernard,qu'est-ce que rous
en faites ? ,

a

Cette enfant ,, rdpondit celle-ci , n'est capable

de rien ,. Elle accepte cette humiliation au soir de sa profession '...

'n jour, une postulante qui dtsirait vicement ,connaitre
Bernadette interroge la Superieure aux cOt6s de laquelle se
tenait pr4cis6ment la petite Sawur. t Bernadette ,, mais la coild !
< Et la future Sawur de dire , ra n, Bernadette rdpond d'une
roix joyeuse , Mais oui, ce nest que ca ,. A travers I'humilitd,
c'est la saintet6 qui venait de I'dme.
Saint Vincent auraitaim6 Bernadette d cause de sa pauvret6
personnelle. Mais pour parler de la pauvrete de Bernadette, c'est
d'abord un fait que la Vierge a choisi une malade, une enfant
tres pauvre... Sa seur Toinette siynale ceci : a nous Otions une
vingtaine d aller d la grotte, toutes nous etions des paures ".
Pour rencontrer la Vierge avec Bernadette, ii faut 6tre des
pauvres, ceu.r-l sont des privil6gies.
Celte paucrete dans I'dme de Bernadette est tellement implantee qu'elle la garde jalousement. Elle refuse toujours ce que
l'on ceut lai donner, et son frere qui a reu quarante sous reooit
une gifle ; quand il revient, pour s'assurer qu'il ne les avait pas
caches, elle le fouille. Elle ne supporte pas I'argent.
Pauvretd m6me dans les objets de pitde. Un e6vque lui
demande son chapelet et veut lui donner le sien en 4chanyie.
Bernadette lui rdpond : , Monseigneur, gardez votre chapelet,
moi, je garde le mien ,.
A cL6t de la joie de Notre-Dame, saint Vincent, tous les
Olus qui appartiennent h votre famille se rejouissent. Its sentent
tres bien que les deux Congregations que vous representez ici
sont parfaitement accordees au mystere de l'lmmaculde et de
Bernadette. Et vous allez partir apres votre p*lerinage qui a Jtd
tres remarqu6, trds fervent, vous allez emporter de Lourdes
beaucoup de grdces pour votre vie religieuse personnelle.
Quand on est religieuse, on est d'abord lide, consacree &
Dieu. Bernadette n'est-elle pas le module de I'dme consacrie d
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Jiiu ? ('ine reliyjirus ', surtout quand elle est Fille de .iainttdir IPaul. qui a trIte•ll nt insiste sur I'oraison et la priire,
'it itinr dire d(e pri'ire. Le premier deroir d'dtat dans In rie
riligirus'. e.''t I't'raison et la priere. Acee qucllc intransii•yaice
!
l vie d'orais.'
admlirablle iaint Vinvent nie parle-t-il pas de

Vin,crt

Lorsqlu'aut soii de sa profession reliyicuse. I'devque dc .NV,'rrs 'n,iitndit dire A rette enfant W'rest capable de rien ). il lil it
N"'ur Marir-Bernard: . Moi, je rous donne I'emploi de prir ).
Qiu,'llr bhrlle parole d'e'ti'que .' On pcut dire que I'Eylise dluoiie
l'rimploi de prier
tlous seel enfants ct spcriialetcnlt au.r
lpritre's,
ain.r rligicu.. a lous coux qui lui sont consacrds d'une imami're
sp.•ciale. Ici, ries cht'res Sutiurs, 'ETylise caus rappelle que rtitre
pIrcminrr
,mnploi
c'est celui de prier. La maitresse d'oraisuo de
saintle Belrnadette, clie i'eit ini e la yrotte, car Ia Viergje it i:t'
,,nioi
Ine premibre lmtit ri'sse des nocices de Bernadette. C(`,nntint in Vierye a-t-elle ;duquO l'iinve de Bernadette ? D'abord en
liii doinauntl Ir sens de Dicu. A la premiere Apparition, NotrrhoInte in' rien dit, a c;voqud re sens, elle a orientS sainte HBernadritt rercs la Sainte Trinitt par le siyne de croir. Et h I'or·'rsivn tit vrf pHclrinaye, contrdlez In manicre dont raus iitles
Ir siyine de croix. qu'il soit un homnntage d la Sainte Trinit'.
I'r,'ii
Ire'troni que r'ltte ntaitresse dets novices dontir' ;4
saintei IB'rnidrlti. parce que nous n'eristons que pour la ylo(,ire
te la Tres Sainte Trinitd. C'est Ic but de la vie pour tout le
minonde.

Lr 11 f'eri'r
1858. la Dame remue les UIvres pour dire
, Gloria ". La .Mredes .or'ices oriente I'ie
'e
de Ia voyant
rrrs le si
tqst re des mysti-res : PNre. Fils, Esprit-Saint.
Et puis, d chaque Apparition, c'est Notre-Dame qui miet
Hlrriidette en rtat d'oraison : un etat de priire quand elle rt;rilit
Ic rhapelet, iun itat d'oraison siltncievrse lorsque le regard fi.r;
,sur It D)aime, Bternadette est en exjtas'.
1

I'n
lioi,,,.

reliyieuse. quelle que soil I'appartenance de sa Conr/e't'd'abord iune dime de priere. Bernadette
otous le rap-

exs

Flle est aussi une Alie d'imiiolation. La consdcration e Dievt
,iirttoutles dans un Plat d'im molation. Bernadette ne fut
paix '':targneS' par Ia siouffranc'. La Vierge maintient Bernadetle
dnx la malandie nlors qu'elle yuerit taut de malades, parce que
dains If plan dr, Dieu ii fallait cette souffrance, non seuleimnt
ph!lsiique, mais spirituelle et morale, pour que Bernadette obtienre des yr4res au.r pelerine de Lourdes. La Vierge lui promet
I, Il,onihfer 14-haut. ici-bas etlelii
annonre la souffrance . 4Ile
s,'r ritlinme pour les prheurs it toute sa cie Bernadette ac'cpit'lrra 't
quanliti
de souffrances pour Ies picheurs. Mais
.0i ,chanun a sa rocation, on peut dire que tout rhretien d'abord
et sii'rtolit toutle fiive ronsacree est, d'une manidre plus ou moins
gra'nd', rouide
la souffrance et au mystre ded la rdparation.
('lCommerlBe'rnadette. acceptez les souffrances pour les pdcheurs,
pwiwr In igloirer l I' re, du Fils, du Saint-Esprit. La religieuse
'rii-x
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s'inmmoti'. C'hacuan a sa manicre de s'ioinmolr s'il rrut ri•pondre
au plan de Dieu.

Bernadette c'etait une alme \irginiale. A .eccrs, on I'appelait
le cristal. II y aeuit dans sun dine une irradiationde la purctd.
Elle i' ait ddyaygvde le oute crature et elle repandait ce parfum
riryinal de puretd, marque d'une dmne qui n'ipptrtient qu'd Diru

et /qine rent appartenir qu'i Dieu.
Mais je n'en finirais pas de cous parter des certus de BerUnatdtt', je termine par le petit trait suicunt.
I jour, sa Supdrieure partant pour Paris lui demanda ce
qu'elle desire qu'elle lui rapporte. Bernadette repond : CUn peu
iplus d'amour du bon Dieu. ,

,,Un peu plus d'anour du bon Dieu. , Nous en avons tous
besoin. Je soukaite qu'd Lourdes, mes chores Scaurs, le fruit de
cotre p~lerinage soit un peu plus ou beaucoup plus d'amour du
bon Dieu, car dans ce secteur-ld, nous somntes tous ddficitaires.
Le plus beau don que Notre-Dante puisse nous faire, c'est celui
de I'amour, ua amtour du lion Dieu qui se traduise en dtvouY-

nurt de tous ies jours et de toute la vie.
Beaucoup d'amour du bon Dieu ! Alors, lorsque nous serous
de I'autre rdte, quand la mort nous aura fait changer de vie,
nous pourrons acec Bernadette contempler la Sainte Trinitiec
retir Vierye Immaculde dans la splendeur de sa gloire, cette
Virt'ejc Imatacrulde que Bernadette apres l'acoir vue disait :
, Elle est tellement belle que, I'ayant vue une fois, on a
cn'ie de mourir pour la voir. ,
Peu avant 17 heures, A la grotte, exposition du Saint-Sacrement. Un pelerinage de quelque six cents ouvriers de la rdgion
de Gvnes est arriv\, dans la journee, sous la direction du cardinal Siri. Nous nous unissons a lui. Les dizaines du chapelet sont
dunc recities alternativement en franiais et en italien, fondant
ainsi les ccpurs et intentions dans la priere.
Puis la procession s'organise et le Saint-Sacrement portd
par Je cardinal Siri rejoint le Rosaire. Pribres, chants. invocalions se deroulent suivant le rigide et sage coutumier du sanctuaire.
Parvenu au Rosaire, le cardinal s'adresse aux pelerins italiens... Notre pelerinage est officiellement achev6. Le soir, ponetuellement, sur les dix heures, le train reprend ses pilerins
vincentiens et dans la nuit les rambne a Paris, rue du Bac.
LA encore. sous le regard maternel de la Vierge, la niesse
traduit d'ineffable facon notre gratitude pour cette visite i
Notre-Dame de Lourdes.
Dans certains souvenirs, clante toujours un delicat cantique
I la Vierge du Gave. Sur des paroles de Jean-Joseph Deymier
(l;cedvd archeveque d'Hangchow). jadis une inelodie de Joseph
Franeuf, harmonisait cette priere a Notre-Dame de Lourdes.
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1
roc/hus de Massabiellc,
J'ai prie
Ruci de te coir si belle
DaUs les branches de I'yglantier.
M.on dine a trembld, sainte Vierye,
Coctmme la flamme du cierge
A tes pieds.
0 blancheur ctlcste qui charme
Toutc douleur
Peache-toi pour secher mes larmes
De ta main douce conmme fleur,
Et d'une tendressecternelle
Je t'aimerai

Aux

2
Au sanctuaire du miracle,
J'ai pleure,
0 Reine car le spectacle
De ton peuple m'acait navre.
La cire blanche qui coule
Semble les fleurs de la foule,
A tes pieds.
Sur leur croix, t'inplorent, 6 mere
Tous les souffrants :
Viens calmer leur blessure amere
Soutiens leur front pdle et mourant,
Et pour jamais, sans nul obstacle,
Je t'aimerai.

3
Dans les echos des blanches cimes
Jai chante...
Les neiges sont moins sublimes
Que ton front, lys de puretd.
J'aurais roulu. conmme la cloche
Dont la voix meurt A l'approche
De ton ciel
Exhaler jusqu'b toi mon inme
Dans mon bonheur !
Pur rayon, cirginale flamme,
Dont I'dclat met I'espoir au cwur :
Ecoute mon cri dans l'abine :
Je t'aimerai.

11 mars. -

Ce soir, parni les emissions de la radio catho-

lique n6erlandaise (K.R.O.), le programme annonce et diffuse
1'Oratorio Saint-Vincent de Paul (Vincentius Oratorio). La premiere presentation en fut donnie, il y a trois ans, le dimanche
16 janvier 1955, lors des solenuitis du Centenaire de la Conference de Saint-Vincent de Paul, h Weert, dans le Limbourg hollandais. On y eut l'heureuse inspiration de confier A deux artistes
(un poite et un musicien) la composition de l'Oratorio du cen-

-

ii

-

tenaire. Par cette ocuvre artistique tout autant que religiuuse,
la Conference de Weert esperait rendre apres ses cent ans d'activit6 un digne et solennel hommage h l'ApUtre de la charite.
temoignage d'admiration qui serait accessible a tous les raigs
de la population, tout d'abord dans la \ille limbourgeoise. Port6
et retransmis sur les ondes de la radio, cet Oratorio serait egalenient entendu avec plaisir du pays tout entier.
Le poete choisi fut Hans Berghuis. II n'eut pas la tache
facile, car, comme d'ordinaire. dans ces a-uvres de circonstance,
le temps d'execution pressait, strictenent muesurd. Si parfois
cette urgence meme 6moustille linspiration, celle-ci toutefois
ie peut se passer de l'indispensable documentation : connaitre
le sujet, pedntrer le milieu historique, saisir ses principaux personnages et les traits saillants de leur caractere. DIs lors cette
hate explique ici que malgre sa valeur qui est grande le texte
du poete ne soil point parfait. I.es inities trouvent ya et la des
tatonnements, une insuffisante maitrise du sujet. un deroulen.ent de la pensee qui traine et comprime I'dlan.
L'Oratorio comprend trois parties. La premiere raconte
al'ondamment ce qu'on a voulu appeler la colcersion de saint
Vincent, qui. en ses debuts. 0tait loin de \ouloir se donner
entiirement i Dieu par les cu\res de charitW. Humainement et
trop naturellement. il envisageait une honorable retirade, un
bdntfice, une vie tranquille et paisible auprbs de sa vieille inbrp.
La deuxieime partie retrace ce retournement, cette conversion. Pierre de Bdrulle et Mine de Gondi, dans les plans de la
Providence. s'unissent pour montrer et ddcouvrir A Vincent le
xeritable sens de sa vie. Desormais et pour toujours, saint Vincent cotoiera la Providence : dbs lors, avec le temps vont naitre
et se dd\elopper Dames de la Charite, Protres de la Mission,
Fillcs de la Charitd. On observe ici que ne s'avere pas en clair
si le poRte parle des premieres missions populaires a la campagne. ou deoque la fondation de la Mission, i savoir la Compagnie
des Pr6tres de ladite Congregation. Dans la troisiime partie, en
1'envi, I'eurre
un grand cheur final, le ciel et la terre chantent
de Vincent en fareur des pauvres : prisonniers, mendiants. enfants trouvds et la foule innombrable des misereux, des misdrables... LA se place dans le texte, du moins on I'entrevoit et
soupconne ainsi, une allusion au futur Fr6ddric Ozanam (18131853), rattachant A saint Vincent (Annales, t. 121, pp. 274-277)
les puvres charitables de notre temps : 4 Plus lard le manteat
de Vincent fut deposd sur les epaules d'un disciple fervent. )
Tout bien considerd et malgri les quelques dificiences signalees, on ne peut que se fdliciter que le texte d'Hans Berghuis
ait pu satisfaire et la Commission spdciale et le musicien qui
dvidemment y avait le plus vif interet.
Pour sa part le musicien choisi, Louis Toebosch (prononcez : Toubosse) conVut sa composition pour solos, cheurs et
orchestre.

- .'?-Chacuie dIe tris parties est introduite par un prIluJue
une d~r:laniialion . Le debut de la preliiere parlie est traitce en
pa.~acaille. Ce thltce joue d'ailleur.s un rule imiportant dans
I'lwutre ciiii're. principalenment pour la basse, dans la partie
de IPrchlitre. Le nimusicien. fort \erse dans la technique de
Ianciiienne polyphonie. a miaintenu ce mode de composition dans
pr'e-qui toute la suite de son wuvre : clh(eurs, solos et orchestre.
Ccette icriture lui perinet, au debut de la seconde partie. de
lraduire, en traits forts et \viants, I'agitation passionn.-e du
sii'-le de Mi11nsieur Vincent.
iFestico, un thiIie nouueau. dans
Dan- la troisuiiie partie
Ie harlnt se surimpuse : celui de la glorification. Dans toutes ces
miiodalitis ici cllruur pour tenors et basses, li variations pour
iiinsrumlvieit- a bois, I'auteur accentue de plus en plus son e-lprinte jusqtu'a ce que, par la \oix du soprano-soliste, le Iiel
a-'se entendre une mnelodie nou\elle : Et dans les dons qu'll prodliule al co'ryph fe. Di'u ireut binir crux qui le suierrt. Le
eniprunte it I'hylitle des Laudes pour la f-te de
thllirne nrst
saint Vincent : H qui supernae... Par trois fois, on le reprend;
r dilernier lieu, dans un ellcwur de fenmies ecrit pour deux \oix.
La trouxaille est d'un effet splendide.
final groupe les quatre voix huPour finir. un Ilorceau
mlainest. Traitt; en passacaille 'a la hasse). e'est la reprise des
chlurs de la premi4r'e partie et des solos. Les voix s'uni-sent
dans le thliie de la lorification et parviennent ainsi ha 'apotln'-cste inalk : chII('url el orchIestre.
Louis 'Toelbisch a mis son -.rand art musical au serxice de
]'api'tre de la chariti. La Commnission spdeiale de la Conference
de -aint-Viiicent de Paul a Weert, la Hollande entiere (1. et
tous les amis de Monsieur Vincent lui en demeureront vivementl
r•~'eoilaissants.
15 wars. - Cette annee, en cette fete liturgique de sainte
.ouise. a sa \eneiration pour 'admirable co-fondatrice, Ja Commnunaut4 unit ses prieres de gratitude pour les cinquante ans
de \v-'ation de la T.H. .lire Lepicard - son actuelle Superieure.
La meise pontificale de ce matin est celebree. rue du Bac. par
M;gr Mlarella, Nonce apostolique en France.
A 14 heures et denmie, avant les Complies, la conference du
jour esvt diinnte par M. Gonthier, qui fail passer devant nos
yeux I'Vbme mariale de sainte Louise de Marillac.
L'annce mariale que nous vivons ; cette chapelle illustree
par flpassayIe de l'lhiimaculde ; et, slurtout, la brievetd de l'interralle qui sOpare re jour - anniversaire de la precieuse mort
dMarilla - et le 25 mars, ce 25 mars 1958
de .ainte Louis dle
oi, tandis que rous. mres Swurs, serez dans la ferveur de vottre
R,'no'ation. le inonde c'tholique edlebrera le centiýtme anniver-

i1) Les li!rnnes et l'analysep n,,t lir~'s on in-pirees de 'earticle
Dun e.',Ilns :ia vivanle revue hollandaise .Mi•ssiefront, avril
de Fr:Li'l
195:. plip. 5-5).
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'de
Apparition au cours de laquelle la Dame de Mussas•ir e
bicele declina son identite : t Je suis I'linmaeulee Conceptiuin - ;
tIoutes ces circonstances out orienti mes pensdes, ulors que je
mae prdparais a la douce nmais difficile mission d'dcoquer derant
ri'us Vadmirable physionontie de la Fondatrice des Filles de la

I'harite.
C'est avec I'idde d'dcaluer sa decotion encers la Vierje
Mlarie que j'ai relu ia cie et les dcrits de sainte Louise de Marillac ; et je reux cous licrer quelques-unes de rnes rvfle.rions...
qurlques-unes st'ulement, car,l mnee en me limitant i ret aspect,
je iie suis trout'rd e face d'un caste domaine.
Je me contenterai de vous miontrer t'ime inariale dr Louise
ie Mlarillac, en tous rappelant quelques traits evx.rieurs de sa
decolion envers Notre-Dame.
Mais, auparacant, et pour qu'elle soit de cotre part et de
Ia mnienne un hommaiiaye simiultand a la Vierge lmnacule et i
la collaboratrice de saint Vincent, plaCons cette conference sous
le rayonnement de la Reine de ce sanctuaire : 0 Marie coni'ue
sans ptche. prie: pour nous qui rccourons d Vous par iintermidiaire de sainte Louise de Marillac, rotre fiddle serrante .

.Nombreux sont les siynes sensibles de la devotion miariale
chez Louise de Marillac. Je ne m'arrdle pas d considdrer ce qu'il
y a de siynificatif a ce sujet dans le reylemnent de vie qu'ellc se
trois ans apres son premier
en 1628, semble-t-il, tracra, contact acec Monsieur Vincent (1). Elle y inscrivait la rdcitation
quotidicnne de l'office de la sainte Vierye et celle du chapelet ;
clie y fixait aussi que, le premier samedi de chaque rlois, rlle
tommunierait et renouvellerait ses bonnes rdsolutions. Je ne
m'attarde pas non plus sur l'acle d'oblation 6 la Vierge Marie '2)
qu'elle rdpdtait ces memes samedis ; ni sur Le fait que sa premiere visite aux Confrdries de la Charitc se situe, daus l'autnde
1629. an mois de mai (3) et la conduit a Montinirail oil elle prie
decant les statues de la Vierge que Monsieur Vincent a fait
placer au-dessus des quatre portes de la cille, lorsque, onze mas.
plus tdt, ii consacra d la Madone cette petite citl briarde 4•'.
Je prtdfire considdrer les frtes mariales au.rquelles Louise
der Marillar s'attacha ; et un pelerinaye qu'elle fit 4 un celeire
sanctuaire.
I
Sur I'dme de notre Sainte, deu. dates exercent un magnqdtisne particulier : le 25 mars et le 8 ddcembre.
e de Marillac, diit. au,1) Coste I, pp. 224, 229. Pensees de Louise
tog., pp. 1-6.
(2)Pensdes, pp. 10-12.
(3) Coste I, p. 243. - Mgr Baunard : La Vendrable Louise tieMarillac, p. 71.
Mgr Bauna.rd. op. cit., p. 71.
Ni)
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L'Annouciation prit place pour elle parmi les jour,, priviIdjitds de I'aunee, surtout a partir de 1634. Le 25 mars de ccete
ann,:', elle eut la joie, non seulement de renouveler le conu de
viduiti qu'elle acait prononce conditionnellement en 1623. mail
aussi de s'enyayer, d'une maniere irrevocable, au service de Ie
Charit# . Monsieur Vincent venait, en effet, de I'autoriser a se
consiairer totalemcunt au service des premieres filles qu'efle
arnit a.ssen blees frn sa maisun jproche SNaint-.Nicolas-dtu-Char-

donnet, le 29 norembre pr;cedent.
Plus douce encore lui fut la jourane du 25 mars ItA2. quand,
aree quatre Srurs, dile put eiieltre les vwux de paucrete, de
chastetd et d'obdissance que depuis des annies elle brilait de
prononcer : cc jour-lr, Louise de Marillac royait se produire
ce que la divine illumination dont elle avait bdnuficid le jour de
la lpntlc6te 1623. lui avait fait entrevoir $5,. En ce 25 mars,
se realisait sa cocation au serrice exclusif de Dieu, cette vocation qu'elle acait cru compromise par sa sante, par son mariage,
par ses etats d'rime, par ses directeurs de conscience, et specialement par Ir rustique Monsieur Vincent si peu pressc de lui
permettre le don total.
Mais ce qui ajoutait une nuance, et meme un caracltre de
plenitude i la joie de Louise de Marillac, en ce 25 mars 1642,
c'est que depuis fort longtemps elle dprouvait un attrait particulier pour le mystere de lAnnonciation. N'avait-elle pas, en
1628. dans son r#iylement de vie, inscrit : t A midi pricismnent,
demi-quart d'heure d'oraison pour honorer 'instant de l'lncarnation du Verbe au sein de la Vierge r ?
Ici, mes chores Steurs, mes chers messieurs, les rlfle.rions
dcrites qu'elle a laissdes, nous 6clairent sur la devotion de Louise
de Marillac envers le premier episode de la vie terrestre de
JItss. Elle y voit I'entrie de Dieu dans notre histoire hunmaine,
, par le moyen, dit-elle, de I'union intime de notre nature i sa
divinit6. et, je la cite encore, pour faire que Fimage de Dieu,
effacee en f'homme par le p6ch6, fut avantageusement reparie
par ce moyen de grace Pt d'amour , (6). Comment I'dme de
Louise de Marillac, tme d'une si sensible repugnance au pche,
n'aurait-elle pas vibr d la contemplation de cette minute oi,
par son Incarnation,Dieu inaugurait son awuvre de rdparationet
de purification !
De plus, quand elle 6coutait et regardait Marie en concersation avec le Messager du ciel, en la maison de Nazareth, Louise
de Marillac voyait se manifester a elle la vertu qui, tout au
lony de sa vie. repondit a un besoin de son dme : 'humilitd. Et
cominentant I'Ecce ancilla Domini, elle dcrivait : « Ce sont ces
paroles. 6 digne Mre, qui nous font connaitre la solide humilitR de votre ame. infuse en elle avec la connaissance de Dieu
et de votre ktre dependant de sa toute-puissance , (7).
5) Pensdes, p. 6.
SLouise de Marillac, Ses Mdditations, pp. 2-3.
7 Pensdes, p. 5.
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L'expressionn ( Servante du Seigneur ,, cueillie sur les I1crcs de la Vierye, eceillait en la sainte Fondatrice un echo : celui de tout son etre aspirant & c servir ,. Sous sa plume, ce
cerbe a servir ) se retrouve un nombre incalculable de fois, et
cite a rdsuame son ideal et tout l'iddal des Filles de la Charitd
dans la locution a Servante des Pauvres ,. Oh . certes, elle n'y
voulait mettre que de 'Ahumiliti, mais, en rdalitd, elle proclamait ainsi la craie noblesse des auxiliaires de la Charitd : a Servantes des Pauvres ', oui, eals, en fin de compte, a Servantes
du Seiugeur i,. puisque le Seigneur s'est identifid aux Paurres !
Pour se consacrer au service de u( Nos Seigneurs les Pauirres o, quel plus beau jour Louise de Marillac aurait-clle pu
trourer, pour elle et pour ses Filles, que cette f[te de lAnnonciation si soucent sedditee par elle ?
II
Diocesaine de ce Paris ohi le culte officiel de 'lmmaaculde
Conception remonte au moins au xir sidcle (8), Louise de Marillac etait dejd, par ce fait, portde i marquer d'une fagon parliculiere le 8 decembre.
Mais je ne puis m'empicher de penser que, lorsque Monsieur
Vincent lui eat parld des Confrdries de la Charitd qui tiraient
toutes leur oriyine de celle de Chdtillon qui fut drigde un 8 ddremtnbre ; et lorsque, decenue Dame de la Charit6 et visitatrice
de ces Confreries, elle eut experimentd I'evangdlique beaute de
rette wuvre a laquelle sa vie etait ddsormais voude et qui lui
permettait d'etre toute d Dieu en prdparant au Seigneur d'authentiqucs servantes, le culte de Louise de Marillac pour le 8 ddrembre dut s'augmenter au rythme de ses constatations.
A crai dire, ce ne sont pourtant pas ces circonstances qui
oat attache I'dne de rlinte Louise a la fete de l'linaculde
Conception ; mais - ce qui est moins sentimental et plus profond - c'est l'intelligence qu'elle avait de ce grand privilege de
la Vierye Marie. Abondantes sent les citations que je pourrais
apporter a l'appui de cette affirmation ; faute de temps, je me
contente de signaler au passage la belle priere que Louise de
Marillac a composde et qui commence par ces miots : 4 Tres
sainte Vierge, prosternde que je suis en toute humilite a vos
pieds... , et dans laquelle elle aflirme magnifiquement : a II
est vrai, sainte Vierge, que vous avez toujours etl preservNe de
p6ch6, par les mdrites de l'Incarnation et de la mort et passion
du Fils de Dieu et le v6tre , (9). Elle donne ainsi & sa croyance
la base thdoloyique que Pie IX mettra au dogme de l'amiaculde
Conception : 'application anticipde, a 1'rme de la Vierye, des
medrites de Jesus-Christ.
11 faudrait aussi relire les pensdes de la sainte Fondotrice
8) Lestre :
pp. 37 sq.

I.

L'imaculde

'se.
p nses., pp. 59-A;4.

Conception et

l'Eglise

ite Paris,

-

46 -

.ur I'-s (,ri\il'ges silnguliers de la Conception Inrmlaculdre de la
:
soul des liqnes admirables de richesse do.Saine
iere
eree
trinUt1r et
l
sc0liqtte ',10).
Mais cous ine mae purdunteriez pus, me s bien clhres Swa'trs,
der n, pas rappeler ici Vacte de consteration que colre ton'ipa,jtic renoutclle cihaque auinte le 8 decemibre. C'est Id encore une

pieuser

initialice dc vutre F'oudatrice, et de cet usaye, cous puu-

,''',

cn celite unlluie mariale, F[ter le tri-centenaire, puisque `' st
par une letlre acrite v 7 dicenubre 1658 que Louise de Marillic
dl',mnandla d Moutsicur Vincent de placer, Ie leindemain, la Cuompii,,fire" , .ous la protection de la Sainte Vierge ,,, et supplia , la
-'hariti' de notre Ihieinheueux I'Pre d'obtenir t ses filles la _-ric'e
de toujours reculnaitre la sainte Vier·ge coniume leur unique
Wlre , I11.
Volus tic
einpardoaneriez pas tnon plus si je nle
ntiliioniais pas la "enue frcqucnte. sous la plume de votre Fondatri',',
tdexs
mos (a con(ue sans pichle a, qui nous sout devenus si cherlt,
i.t si je ne faisais pas line allusiovlii ai priere, si belie, si dont aI
lius 'os rwiurs ; priere qui, r"p
I-;l'We plusieurs fois par jour, ar'r
Iant d'anmoiur, par tant et tant dr Filles de la Chlarit stur Pua,' l's
pointis du monde, est I'ininterroimpue protestation de foi ft
d'atmour qui, du cu'ur des Filles de Louise de Marillac uni,'s i'
l'dinte de leur Mere, monte jusqu'au co'ur de Notre Datme : T"';s
Sainte Vie're, je crois et confesse \otre sainte et imiarna'il, - ,
C':,ncel'titin, pure et sans tacle... ,
III
f
Bien qu'elle f0it prise soit par les Confrrdries de la Charit,
s,,it par sa Compagnie naissante, Louise de Marillac cut cepr'ttldanit la joie d'aller en pelerinaye I quelques sanctuaires de la
Vi'ryie. C'est ainsi que lors du voyage qu'elle fit a Angers pour
y installer ses filles 6 l'h6pial Saint-Jean, son itindraire, ditfr
par Monsieur Vincent lui-ma;ime, fut marque par deur stati,r)ts
,iiriales : Notre-Damne de Chartres et Notre-Dame de Cltry. Ito
.llodone orlianai.e si chere it Louis XI ; et au retour, tlandl
uii'r'lle s'en va risiter la Charitd de Richelieu, elle s'arritr' d Noe,,,ir pour prier Notre-Dane des Ardilliers '12,.

Mais, pauri tous les pelerinayes de Louise de Marillac. ;!
en est un qui dans sa vie. et aussi dans l'histoire de votre Compa'itir,
umes Swurs, occupe une place notable : c'est celui que lta
Fonrlatrice fit a Chartres en 1644. Elle en avait demandd I'attorisation a Monsieur Vincent dans un billet oft elle lui disait :
.II \ous supplie tris humblenent de me pernettre de fairI
\vivyade Chartres... pour recornmaander i la Sainte Viert ius nos besoins et les propositions que je vous ai faites. 11 -- ;
.'ien temps de penser a rnoi, et de\ant Dieu je vous dis (qu
t5

11
12
2.5i.

L'tuie tir' Marillar,. S.e I, ' ni,es,
pp. 133-137.
Ses lettres. p. 266.
O:,sh : Saint Vincent. Corresprwlainre. I. 1. p

603. - Btauna
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je cruis que le blen de notre petite culopagnie y a
ret n (13).

grand

intd-

C'cst done pour elle, mais aussi pour la ComnaUtnie, que
Louise de Marillac dtsire cntreprendre e peoerinaige ; ele reat
recommander it la Madone de la Bcauce les besoins de .sa frimiille spirituelle et aussi t les propositions que je \ous ai faites ,. dit-elle a saint Vincent. Nous aimerions bien connaitre ce
i quoi clie fait allusion ; iais rien noi permel d'r'lairer ,es
notls. Toutefois, les liynes que je ricns do rous citer, tIous laissent deriner qu'il s'ayit td questions imporlanits.
Si nous acions des doults a ce sujet, its touberaientl dec'ant
la custatation du temps que Louise de Mirillac passa alux piilds
de Notre-Damet
de Chartres. Arricee le itI
tolbre,rn
cvndredi,
dans la cite marialr. clle y resta le sam:idi, le dinmanche et le
lundi. A chacun de ces jour&, dont elle dut vivcre 'ipenu ,ris
toutes les heures dans la cathd.dralc, elle donna une intention
uarticuli're : du samedi, cite fit une journ;e de remltercieclntt
pour des yrdces rceues ; le dimanche, elle prie pour sun fils.
Le lundi, le 17 ocobre 16-i taindis que l'antique vathddrale cjlebre le trois cent quatre-cinglt-quatrimine anniversaire
dte sa dvdicace, Louise de
eMarillac, c lle, prordde id la didicaice
d, la Compaynie des Filles de In Charit-.
L'humble famille des
, errcantes des Paucres " ca bientdt atelindre sa onzieme
(0nn1;e d'existence ; une cinquantaine de Filles so de<'ouent siur
If front de la CharitM dans une quinzaine d''tablissonents ; une
trenlaine d'autres, at la Maison-Meret de Saint-Laurent, se preparent au service des paucres 14i. Pour la petite Comipaynie,
'arenir se yonfle de promesses, cominen les bourywans dre ,sr
printaniere ; dans quelques inois, Mons.e'ur Vincent snirra
H demander Iapprobation de I'ETlise pour ses fill's. Louis.: de
Marillac. avec son instinct de mntre et la foi de sa grirnde 111ime,
sent qu'il faut faire e) Dieu et i Notre-Dame l'oblation de VI'ucre naissante, comime jadis les enfants d'Israil offrairnt nu i.'Niyncurr la premierc des gerbes de leurs mnoissons
5 .
Sainte Louise a ddcrit elle-mnme, dans une lettre d saint
Vincent, la liturgie que suivit son dime pour celte prdsentation
de la Compaynie des Filles de la Clhariti i Notre-Dame de Chartres, et ce sont des lignes qui nice.ssiteraient des meditations
renoueelCes. Je me contente de cous les citer textuellieient :
, Le lundi, jour de la dedicace de j'eglise de Chartres. fut d'offrir a Dieu les desseins de sa Providence sur la CompagniP des
Filles de la Charit6, lui offrant entiirement ladite Compagnie,
et lui demandant sa destruction plutut qu'elle s'etablit contre
sa sainte volont6 ; demandant pour elle. par les pribres de la
sainte Vierge, Mbre et Gardienne de ladite Compagnie. la purpet
dont elle a besoin. Et voyant en la Sainte Vierge l'accomplissement des promesses de Dieu aux homnes, et. en l'actcomplisse13) Louise de Marillac. Se(,lettres, p. 98.
'14) Coste I, pp. 400, 461-180.
15) LUvitique, XXIII. 10.
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mient du myst're de I'lncarnation, voyant le V\cu de la
sainte
Vierge accompli, je lui ai demnand6 pour la Compagnie
cctte
lideite par les merites du sang du Fils de
Dieu, et de .Marie,
et qu'il flt la liaison forte et douce des cwurs
de toutes les
Suaurs pour honorer l'union des trois divines
personnes n (1t).
Mes Su urs, Messieurs, quand je contemple Louise
de Marillac, silhouette d'ombre dans la pinombre de
la cathddrale chartraine ; quand, d la lucur des lignes que je
liens de vous lire,
j'entends la priere qui du cwur de sainte
Louise monte vers
Notre-Dame de Chartres ; et quand, jetant
un regard sur la
Compagnie des Filles de la Chariti, je vois
son actuelle expansion et la multiplicit6 de ses labeurs, je
ne puis m'empdcher
de penser que cet offertoire que la Fondatrice
fit de ses filles,
en cc 17 octobre 16i4, a e te rati f id en splendeur
par le Seigneur
et par 'otre Dame, et que, si cette oblation
des premices de la
CharitW a dti si cordialement agreide par
Jdsus et sa M&re, c'est
en raison de la belle dlcoton mariale qui
habitait l'me de sainte
Louise

de Marillac.

De cette devotion, jai tentd de cous dire
quelques-uns des
sites
sensibles. .ais, au terme de cette evocation,
une question
se pose logiquement, me semble-t-il :
oil Louise de Marillac
a-t-elle puisd cette pi6td envers la Vierye
Marie ?
Certes, la rdponse d celte interrogation exigerait
de longs
ddreloppements. Pour ne pas allo ger
ddmesurdment cette conference, ni infliger un supplice d cotre
fraternelle attention, je
me bornerai, arant de conclure, 4 rous
dire brib~'reent ce que
ati cru voir dans l'dme de Louise de Marillac.
La Croix, instrument et symbole des souffrances
du Christ
Rdermpteur, a occupd dans la tie et dans
la spiritualitd de Ia
sainte Fondatrice une place prdpondirante
; nous le savons bien.
or, l cause prtcisment de sa decotion pour
la Passion dont les
heures douloureuses achevent la redemption
du monde, L'amour
de Louise de Marillac pour " Jesus Crucifi6
devait amener sa
contemplation d s'orienter non seulement
vers le terme, mais
aussi vers le debut de l'Nuvre du rachat accompli
r'ar Iamnour ceut tout connaitre de la vie de par le Christ :
l'itre aimd. En
contemplant llomme des Douleurs, sainte
Louise ne pouvait
pas ne pas contempler Venfant qu'acait dtd
le condamnn du Golgotha, pas plus d'ailleurs qu'en considdrant
le nouveau-n6 de
.\ol,
elle ne pouvait s'empecher de voir sur
son berceau se projeter l'onbre de la Croiz. Et alors elle
voyait Celle que, parmi
toutes les cretatures, Dieu, de toute
4ternite, a dlue pour etre
l'istrument de I'ncarnation du Sauceur,
Celle dont 11 a ornd
l'tme de

tant de pricivayes et embelli le corps
d'une incomparable purete, la Trbs Sainlte Vierge Marie.
A ce point de true,
une phrase de Louise de Marillac rdsumte
admirablement le cheSi.cmclent de I'a.our marial en elle, phrase
que je ou ai citde
'olontaircment

incompldte tout d I'heure :

16) Lou's

I•p .Marilla.
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letlrpz. pp. 99-1)0.
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Vierge, que vous avez (td toujours prdserxee de pechI, par les
nitrites de l'lncarnation et de la inort et passion du Fils de
Dieu et le v6tre, et partant que vous ftes la v6ritable tille ainde
de la Croix Y (17).
J'en deduis : c'est dans la mdditation de l'amour de t Jesus
Crucifid
, et de Jesus s'incarnant dans le sein de la Vierye que
l'dime de Louise de Marillac a puise sa ddcotion enters la 31re
de Dieu et des honmmes. Quel fondement la decotion mariale
peut-elle troucer plus solide que celui-ld ? II est historique et
thdiologique '

Le 13 mars 1660, la Fondatrice des Filles de la Charitd faisuit sa derniere communion sucramentelle, dans des sentiments
d'une intouvante pidtd. Et cotmme le cure de Saint-Laurent qui
lui avait apportd le Saint-Sacrement, l'exhortait 6 donner une
supreme benddiction t ses filles, Louise de Marillac prononua
quelques paroles qui peucent dtre considdrees cointie son testament spirituel. Or, elle dit entre autre choses : " Je cous prie
de prendre la Sainte Vierye pour votre unique Mere.,
C'dtait la une idde qu'elle acait soucent exprimee depuis
1633. Sous cette expression, elle n'abritait pas sculement son
humilite q u i refusait pour elle ce ylorieux titre de a MJre n ;
non, clle y mettait bien plus : cle y disait sa foi en la devotion
mariale, sa confiance dans ce moyen qu'auraient les , Servantes
des Paucres n d'dtre, pour le Christ cachd derriere toutes les miseres humaines, de vraies t servantes du Seigneur ,. Par Id
aussi, Louise de Marillac proclamait que la Compagnie, cette
Compagnie qui, deux jours plus tard, allait etre orpheline, tirerait sa ftcontdit de la Vierye, 1' c Unique Mere ,,dant elte avait
dcrit : , I1ne tient qu'i nous d'etre aides de la Sainte Vierge en
tous nos besoins. tant, ce senble, impossible que la bont6 de
Dieu lui refuse aucune chose , (18).
A Louise de Marillac renoucelant sur son lit de mort I'offrande des filles formies par elle a la Charitd et l'offratde de
toutes celles qui, par la suite, se coueraient & cantinuer Im'eure
& elle confide par Dieu et saint Vincent, la Vierge Marie a rdpondu, en aidant & la croissance du jeune arbre qu'en cette annde
1660, la Fondatrice et le Fondateur laissaient au jardin de
I'Eglise.
A Louise de Marillac la Vierge a repondu aussi en venant
en cctte chapelle inauyurer une noucelle periode de ses bienfaits maternels.
Mais la reponse de Notre Dame appelle notre rdponse.
Qu'apres avoir priC avec toute son affectueuse tendresse.
pour celle qui aujourd'hui lui succede d la tete de la petite
Compaynie, et qui fte en ce jour le cinquantieme anniversaire
de son entree chez les c Servantes des Pauvres ,. sainte Louise
de Marillac vous obtienne, mes bien chores Sturs, de rendre
(17) Louise de Marillac. Ses mnditations, pp. 60-61.
118) Louise de Marillae. Ses mdditations, pp. 131-135.
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UCique 3le're n,
L
toujours plus craie cotre appartenance &a'
et que, par son intercession, nous puissions tous, Messieurs et
mcs Frres, dtre toujours, et particulibrement cette annee, les
ap6tres de cette devotion miariale qui aida si admirablement la
yrande Fondatrice e accomplir la sainte volonte du Pere des
CiLux . Ainsi soit-il !

18 mars. - A Talanaarice, le nouvel 6evque de Farafanguna, Nlgr Camille Chilouet, prend l'avion pour se renidre en
France atin d'y reeevoir la consecration 6piscopale. II avait ete
serieuseient question de preceder au sacre & Farafan-aua
meme, mais inalgre son anpleur relative, la nouvelle cathedrale
ne fut pas estiiiee suffisanuneut vaste pour cette cdrinmonie et
ses invit's officiels. Faire alors une discrimination quelconque
eut _te pour tous impensable. D'autre part, 1'etat incertain de
la saison pluviale ne permettait pas de pr6voir une celeibation en plein air. De la finalement, la conclusion adoptee lar
AMgr Chilouet : sacre a Paris en la Maison-Mire. Son Eminence
le cardinal Feltin a agrIe cette proposition. 11 sera assiste par
Mgr de Moulins (diocese d'origine de Mgr Chilouet), et par M1gr
Defebvre. Un pelerinage malgache, alors de passage en France,
sera present a cette consolante ciremonie. Dans l'Aurore du
Bourbonnais du 30 mars 1958, M. Lucien Ldpee, sup6rieur du
petit seminaire de Moulins, annonce ainsi la promotion de son
ami, devenu 6evque de Farafangana :
Le dernier numdro de la Vie dioc6saine a annonce que le
R.P. Camille Chilouet, Lazariste, Supdrieur de la Mission de
Farafanyana, sur la c6te Sud-Est de Madagascar, vient d'tre
nommd devque de cette mdme ville, siege d'un diocese recemment drige par le Saint-Siege.
i C'est une joie et un honneur pour notre diocese, et plus
specialement pour la ville de Montlugon, oht le nouvel dveque est
nd, le 16 juillet 1899, en plein quartier ouvrier de la Ville-Gozet, a l'ombre du clocker de Saint-Paul. II connut d peine soit
pere, ouvrier a l'usine Saint-Jacques. Restde veuve, sa mere, admirable chritienne, eleva ses cinq enfants d force de travail et
de ddvouement. Sa swur ainee entra au Noviciat des Filles de
la Charitd et, devenue Scur Andrde, a l'h6pital civil de Vichy,
y mourut jeune encore, prgmaturdment usde par une vie toute
donnie au service de ses malades.
t Apres une annde de latin au presbytere de Saint-Paul,
sous la direction d'ur des vicaires, M. I'abbd Pasquet, Camille
Chilouet entra directement en quatrieme dans la section du
petit sdminaire de 'Institution du Sacrd-Cceur. D'emblde, ii s'y
classa parmi les tout premiers. Mais it ne se distinguait pas
moins par ses qualit6s de cceur. Tous ses anciens condisciples
gardent encore bien vivant le souvenir de ce jeune seminariste
ardent au jeu, c~ chic n camarade, loyal au point de n'avoir jamais su diguiser sa pensee et dont les francs eclats de rire
retentissaient sur toute l'dtendue do la cour de rdcreation, et

madme parfois... eL clausse
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ldeuisiiite, are le bon,

le

trap bou

ubbd .Nicolus.
, En octubre 1914. Ic jcune Camille Chilouet quittait le petit siminaire tie .Moulins pour I'alunaat des Lazaristes, au Berceau de Saint-Vincent tie Paul, proche Dax, oit il acheca brillaminent ses humaniles. En 1916, it partait pour Paris pour y
faire son nociciat et ses ltudes de philosophic et de thdolojie.
Ordonne prdtre le 29 juin 1925. par.Myr Chaptal, ses superieurs
l'encouyirent a liotme, oil, apres deux uas. il obtenait le gride de
docteur en thdologie. C'est alors, en 1927, qu'il prend le bateau
pour rejoindre on~poste d la Mission de Tulear, sur la cote SudOue'st de Madagascar. Desormiais, it ne quittera plus la Grande
lie. En 1935, it est nommed Supvrieur de la Mission de Farafangana et, en mnie temps, consulteur provincial.
, Mgr Chilouet est done ia Madagascar depuis plus de trente
ans. It en connait parfaitemtent les maniurs et les dialectes du
Sud de 'ile. II n'en est revenu qu'une settle fois, et pour mnoins
d'un an, en octobre 1948.
, De loin, au deld des continents et des mers, nos ipensees
enaues vont le rejoindre en cette heurcuse circonstance ; nos
prieres se melent aicclles de ses diocesains, - et aussi li-haut
de ses chers disparus - pour demander au Seigneur de l'aider
dans sa nouvelle charge.,
19 mars. - Fete de saint Joseph, cleMbrie au 140, rue du
Bac, suivant les donnees du coutumier. Avant les complies anticipees de 15 heures et demie, M. Paul Joppin donne la conference du jour ; elle prend rang dans la sdrie des instructions
du mercredi, assuries durant ce mois de saint Joseph, et attire
nos rtflexions par I'humilitc de ce chef de la Sainte Famille.
L'an dernier, mardi 19 mars 1957, MI. Michel Lloret dvoquait le
vingtieme anniversaire de 1'encyclique Dirini Redemptoris sur
ie communisme athde. 11 nous montrait que, dans sa vie et par
ses exemples. saint Joseph demeure l'oppos6 providentiel du
marxiste athve : car il campe devant nous, en modele, I'homne
du tra\ail. de l'ob6issance, de la contemplation, du silence.
YVrites qu'il nous est aisd de mediter encore - car elles ne perdent rien de leur 6ternelle valeur.
II y a aujourd'hui vingt ans - le 19 mars 1937 - le Pape
Pie XI publiait son encyclique " Divini Redemptoris , sur le
communisme athde. Ce document si important n'a, helas ! rien
perdu de son actualitd. Aux horreurs qu'il d6nonce, nous pourrions aujourd'hui en ajouter bien d'autres : terribles persecutions en Chine, massacres de Pologne, et de Hongrie, etc... S'il
y a done une intention a laquelle nous devons aujourd'hui prier
saint Joseph, patron de L'Eglise universelle, protecteur et modele des artisans, c'est bien pour que s'instaure la paix du
Christ dans le regne du Christ. Nous rejoignons ainsi la pensde
de Pie XI qui, au terme de son Encyclique, concluait par ces
mots : c Pour hater cette paix tant ddsiree, nous mettons la
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graiide action de f'Eglise contre Ie comluunisimei
i
atihe imondial
s-)us Il'*Fide du puissant protecteur de I'Eglise, saint Jou•ph.
Le ilmrxlýisie dlunt la forme la plus redoutable qu'lit recriue ju.cqui'd nlos jours le ( naturalismie , dedji d4uouci par Benuit XV, nous suimes dune incites i lui oppuser ce r'ulte tie
.*aintJousph, c'est-ia-dire non suttlement uie incocatiou plus (err'ilte de son secours, nuais une prise de conscience plus rice de
In misisioi de ainlt Joseph dans I'humianiil rachete tede- \a]'-urs surnaiurelleý dunt il est Ie porteur. Ce sera unte devs grandes yries
de nutre epoque d'acoir ite appelvie - el cWt de tant
de miisre's et de monusluosites, et prtcise•tent pour lear port,'r remede d approfondir le mystere de saint Josteh eil
w,'riit temps que relui de I'Eylise ct celui de Marie doit it est
ins'parable.
Mais pourquoi Pie XS prdseite-t-il particulieremnent saint
Joseph romim l'Iautitthse, coimme I'antidote si je putis oinsi
in''.rprimer, du commtnunisute athde ? Parce que lFathtnismte
ttar.riste et au paradis terrestre, cers lequcl il roudrait lourner
ns: regardls it faut opposer I'unique .souci qu'a eu saint
Joseph d .se li\lvrr, dans la foi, au plant divin de la Rlldeioption.
De quui souffre atruocvtiut le monde actucl ? D'une recherche insatiable de 'lhominme par lui-mdure. C'est h'luaniisnse dais
Ic .,'ns Il plus fort, cl plus traiique du mot : I'lhomme sc pustnt
lui-tiil.ine coni0nue valeur supri'ime. Oh, certes, ce ilal W'est pIs
d'itajourd'huisculement ! Onlpeut rudui dire qu'il cst, sous d-'s
formes dicerses. la Ientation permanecite de 1'humanit : a VYous
servez conunle des dicux.
Mais it allttin arec le itarlismi.,
rctmrque Pic XI, uitte anplt:ur (c une ciolence inouies. Di's ISil,
Karl Mar.r s'pcriait : , Je fais Ilienne la profession de foi de
Pronmdthde attachl
it sion rother : j'ai de la haine, ioi,. paur
tous les dieux '.Ctte devise. je 'oppose ia tons les dieux du ciel
4,tde la terre qui ne recounaissent pas ia coinscience humaine
conmne la di\inite suprt'i-e. " .Vousa y rcild : Ie refus de DiLr
Vsc pre'sete, enl fait. comme un refus de ret'onnaaitre au-dessus
dl IC'lomnm un 'tlre quelcomique dont ii d;ptrndrait et qui I'emp;'chetrait d''tre lui-nme, e I'Absolu ; In reliyion, c'eSt lopium dlu
pluple, Ic soporifique qui I'cmp,'che de prendre en mains -s
propre io,:ration. Voilit le prtemier article du Credo materialiste :
I'homngeic.'We's hiumain qu'inddpendant e it n'est indcpendant
que anlhie.
, Pour la premiire fois dans 'lhistoire. dift 'En'*yclique Dixini Iedemptoris, nous assistons a une lutte froideinent \oulue Itsa\ainnent preparde contre tout ce qui est divin. " Adiletrce Ia moindre trace de religion, ce serait admettre
lune r"alur sacree derant laquclle l'homIme aurait i s'incliner ant
lieu d'dtre lui-nl,'mne son seul maitre et son propre crdateur.
Le contre-poids qui doit nous saucer, c'est done tout sitmplcae
nt 'anffirmation que Dieu existe et que c'est Lui d'abord
qui r'mple : u Je crois en Dieu, le Pere tout puissant. , A
l'ath'isme marn.riste, il faut opposer Ic sens de Dieu du juste
Joseplh qui a ru;r
essentiellement de In Foi et s'est laiss, ron-
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duire par le SciyUnur dauts un total ct accuqte abandon. II n'y
a pis de plus parfaite antithese de Chumanisie athee que cet
houime qui ne cherche rien sur la terre, qui n'a en cue aucune
rdalisation personaelle, qui est ia la libre disposition de Dieu...
Serait-il vrai, coiitme le denuncait Leon Bloy, dans sun style
brutal, qu'aujourd'liui ( Dieu est absent, non seulement des
xilles, des cam•pagnes, des arts, des luteurs, wnais qu'il est absent
tiiiliiie de la vie religieuse en ce sens que ceux qui \eulent itre
ses amis les plus intimes n'ont pas besoin de sa pr3sence ,,
Cc qui est sdr, c'est qu'on ne respire pas iinpuninentt unte atmoa plus aucune place pour Ie surnaturel, et
sphere oit ii t'y
qu'aujourd'hui, ii nous est bon d'aller tl'homitne de Dieu : sauit
Joseph.

Heyardons-le en toutes ses dnemarches, en sets alltbes et ce-

nues : il n'y a li qu'actes de foi, obtissance absolue, dependanice
totale t i'eyard de Dieu. Acez-cous remarqud ce tqueu'Evcanile
lnos recele de sa cie inttirieure ? Uniquemnent, IobscuritO. Quand
il s'apergoit du nmystere dicin qui s'est accompli en Marie, it
ust dans la nuit morale la plus complete et te sait trap ce
qu'il doit faire. II se dispose d la rdpudier secretement quand
I'Angr lui dit : 1 Ne crains pas de prendre chez toi Marie ton
tpouse, et pour toute explication ( ce qui est n6 en elle vient
Ces paroles sont absolumnent d concertantes
de l'Esprit Saint ,,.
pour l'intelliyence humaine mais il s'agit de s'y lierer corps et
tine. (est l'itimersion la plus totale au plus profond des tmysIeres de Dieu. Je cous le disais, mes Swturs, dans nma derniere
cotnfrence, Marie est vraiment la premiere dans l'ordre de la
Foi : a Tu es bienheureuse. lui dit sa cousine Elisabeth, parce
que tu as cru que s'accomplirait ce qui t'a etC dit de la part du
Seigneur , : et saint Joseph, en l'pousant, est associd aussi intimemnent que possible itsa destinee. II a en quelque sorte epousd
In Foi. I.uniire des Patriarches, it est ainsi bien plus
qu'Abrahani - le Pbre des croyants.
Ainsi en sera-t-il i la naissance de Jdsus, e la fuite en
Eyypte, etc... Aucune objection, aucune interroyation. , Deus
providebit. Dieu pourvoira. , Ainsi en sera-t-il surtout dans cet
episode de I'Evangile qui nous rapporte la perte de 1'Enfant Jdsus au temple. Joseph et Marie sont ld, pendant plusieurs jours
itchercher dans une douloureuse angoisse Celui qui leur a dtd
confi t . Et quand Jdsus leur donne l'explication de ce qu'il vient
de faire, I'Evangile a cette phrase stupefiante : u ls ne conprirent pas n. Voild, me semble-t-il, le sommet de la redvlation
sur saint Joseph : " Ils ne comprirent pas ! ,
Mais ce que nous avons d comprendre, nous, e'est que l'acceptation du mystdre divin et des voies de Dieu qui sont rarement nos voies est la condition fondamentale pour servir i plein
'owu.re divine ; c'est une grande grdce que de se sentir dans une
totale ddpendance de Dieu, non seulement dans l'existence que
sans Lui nous n'aurions pas, mais surtout au plan de la Foi, et
de se laisser conduire par Lui, en particulierpar la grande vertu
d'obdissance, pierre de base de toute vie religieuse.
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De quoi deloain scra-t-il fuit ?... Bien des hommes aujour-

l'hii so poscnt la question. Au lieu de nous etonner, rtemcrcious
i,'-u de nous mettre ainsi dans des conditions o& nous soimines

,,liiyds d'aller i Lui, u tdtons et dans I'obscurite de toutes les
chois's humaines. Apprenons de saint Joseph t accepter i'obsceurite des voies de Dieu et i dtre uniquement a l'dcoute de ce
qI'il rcut de nous au moment present.
Nous roid cruinment au. antipodes d'un hunianisme athde.
11 .st normal que l'hotlne, quand it se recherche lhi-min'e,
:ittof sa gloire et sa puissance dans le succes et plus profonddnent dans le simple effort crdateur de son trarail. 11
x.*ran, des lors, un Titun qui vcrt affirmer sa force crdatrice, et
it! 'i'st pas ttonnant, commne je le signalais tout a I'heure. que
tarl Marx ait mis sa prime jeunesse sous le signe de Promiitthte.
Au fond, I'hcureuse acticilt du Paradis terrestre ne :esse
del hluter les desirs humains. II y a toujours dans l'honm•e une
mifstalyie de cette creation que les premieres lignes de la Bible
:rins tpr';snctentn
comme le festin, la table du Seigneur. Setlen,:nt. quand l'humanitd se ddtourne de son Createur, ce quclle
t•nd a s'assurer, c'est la libre disposition d'elle-mdme dans une
dImination toujours croissante des ressources du monde. , Le

cmflliunismllite, dit Pie XI, renferme une idde de fausse rtdelplion. "

Le sens authentique de la Rddemption, voilt encore la
,granle lirdice a demander a saint Joseph et & apprendre de lui.
Car vaint Josiplh est exactement l'opposd du Titan. II est le
travailleur chretien en perfection, mais, dans son travail, il 'a
cherchli que I'accomplissenient de la volont6 divine. Ecoutoas
encore le Pape Pie XI dans son encycliquc : a Joseph appartient,
lui, a la classe ouvribre ; il a fait la rude experience de la pau\retil pour lui et pour la sainte Famille dont il etait le chef vi-ilant et aimant... Par une vie de lidWlit6 absolue dans I'accoililissement de son devoir quolidien, il a laiss6 un exemple a tous
rcux qui doivent gagner leur pain par leur travail manuel. et
a •,iriit6 d'etre appele le juste, modele vivant de cette justice
clhritienne qui doit rNgner dans la vie sociale. I

O)n ne peut mieux dire... Au foyer de Nazareth, Joseph, descendant de David, et le Fils de Dieu lui-mdme sont de simples
arti-ans. Cette tiche leur est impos6e par la necessitd. Ici encore,
c'e.t ii la premiPre page de la Bible qu'il faut revenir :
al audit soit le sol A cause de toi ;
force de peine, tu en tireras ta
nourriture tous les jours de ta vie. A la sueur de ton visage tu
loianii ras ton pain. , Cette obligation de gagner sa vie jour apr-s
jir.
Joseph 'accepte et mystere plus dtrange le Maitre
rl* Ia Vie lti-mnne a voulu gagner sa vie. Et nous autres, tout
,n recherchant des conditions plus justes et une qualit6 plus
humaine du travail, nous ne devons pas vouloir dliminer son
aslpet de tdche... Oui, saint Joseph, riche seulement des dons de
Dieu est l'antithese du matdrialisme. Dieu qui ne permet le
mal q1ieIpour en tirer occasion de plus grands biens vots prd-
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pare sans doute par del•d les dotiastires du muterialismne diualciique, rune ylorification plus complf'l dtisaint Joseph. Les howltes,
dyouites d'cu.r-Pm:ies et lasses des nourritures terrestres, ir'nt
au paucre hoinine de Dieu.
Le ceritable labeur chretien, tout entier dans la perspectice de la Redemption, ne tend pas a l'accumulation des richesses mnais ta leur simple suffisance pour la liberte de la vie dans
la Charitd. Commne nous devons faire attention dcrent la critiquo comnuniste de la richesse ! Que critique-t-on exactemncnt ?
Une forine donnae de la propriedt, a savoir la propridte prioie ;
, la proprietd, c'est le vol n. Or, cette critique fait corps avec
yun absence totale de cues spirituelles. II est certain que, lorsque la pauvretd devient misrre extrdme et involontaire, ell ne
prisente plus guere que des inconvinients. Mais Karl Mar.r ne
critique pas seulement la non-propridtd allant a ces exces : it
,rilique toute non-propridtd, toujours en vertu de cette pensde

qua l'thomnme est l'Absolu, et qu'il ne doit ddpendre de personae.
,,Ne pas posseder, dit-il, c'est ne pas ýtre , Alors le danyer est
que nous tombions, nous aussi, dans cette mentalitd. Helas ! que
Ie proletariat actuel, produit d'une economie materialiste, soit
pour une tres grosse part, une irrdalite totale de I'honmme, une
situation ddsespirde, ce nest que trop vrai. Bien mieux, re chrislianisme sait reconnaitre que l'histoire de I'humanite est en ce
,moment e une sorte de tournant ; les progres techniques inritent h penser que la situation presente, faite d'esclacage pour
quantite d'honmmes, peut changer et qu'il sera possible d'assurer
un jour i l'ensemble de I'humanite une situation plus digne
d'elle, plus propice ilI'exercice de sa liberte. Mais, loin de tendre vers un paradis terrestre, ce qui commande faction du
chritien, c'est la Charitd divine, car, de nos espoirs humains et
de nos efforts pour les realiser, seul demeurera au deld du
temps ce qu'ils auront contenu d'amour pour Dieu et pour nos
fri'res humains.
Remarquons bien, - encore une fois - que la Sainte Fawille ne cecut pas dans la misere mais dans la pauvretd. II faut
que la pauvret6 marque, d'une certaine maniere, toute vie chrdtienne. La grande catastrophe en matibre d'apostolat, ce serait
de donner aux pauvres une ime de riches. 11 est des saints,
comme Francois d'Assise, qui ont la mission spdciale de montrer
au monde la sainte joie du complet dinuement, mais tout disciple du Christ, qui prie chaque jour en disant ti Dieu : c Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ,, a la mission d'affirmer dans une relative pauvretd sa libertd a l'gard des biens
matnriels et sa confiance en Dieu. Je me demande si nous avons
un temoignage plus important A apporter au monde actuel, avec
le temoignage de notre esprit de Foi, que celui de la sainte pauvretd. Par ld, nous lui rappelons que l'homme ne vit pas seulenent de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu.
Nous voild revenus au point de depart : Joseph que, de I'exterieur, les gens appellent c le charpentier ,, est essentielle-
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nmeat " 1'Horllme de Dieu ,. Sa yrande affaire, c'est d'etre toujours aux &coutes de Dieu. A Iopposd de tout ideal promeIthen,
il nous rappctle que la caleur suprinte, c'est le silence, c'est sl
contlemplation devant celui qui est Tout. Claudel arait cu juste
dans son pontme :
les outils sont ranyast lear place el que le tracail da
Qa
quand
jour cst fini,
Qluanld, dui Cartlel au Jourdain. Isracl s'endort dans le bie et
dans la nuit,
commen.ait
Comume judis quaud il vtait jeune gar;oun et iu'il
6 faire trop sombre pour lire,

Jus'plh entre dans la confersatlin de Dieu avec un grand
soupir...
Joseph est acec Marie, et Marie .st acec le Pore.
Et nous aussi, pour que Dieu enfin soit permis, dont eIrs prucres d.:passcnt notre raison,
Pour que sau lutiirc ine soil pas cteiite par notre lampe It sa
parole par le bruit que nous faisons,
Pour que la mler s'apaise et que Marie commence,
Celle qui a la ineileure part et qui de l'Antique Israel consomme
la rdsistance,
I'atriarche inierieur, Joseph, obtenez-nous le silence. ,
Amnen.

25 mars. - Vers Lourdes, les yeux du inonde catholique
sont tournes. En ce jour, le cardinal Ronealli, patriarche de Venise, et ancien nonce en France, consacre l'dglise Saint-Pie X.
De Rome, le consecrateur avec toute une vingtaine de hauts
personnages est arriv Il'avant-veille, en quelque quatre-vingtdix minutes, h bord de Cararelle, bel avion a rdaction, une des
dernieres et miagnifiques constructions toulousaines de la flotte
aerienne de Sud-Aviation. Dedoublde en deux sdances, separees
par une veillee nocturne au Rosaire, aupres des reliques, la cer"'ionie est dirigte en sa partie liturgique par le chanoine
Martimort... De cette vaste construction, qui mesure quelque
deux cent huit mitres de long et quatre-vingts de large sans pilier aucun, le conswcrateur doit, a plusieurs reprises, faire le
tour. en aspergeant les murs. Aussi l'on comprend que, devant
ces milliers de mntres de marche, la rubrique modernisde a
prevu un circuit en auto. Notons ici simplement que, parmi les
reliques deposies dans la pierre du mattre-autel (un bloc massif de deux mntres cinquante de c6te), avec celles d'Andr6 Bobola. martyr en Pologne, et du bienheureux Chanel, martyr en
Oceanie. on en a insder du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre,
martyrise en Chine, le II septembre 1840.
6 avril. - En ce jour de PAques, la Tdldvision franeaise,
sur les dix-sept heures passe dans son programme Monsieur
Vincent : !'euvre cdl&bre de Maurice Cloche, musique de J.-J.
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Grunevald, texte et dialogues d'Anouilh. Avec plaisir, on revoit
des extraits de ce film qui sortait, le 4 no\emibre 1947, aux cinemas Biarritz et Madeleine. Les images inlouvantes, les episodes de cette vie vincentienne s'ouvrent sur le ministere du curd
de Chltillon, ou prend naissance I'eu\vre des Dames de !a C:harite. Plus tard, avec M. Portail, voici les 'Prtres de la Mission,
les Filles de la Charite... Dans cette suite de tableaux triomphe
le jeu des acteurs : Pierre Fresnay ;saint Vincent), Aimi Clariond (Richelieu,. Jean Debucourt (de Gondi). Pierre Dux ,chancelier Seguier). Germaine Dermoz ,Anne d'Autriche), Gabrielle
Dorziat 11Me Goussaultj. Yvonne Gaudeau eLouise de Marillac,, etc.
Dans ce jour de la Itlsurrection du Seigneur de la Charitl,
la Charilt noble et Mternelle parle aux yeux et aux cteurs...
10 avril. - Sur les six heures du matin. h Lima, s'eteint
1. Antoine Moreno. Depuis plus d'un an, les deficiences du
comur laissaient craindre et annonzaient cette issue. Le 2 f6'rier de cette annee 1958, a Limia, M.. Moreno assistait courageusemnent aux fites du centenaire, cilebrant I'arrii\e des confrbres et Sceurs du Ptrou : il y prononca iinine a\ec 6nergie
quellues mnots de gratitude. Le 19 mars, pour la dernibre fois,
il celebrait sa messe : et il determinait le 25, f'te de I'Annonciation. pour recevoir les derniers sacremnents des mains de
11.Teofilo Na\arro. II 0tait prit et, d'aprds ses dires, il mourait tranquille. Le Seigneur le prit le 10 a\ril. el le lendemiain
il 6tait portd au eimnetidre dans une atmosphlre de sympathie
et d'estime generale.
Depuis 1947, M. .Moreno se trouvait, i Lima, cominie direeteur provincial des Filles de la Charitd. et superieur de la
nlaison.
Ne a Barcelone, en Espagne, le 30 septembre 1898, ii avait
tc recu dans la Congregation de la Mission, au Chili, i Nuunoa,
le 12 mars 1917, et y avait emis les v\eux, le 14 mars 1919.
Aprs son ordination sacerdolale revue le 22 decembre 1922,
il fut occupd quelque temps a Santiago du Chili. En 1926, ii
se voyait mande a Madrid ou sous la direction de M. Carmelo
Ballester, il fut employe h I'aum6nerie des Filles de la Chariti,
rue Fernandez de la Hoz. II en devint superieur en 1938 et le
resta neuf ans, avant de venir se dBvouer au Perou, comme
directeur des Sours. C'est 1l que le Seigneur vint couronner
ces ann6es de d6vouement et de consciencieux travail.
Avril. - A Chartres, la liste des pdlerinages du mois mentionne, le 9 avril, un groupe de Lazaristes (ce sont les etudiants accourus avec joie de Villebon), et le 25 avril, un groupe
de Seurs de Saint-Vincent de Paul, en fait des sessionnistes
d'une des rdunions de Ballainvillers. Le programme. 6tabli par
la Centrale des (Euvres, prdvoit, en chaque sdrie de ses rtunions,
un pdlerinage, une sortie vers la Vierge de Chartres.
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lDa;is cctte ,olcunittw

de la Translation des Re-

Viuclet, le cardinal Feltin officie. Au cereiunwial
liques de -iaint
traditiiolinnl de la tmajestuuuse grand'iiesse, s'ajoutent, peu axant
le ropas de inidi et demi. des soulaits de bienvenue, otferts par
le Tri-s Ilonre Pere dans 1'adresse suivante :
Eminence, s'il est duns l'anine un jour bien indiqui pour
que l'archer;cque de Paris vienne, dans notre chapeUe, porter
ses honmayes a saint Vincent de Paul, et lui adresser une priere,
e'est bien le dcu.riemne dimanche apres Pdques. En ce jour, en
effet, la famille de saint Vincent cel~bre l'anniversairede la glorification de son fondateur, voulue et rdalisde, de faqon grandiose par un yrand archevtque de Paris, Mgr de Qulen. AprBs
avoir lance la souscription diocesaine pour l'achat de la splendild,, h'isse d'arjcent oih devaicnt reposer disormais-les reliques
de .'sint Vinrnt de Paul, ce noble prdlat organisa le magnifique
cirttye qui ronduisit cc precieux trWsor de la cathedrale dans la
,siudste hupriei'll des IPrctres de la Mission. Mgr de Quelen tradui.sait ainsi de facon erlatante sa devotion personnelle pour le
grand saint du grand siiecle, et il donnait au clerge et aux fid&l.s do Paris uine rcrasion ec.rceptionnelle de dire d saint Vincent
de Paul leur reconaissance pour tout ce dont la capitale de la
France lui etait redecable.
Il auque an i,. Eeminence, en la fete de la Translation des
reliques de saint Vincent de Paul, vous venez cedlbrer une
m*tssp pontificate decant ces reliques, pour notre joie et notre
d(lification. Et cons le faitUs d'autant plus volontiers que votre
ci-•ar bat pleinement i l'unisson de celui de notre saint Fondateur, que votre cie se consacre tout entiere aux grandes causes
qui furent I'obsession de toute sa vie sacerdotale.
L'une des grandes preoccupations de saint Vincent de Paul
fil la formation et la sanctification du clergd. Et vous save:,
Eitn0nc'. toutt cc que lui dut le clerge parisien, gr4ce notami'ritn aux retraites des Ordinands, aux retraites individuelles de
/,':/r('
•,
t aux Conferences du mardi. Votre activitd, dans ce
d,-,inen, correspond a la sienne. De toute cotre dine, vous souIitpc que le clergq de Paris soit tel quoe lexige son ministere,
et que rien ne lui manque des qualitds, des compdtences requises par les circonstances actuelles. Mais, comme saint Vincent,
rotis mettez surtout I'accent sur la saintetd sacerdotale. On s'en
'rind aisnment compte en lisant dans la Semaine religieuse de
Paris les consignes, les exhortations, les encouragements que VoIre Eminence donne i ses prdtres, au cours des retraites eccdsiastiqucs et en rdponse aux vceux qui (ui sont offerts en diverses circonstances. Votre pensde sur ce point fait dcho a celle de
maint Vincent. rpsumzne dans une phrase qui pourrait surprendre, mais combien juste et vdrifide par l'experience : Donnezmoi un homme d'oraison, et il sera capable de tout.
Conmme celui de saint Vincent de Paul. votre ceur, Eminence, s'nimeut decant les detresses matirielles du peuple. L'une
de 'c.< d4trle.ses que le Paris du xvir siecle ne ressentit pao
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arcc la lnIme acuitd que celui de nos jours, parce qu'il iynorait nos besoins d'hlyiene et d'un leditime confort, est a Paris
et presque partout, de n'acoir pas un loyis ddcent. Sur ce point
aussi, Eminence, nous admirons vos initiatives et les beaux rdsultats auxquels vos efforts out abouti.
Les guerres presque incessantes dont la France fut le thddtre et la cictimne durant la premiere moilti

du xvne siecle cau-

serent au cceur de saint Vincent d'indicibles souffrances. II acait
le culte, la passion de la paix. Et lui, pourtant, si soucieux de
Ae pas s'immiscer dans les affaires purement politiques, n'hAsita pas, un jour, a faire une demarche audacicuse qui decail
lui couter cher. 11 alla trourer un cardinal qui vivait it Paris,
mais n'ctait pas le cardinal de Paris, se jeta d ses pieds, et lui
dit : a Monseiyneur, donnez-nous la paix., Ce qui dquicalait c
dire au tout puissant Mazarin : a Disparaissez de la scene politique ; sacrifiez cotre ambition au bien du pcuple de France. "
La paix est aussi, Eminence, un des grands objectifs de rotre
zel. Le Souerain Pontife cous a donne pour cela une mission
toute spkcialc, cn cous confiant ia direction internationale de
Pax Christi, ei ce n'est pas sans raison qu'il a choisi, pour rotre
titre cardinalice, I'dglise de Santa Maria della Pace. Ce n'est pas
unle onction de tout repos qui cous a dtd ainsi assignde, Eminence. ans
u parter des dicerse4 actlcites qu'clle imptique oui des
deplacements qu'elle vous impose, i y a le souci de priciser, de
rappeler et de ddfendre la notion chrdtienne de la paix, ia lencontre des iddologies qui, en sens divers, en propagent une idde
parfois specieuse, mais inexacte parce que miconnaissant tel ou
tel eldment du probldme. Ici encore ce nous est un bonheur de
vous entendre inoncer la craic doctrine, quand t'occasion rous
en est offerte.
Jais, en attendant que la Pax Christi in regno Christi soit
decenue un fait sur tous les points de I'univers, les armees sent
une regrettable, mais indispensable ndcessitd. A la demande du
roi, Monsieur Vincent envoya les Filles de la Charit6 soiner
les soldats malades ou blessis. Mais non moins soucieux de la , ie
de leur dmie que de celle de Icur corps, il donna aussi ses fits,
les Prdtres de la Mission, pour lcur servir d'aumn6niers. Et ici
encore, Eminence, votre activitc rejoint la siennc. Rome cous a
nomIaIe episcopus castrensis, un pen comine Monsieur Vincent
Ctait aumunier gendral des galeres. Comme lui rous ace: le
souci de choisir pour nos soldats les aumdniiers dont its ont .esoin. Commte lui, vous ceillez c cc que leur vie spirituclle nte subisse aucun d:trimcnt d'un genre de vie qui a pour eux de rdels
dangers ; et que bicn plut6t, its trouvent, dans 1'exercice d'un si
bau et si important minist&rc, un prccicux mnoyen de sanctification personnelle.
Je pourrais, Eminence, prolonger ce rapprochement entre
votre vie et celle de saint Vincent de Paul, entre votre dime et
la sienne. Ce que j'en ai dit suffit pour vous expliquer qu'c notre vendration pour le premier Pasteur du diocese et pour le
Prince de VEglise, se joigne un sentiment de religieuse et filiale
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ýejtiultlanei'e, EtiuenLce, ct nt4jLt bW
nir puar que, Yelult le vuw de !I.'jlive ct ie plus cier dtair de
nufrv '.c'ur, ia chiri
(laL
quC re,ýsjienfrt
etere
les ceitdres sacrees
die ''utd i'tnreni
d' I'Paul brid' eeusý%i le ceur de ses ertfanbt.
aift'cti uw. bDaiyldc.

A ce> IIJOA', I'afc'lihe\que de Paris rLpuiid
uw wim' et soni ýencs apu;dolque

.oitn

et lais;e par'itr

Rpece-rind I'ýri?,

Ell .'Oldnl iri', heIejt nnu&',
a t'
le dcu..rlcende diaaunche' apI-s
Jcsccyence d'utt cvu quci a t~t
Nqtws. je n'v feie. jue npir
SC *11115i
pil). Myr do' (ji~e't.'n, loff.,que au miois d'acril 1830. je
(rus. ii [utfiiit rappurler suiin.lvit',lcjtejnt, cumene (ous le rupptc[i'(: I;utl 6 I'hetir'-. I,'.' ri.'stos di, Saint Vincent, quci avaiteIl etC
* a' h' p'lndwit lee Jd.'lultuoIn. si jii UCe in'tibuse, et qui Se troucir
ii V a .;OV
re-i)am, dat',
d Iwll uc n0ieUfl,
wl
ii, eottiit legyitiiae que
4f, , ,,ips j-l;- n. 1:1, a .utiwrt'nir di' ce retour, neon prtdcesseur,
date fi~ri
firnii
i rt,,rvis
xq l
c'1' Ique aanne a citte
di;iP' foinfiyl,,
'itwq'' 'Itw
ibhi'i"
ri cee/rait e'owi neln~orcr cc tran.sfert en clhantotifV Iij, ti
' pýal efiecle ;
Well que. tr;'s sipaplc'nent, F'arbi
romitsniin bý,irapplaudi-ssements"-.
Qiic41iflit 1.'
j.~'i'l "M# 10'n qIi
(I It $ C'0 115 V(Cz fait IOUt vi IiELelfre
entr"' rotre' sa,:,f ieondatoe'ur ol mla pau ire personne, Je rails
acuja" quc' j"" il.'- an peu ronfu. decant ce portrait et decant
re pnrallele. Satins d,,uii', j'ai bien Ies prioccu potions auxquell'S
vous are': fail allusion. .rWns doute, ii faeut se preoecuper de
;Aim'
ii faulc '' jc'oi"np.1e'r di' In flaix ; it [out se prt~oee'cpei'r i'a loymn''nt
ii ['iii
sv prýcoi'e'per
surtout de la satirtifi' eytjirijj smoe'rdotale'. (Ciir -'e"t Niell to base de toute - et I.- rfsu'iter. imn peut I/P dir". - de toule pr.oci'cupalion ekiscopale'.

ý;-ll
Vie'e'nt I'el,,nil
c'souei . et, conlCitte 1,0118
re~feei~eii
ii ,/isi': lout e; I'heurr, aeon Ree'ir''nd PNre, le clerqte de Paris,
en partioulier. a jprofite Ifaipe,·nwnt de si's initiatives, de ses retryiift'S. deji'ss *l,,,inair'es... luoique je ne reuille pas diminuer
b-' iiefl'
di' it. (flier 'i'ire,
:mnais saint Vincent et M. Olie'r

Pfaiont du restesi lids quit n'y; a pas lieu. en louant l'un. de
d+r,- qu'on nglifle IVautrp. Mai~s c'est bien Iir ce qui importe.

iI0"ant Ia situation artuelfe, oui, on peut plus que jamais
(I" ilfrliii/
In 'air et it Pst pht.F (lite jamais difficile de la faire
1(0ii ji" ndre'e. sqi)Ocialeynenf sier notre terre de France, dans la
(iinjeiie't'tre afltielle. Car les difficulb's que nous rencontrons sur
to trrerv d'Afe1iquP. excitent les passions et ne laissent plus au.r

homrienw. Ili lihbert- d'esprit et de jugement qui leur serait ntcessaire pofur roir saeement les choses afin de favoriser ia Pair.
Niwý7 Ir riynonsq bion dn)s le domaine du Gouvernement que
n(uls via on- pas en eemoment - (rires). et nous le voyons dans
in jrosrse qtuotidienne ; nous Ie coyons dons les relations et les
,con e'rxvat ions aieri les tins, aver les autres :il y a des divisions
profonde's eantre Ii's Franrais, pour des raisons qui petutent pamilre ICleitimes, mais qui, d'une faeon genkrale, - comne le
2'appetait du reste' le Pr~sident du Conseil dvmissionnaire. vlt(!Wiu I a phirs sip paxssion que de raison. Et pour calmer

-

61 -

tes passions dans ce dumaine-la, cc n'est pus chose facile ; ct
cest pourquoi la Paix est une chose delicate, toujours, et purticulieremcut l 'heure presente pour nous. Et " Pax Christi ,,
a done parfaitement raison de mettre en tele des obligations que
riclame cc uoucemtent d ceux qui veulent bien y adhdrer :
d'abord prier le Seigneur pour la Paix. Je crois colontiers que,
parmi les chrdtiens, sans couloir faire de juyement timiraire,
cette intention ne cient pas tout naturellement dans les pri'res.
l/spensent d leurs petites affaires. S'ils out ld-bas, sur la terre
outi, its
d'Afrique, quelqu'un du foyer qui est en danger, oh
penseront 'i celui-ld. Mais la grande pensie de la Paix, de la
Paix universelle, de la Paix entre toutes les times de bonne roIonte, c'est une intention qu(i n'est pas encore suffisamntncit reutree dans les prieres des uns et des autres, et peut-edtre ,,,rme
de nous, pretres !
Et c'est pourquoi je cous invite, Messieurs, i avoir soucent
ati Saint Sacrifice de la
i Mess,
ss, de
ette
ela p
I'aix qui, du
reste, par la lituriie, nous est perpetuellemtent, au cours de I'office, rappelde chaque jour. Nous parlons de la I'aix en sir ou
sept occasions au cours de la inesse, je i'ai pas besoin de
rous le rappeler -.
et d l'offertoire, et au Pater, et apres le
Pater, et ei 'Agnus Dei, el aux priieres de la Communion, etc...
Sans doute, it s'agit de la pai.r intericure, de la paix acce Dicu,
dc la paix acec nos freres inmmndiats. Mais de la Paix en gendral, de la Paix du mionde ; c'est bien celle-l aussi que le Seigneur a souhailte, lorsqu'l disait a ses aputres : Que la Paix
soit arcc rous et rcc tous les frirvs qui sont autour de rous .'
j m'intiEt alors quand par ailleurs, vous me dites qu je
resse
ti I'Armce, que je suis charyd ecidetmment tie cette Aumn(tiranye. Oh ! quelques-uns ut'ont pas
neric, cela peut paraitre
manqud de le dire, de I'ecrire et... de me !e repeter (rires) il y
aurait opposition entre ces deu. fontlions, etre PrIsident International de ,a Pax Christi , et puis aumdnier yt;ndral d,, I'Armiijrfran:aise. Or it cela, je rdpondls qu'il n'y a pas dot tout opposition ; it y a pirfaite harmonie, parce que l'armee nWest pas
faite pouir faire la guerre, commie on le dit quelquefois ; elle est
faite pour entretenir la I'aix .' El si nous arions une armni forte
c'est Lyautey qui disait ca nous n'aurions pas besoin de
nous en servir : it y aurait la PIai.r ... Et, en outre, pourl moi,
personnellement, je dirais que ces deux fonctions, paradoxales,
seimble-t-il, mettent an certain tquilibre, parce que quand on ne
pense qu' l'armnde on a tendance a faire du nationalisme exaet quand on ne
cerb~, nous le royons bien aujourd'hui pense qu'i la Paix, on a tendance ai faire du pacifisme hblant
(rires). Sans doute que, quand on est entre les deux, on peut
inaintenir un equilibre plus hceurux et avoir, par sureroit. un
jugerment par dlmieuz dquilibrd.
D'autant plus qu'il y a, cotmie vous le disiez, mon Rtedrend
PNre, une tiche importante & accoinplir non seulement vis-a-vis
des soldats proprement dits qui aspirent apres la presence du
pr,:tre : c'est mw:ie extraordinairede voir comment en Algdrie,
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Dioc.sde l Pari. 1,i)r0iun airchitiuconale de 1706 : Sainte-Ml'del6;n' : Stinlt-i.;tlri Iris
:
, Js,,ts : Brie. Diocese plus vaste que celui
df'apr s 1-01. En 1-77. le'dldo',- d'e
P, ris comprenait 518 paroiss,< :
63 pour la rille et so ionineue, el 155 pour les sept doyennes ruraux
dec to!s 'irchidoitac·,'
: Paris. Jsasi, Brie. En tout pr•s de 8040.t)O
hailbtnts.
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En 1819. diocese depuis le Concordat de 1801 : aeparlement de la
'eui.e : i 79 kilorn itres carr 5s4. Trois archidiaconds : Nutre-Dame
i.2.06) : Sainlt-Genevitve 201.211) : Saint-Denis (93.056). Trenle"*"1f paro•isse intt-muro ;: 77 paroisses rurales : 791.473 hatbtants.

En 1924, quatre atchidiaconds : Notre-Daimi 1.300.190) : Saint-Genevive ;1.606.282) : Saint-Denis '86.63'2;
: Seeaux ;618.587. :
4.411.691 habitants. Accroiss•enen lu xixx s;icl. : pri's de 3 millions
et demi

En 1956. Cinq archidiaconds : Notre-Dame (1.239.863) ; SainteG;eneviive (1.610.326) ; Saint-Denis ;970.254) : Saint-Jacques (645.137) ;
,idnt-Louis
(689.254) Total : 5.154.834 habitants.
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yinunt que, parlit, on ca yayner une foule d'dius, et oublier sa
prupre sanctification personnelle, est une erreur profonde.
Je suis Ires frappi par ce courant, qu'on rencontre asses
soucent, de jeunes, - des yamins quclquefois : (t Moi ! je suis
responsable de toute la classe oucriere ! M.oi ! je suis responsable de tout mon milieu ! , Oui, bien stir, mais ii est d'abord
responsable de lui ! Et nous-memes, nous soinmes sans doute
responsables de toutes les dimes qu'il faut conduire i Notre-Seigneur ; nous sommes plus spccialeme.nt responsables de la tdche
qui nous est affectee, un jour ou I'autre. Mais nous sommes responsables de nous, de notre idme. Ah ! on a beaucoup critiqud le
vieux cantique qu'on chantait : 1 Je n'ai qu'une tine qu'il faut
saucer... . Oui, je veux bien qu'il y avait quelque exaylration,
parce que c'etait un manque de cette charite que saint Vincent
avail si fortemnent ancrde dans son inme, - de ne penser qud
soi et d'oublier les autres. Mais il avait tout de imme sa part
de veritd, ce cantique ! Et quand on ne veut plus penser qu'aux
autres, on finit par ne plus penser a soi-mnme ; et, sous prdtexte de conquriri les autres, on ne sait plus se conqudrir soiltmme.

Et c'est pourquoi la sanctification reste a la base de tous
les tlans apostoliques que nous rencontrons aujourd'hui avec
beaucoup de gnderositd de la part des uns et des autres. Et il
est important de prier le Seigneur, et spdcialement pendant cette
annee, Notre Dame, puisque nous sommes, d'une maniere toute
spdciale sous son dyide, en ce souvenir du centenaire de Lourdes. pour que la sanctification du clerge trouve sa rdalisation
pratique en nos dines d'abord, en celles de nos frdres dans le
sacerdoce. Et c'est par la que nous rdpondrons le mieux, certes,
a In charitM vis-&-vis du Seigneur et vis-a-ris des dines qui, si
fortement, animait saint Vincent.
Mon Rdevrend Pere, encore une fois, je vous remiercie. Si
je suis ici, je vous I'ai dit, c'est pour remplir un devoir. Vous
m'accueillez avec une amabilitd qui me touche. Je rous en remercie tous.
Sur ces mots pleins de leions et d'enseigneinents, le cardinal
Feltin benit I'assemblIe.
I.e soir, apres les vxpres, M. Bizart, superieur de la MaisonMlbre. donne le panegyrique. Scrutant 'tAme missionnaire de
saint Vincent, il montre en notre Pere, un pr6tre, un v6ritable
pr'tre. un saint pretre : Ah ! qu'un pretre est une grande
chose !...
2ii aeril. - Au Congo beige, a Bikoro, en ce second dimanche apres PAques, Mgr Camille Vandekerckhore avait fixe sa
consecration episcopale, en ce jour oh, dans le monde entier,
la famille entiere de saint Vincent chante et venere les reliques
de son bienheureux PBre, Patriarche de la Charitd : Caritatis
it'ne succense...
La ceremonie a done lieu, comme cela avait 5td annoned
depuis des semaines.
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La xeille. o-us la pluie, des di,-rs centres du vicariat accourent, en cannouns. numbre d'enfants des ecoles. Dans ces iigures
jni.ire-, pi-tillaites d'allegrefse et de \ie, la joie fait eclater
Pt bril!er des rangees de dents blanches. Les chants. de leur
cut, tradui-ent leurs sentiments intimes. Pour tous un grand
jour est arrive. Au cours de la veillee, en evoquant la \ie du
Pape Pie I11, le tilmn Pastor anyelicus exalte de\ant les yeux et
excite au !,ziid des caeurs le sens et 'ainour de l'Eglise.
Le lendeain 2(i a\!'il. sous le soleil, heureusement de la
partie. la foule a revitu ses habits de fete. A sept heures et
deluii, prieced6 de drapeaux. le cortege se dirige aux accents
joyuux de la fanfare d'Itipo. xers I'eglise de Bikoro, vers ia catticdrale du xicariat. Voici les groupes d'enfants, les rnou\ei-cint- de jeuneýse et la foule des invites, au total plus de deux
mille Con-olais et quelque mille cinq cents enfants des ecoles.
Mlaintenue en dehors de l'eglise, la grande majorit6 de I'as.istainci
s'unit, par hauts parlcurs, au deroulement de 1'exceptiounielle clcrmnonie de ce jour. normalement inconnue en c,'tte
jeun(t et vixante chretiente.
l.es e\xques consecrateurs sont trois \icaires apostoliques,
lgr
.Mlr Hilaire Verineiren, de Coquilhatrille, qu'assistent
Firans \an den Beri. de Lisala, et lMgr Jan \an Cauvelaert,
d'Inon1yo.
Surniontant l-s arines du consacre, la devise : Flammniesca
iyne caritas, donne un sens tout apostolique, au programme et
a la vie de Mgr Vandekerckhove. Le journal congolais Horizoins, en un

langage

lieraldique

tres approximatif,

mais que

l'on comprend, les decrit en nous apprenant qu'elles contiennent , une torche, l'etoile congolaise, le Sacre Cceur. et les eaux
du lac de Tumba ,.
Apri- la c6remonie du sacre, au banquet rituel, on entendit
l!,s paroles et discours aimables et diversement suggestifs de
trois augustes invitts. Apres Mgr Vermeiren, le consdcrateur,
apr-,•s M. Spitaels, gouverneur civil de la province, aprbs M. Andr6 Menu, visiteur lazariste, on eut enfin la reponse du nouvel
,,ique de Bikoro. En mots partis du coeur, il divoila ses consi-nes et ses espoirs en ce vicariat : la famille chritienne et la
jeunr .-.- des ecoles. Le soir, en plein air, un salut solennel couronna ia consolante journde si desir6e et depuis si longteiups
preparee.
Le lendemrain lundi, devant ia foule accourue des divers
centres de la mission, le nouvel dv4que tient A c616brer une se
conde nesse pontificale avec solennit4 et joie.
Au banquet de ce lundi eut lieu la spdciale invitation de
quelque cent soixante Congolais. Et le soir, apres le chant des
complies, chantles en langue lingala, la journde d'action de
graies se clitura par la projection du film Maria la lpreuse.
De telles journees marquent un heureux tournant dans la
xie du \icariat et temoignent la gratitude et la bonne volont6
des ctwurs et des \olontes.
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!5 acril. - A Bondues, dans 'agglonieration lilloise, dans
'intimiite et la joie, M1.Houfflain a voulu niarquer le d6but des
travaux entin commences de la nouvelle ecole apostolique Marie
Reine du Monde. Rapidement les briques s'entassent et les murs
sortent de terre. En ce jour, M. Houfflain benit done en toute
simplicite un coffret de ciment ou sont deposes le parchenmin
conmienoratif et des reliques de saint Vincent et des bienheureux Clet et Perboyre.
En presence du cure et du iaire de Bondues, assistent a la
cerermonie la visitatrice de Lille, Sewur Gasnier, qu'entourent
Steur Carreras, et une dizaine de cornettes. D'autre part, aux
Payen,
cutes de MI. Magentie, superieur de Loos. se trouvent 1MM.
Bruno, Gaubert, Gunth, Gonthier, et l'arclitecte et le naitre
d'oeuvres et les ouvriers de 1'entreprise. Cette benediction traduit
et concretise les \ceux et souhaits de tous devant cette oeuvre si
importante. Aussi, en souvenir de ce jour, la plume heureuse de
M1.Mlagentie a mis, dans le parchemin latin I'essentiel de ces
faits et de ces sentiments. Voici cette piece que suit la signature de tous les prisents jusqu'h celle des ouvriers. Signe des
temps, on y trouve, en arabe, celle d'un nord-africain... Que Dieu
benisse et protege l'ceuvre et ses artisans I
Anno Dni MCMLVIII
Pio XII feliciter reynante
RR. admoduit DD. Gulielmo Slattery
Sup. Gen. yubernante Conyr. Miss.
in centenario inirabilium manifestationu i
B. Mariae Virg. Immaculatae
in Lapurdensi specu,
in honorem proxinmi tricentenarii
mortis Patris nostri Veneratissimi
S. VINCENTII A PAULO,
generose et potenter impellente
D. Huberto Houfflain, Visit. Prov. Paris,
SCHOLAE APOSTOLICAE
t MARIAE REGINAE MUNDI ) nuncupatae
extructio incepta est.
Cujus A AUSPICALIS LAPIS »
hac die XXV Aprilis, in festo S. Marci,
ab eodem D. Huberto Houfflain
locata est,
praesentibus Sacerdotibus,
CaritatisPuellis, Benefactoribus,
Architectis, Machinatoribus
et Opificibus quorum nomina infra scripta sunt :
(suivent les noms)
30 avril. - Sur les dix heures du soir, a I'infirmerie de la
Maison-MWre, meurt M. Louis Avignon. Voilk une dizaine de
jours, il avait Rt6 ramene de Dieppe ou, depuis quatre ans, it
se trouvait aumonier. L'annonce de la mort de son frere aIn6,
ancien cur6 de Saint-Charles de I'Agha, i Alger, I'avait sensible-
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choc psychutogique lui a~ait alors

prov~oquý

une ýurte &h cuugc stun cirrbrale qui pr±c~ipita sa tin. car ii
etait dunell( 0-irpuience 4npcialerent except ionulleile...
No' i Flruae, datis )a Luzitre, le 2 septerubre 1881, ii amait Rý
adriti- au ;;rand sitiminaire de Nice. C'est de [i qu'6tant soiusdiakirie ii entra it Saint-Lazare, le 16 juin 1905, et v fut ordwwný
jprctre par Mgr Montitv, le 9 juin 1906. Apri's un an i Caltagirone,.en Sicile, ii fut piac6 h Guatemala (1907-1914). Eu 1914,
ii .1 a it enx\i vt ;A Al_-et. et dis 1, 18, ii cvuilimwn:a en Framec des
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chaque soir, alors qu'il aurait tant besoin du rin fort des yrands
e.cemples et des belles actions.
Et puis, cette absence de prioccupation relijicuse... tous ces
yens qui sont dans un train, sans se poser la question de sa si
grace destination...
Oui... vide... tristesse... regret de voir tant de gens intelliyents ne pas comprendre que la presse est un sacerdoce dont
it leur sera demandi compte.
Les enfants out rdclami du pain ; et on leur a donpni... ce
qu'on leur donne !...

Or, cette semnaine, j'ai respird enfin un autre air... quclque
chose rcomme une bouffde d'oxyygne, cenant d'une fenctrc ouverte sur la province.
J'acais plaidd la cause d'une cieille grand'mere, frappie
d'himipl'qie, et qu'il fallait absolument placer dans une maison
de santd.
J'ai chercht dans l'itmense capitale, et, pour des raisons
diverses, je n'ai rien trouvd.
Alors, suicant une tradition qui m'est chire, j'ai fait appel
Slar prodice, mna grande amie.

Aussitdt, rdponses maynifiques, dmouvantes, dont plusieurs
m'ontt fait monter les larmes aux yeur.
Tel pretre de Rennes m'dcrivant par retour du courrier :
o Enroyez-nous rotre protigde... Nos Petites Steurs des Paurres
sont predes i la receroir et i la gdter... ,
It m'est impossible de les citer ici toutes.
J'en transcris seulement une, parce qu'elle rdsume un peu
toutes les autres.
Elle fet d'une Fille de la Charite de Grex-C(orbonnod, dans
l'Ain :
- Envoyez-nous, bien vite, votre pauvre vieille. Notre maison de vieillards est au pied des belles montagnes du bon Dieu...
tout prbs du lac du Bourget.
... Si vous saviez comme nous aimons nos malades !...
... Nous sommes les Filles de saint Vincent de Paul, et nous
tachons de vivre sa sublime doctrine.
... Nos pauvres sont nos seigneurs et maitres... Is sont les
cellules souffrantes de notre Christ d'amour...
Toutes les rdponses sont dans le meme esprit de comprehension et de chariti.
Je voudrais pouvoir repondre a chacune, et, specialement,
aux Swurs de la Compassion de Boulogne-sur-Seine, qui accueillent la vieille grand'mere avec tout leur caur.
Mais cette joie m'est matiriellement impossible. Elles sont
trop !
Je le fais, aujourd'hui, par la yrande roix de notre cher
journal.
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Mcrci, ) tous, puur le reconfort que ce courrier vient d'apei mon dine sacerdotale. Et j'aime 6 en faire profiter mnes

lrctrturs.

Otui. craimt'nt, j'ai respire un autre air... un air celeste. I1
y ia ncore, en France, des r serres inconnues d'Ideal.

Que Dieu cous rende t tous. en bntediction, le bien que
'ou.s uI'ace: aide ainsi i realiser !
La ch-'re yrand'mere est maintenant tout heureuse dans une
almosphlre de paix et d'amour...

ilu'un peu de cette joie rejaillisse sur vous !
Et, moi, je payerai ma dette de reconnaissance en vous donnant ce que le pr,:lre a de plus prdcieux, c'est-d-dire ma messe
I) •(s intentions, et acec Iout mon vieux ceur de quatre-vingt* 11 in:c

mis.

'La Croix - 4 maai 1958.,
7 miti. .e cardinal I.eer, archeveque de Mlontrdal, au Ca;~~t.
teruvie en France pour les fetes annuelles de Jeanne
d'.\ir. Orhlhans cul.'bre, ces jourS-ci, le cinq cent vingt-neuxinme
anniv-ersaire e sa _lorieuse delivrance.
.e cardinal \a donner dtemain le panegyrique de la sainte
ct exalter la Mission procidentielle de la sainte (texte de ce discours dans Documeintation catholique du 25 mai 1958, colonnes
667-G75;. Ce matin, i 8ShIures, F'archevdque canadien dit sa
imcss au imaitre-autel, devant la chlisse de saint Vincent.
Hier. ii cvlc(brait en la chapellede la rue du Bac. Sulpicien
ct alcien recteur du Collige canadien de Rome, le cardinal LePer reste faniilier et d,\xot de nos deux sanctuaires parisiens.
I.s- pri>'res de la Communaut' s unissent aux siennes pour la
prosprite de son diocesp et de -1on pays. afin que toujours da\antage fleurissent en terre carradieine l'ceuvre et 1'esprit des
fondations de saint Vincent.
;ir

s,,I

8 mai. - En ce jour lalealeiiint ri,i, fite de Saint-Michel,
sa sortie annuelle. l'Institut gregorien de Paris organise

p'lerinage (grand'inmesse et v6pres,. ih a cathedrale Sainti:ti inti de Sens. Un train spicial amine divers groupes de la
region parisienne. Dos cars transportenl d'autres Institutions.
.\ini en-. t-il pour les Clercs de la Mission qui, de bon matin,
quitletit. jyeux, le 95 de la rue de Sevres. Dans la beaute de
cette jr.ilrme. Ie voyage les conduit, sans histoire et sans cncom~ilre.
la plus ancienne des cath6drales gothiques de France,
'ollli!"li'p~

on

1140.

SJ ilehlors des remiarquables caracteristiques de I'dglice,
-I• tr or s'avere un des plus riches de France. II comporte no;nii!!;nt une magnifique collection de tissus et de vetements
litni'i(iques du v' au xiv' siecle ; il garde d'admirables tapisseSit- du xvp siecle : Adoration des Mages, Couronnement de la
Yi.rge. Notre-Dame de Pitie, etc. ; il groupe des 6maux. des
pi'cep
dorfP-rerie et des ivoires, entre autres une Sain:e
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Chlisse, le pei~ne litur.ique de saint Leu, arclhe\%que de Sens
(t 623;, etc... 11 y a protit, d&s I'arri\ce, i se pencher sur de
telles beautls.
A1ais deja, dans le campanile de la cathedraje, haut de
soixante-dix-huit mutres, deux cloches de quatorze mille et de
seize mille kilos convoquent pour la grand'messe de dix heures
et demie. Elle est celebree par I'arche\vque de Sens, Mgr Fr6dr;ric Lamy ; mille deux cents chanteurs participent a cette maniflestation gregorienne et garnissent la nef.
Tout aussitot aprbs l'office, le car reprend les Clercs de la
Mission et les mene, dare dare, a quelque soixante kilom6tres,
a Pontigny, actuel s6minaire de la Mission de France. La c6lbrite du petit village vient de son abbatiale cistercienne, de
1111, toujours magnifique, aprBs avoir vu passer sous ses murs,
huit sikcles d'histoire et d'incidents. Avec ses cent metres de
long el ses cinquante-huit m6tres de largeur au transept, cette
simple abbatiale est presque aussi vaste que Notre-Dame de
Paris. Pontigny fut la seconde fille de ce Citcaux, que Robert
de Molesmes fonda en 1098, au sud de Dijon, parmi for0ts et
etangs, que garnissait une luxuriante veg6tation de roseaux. de
cistels (de 1h, Citeaux)...
Dls le premier siecle de son existence, Pontigny servit de
refuge a trois illustres archeveques de Cantorbery, expuls6s
d'Angleterre, hites historiques parmi toute une lignee de visiteurs et de residents de marque. Thomas Becket. sacr6 primat
d'Angleterre le 3 juin 1162, se trouve bient6t en butte aux ressentiments de son roi Henri II. L'archeveque de Cantorbery,
des le 2 novembre 1164, est contraint de s'embarquer pour la
France. I1 habite . Pontigny. de 1164 A 1168, puis a Sens (SainteColombe). Rejoignant l'Angleterre le 2 decembre 1170, Thomas
t•t sauxagement assassinu dans sa cathedrale de Cantorbery 'le
Jl.urtre dans la cathedrale)... Un de ses successeurs. Etienne
I.angton, nomnm archevCque de Cantorbery en 1207, est lui aussi
poursuivi par la haine d'un autre roi : Jean sans Terre. Etienne
(,erefugie egalement a Pontigny, de 1208 & 1213, mais re\ient
mourir en Angleterre, a Slindon, le 9 juillet 1228. Quant &
Edmond Rich, sacr6 archeveque de Cantorbery. le 2 avril 1234,
il vint peu apr6s chercher asile en France, en 1240. Accueilli &
Pontigny, il meurt 6 Soissy, non loin de Provins, le 16 novermbre
1240, et fut canonisd des le 16 ddcembre 1246. Ses reliques,
transferees A Pontigny, depuis juin 1247, se trouvent au-dessus
de l'autel, tout au fond de l'6glise. C'est saint Edme, comme on
dit en Bourgogne. Observons ici que le second successeur de
Monsieur Vincent regut saint Edmond comme patron, en son
prenom d'Edme Jolly...
Sans dvoquer ces lointaines pages d'histoire et de luttes,
les cleres de la Mission sont aujourd'hui aimablement accueillis
par IM.Mlorel, sup6rieur de la maison. Dans l'ancien cellier de
i'abbaye, devenu refectoire, ils prennent leur repas ; et apris
un coup d'ceil sur ce cadre d'un illustre pass6, ils se hAtent de
rejoindre Sens pour les v6pres et le salut annonces.

7:,-ln lin de journie. -ur le clieuin du retour, un coin de la

fujrt de Fintaiiiebleau perimet de ceder i la tentation d'un re-onfurtant au'r.A, dauis la paix du suir.
.lIJurlllr', Iallrni.loieue oil prirent place la splendeur de 'arclitcrture. la fel\euurl des- tnullies grtgorielns, les x\ocations
de la campagne. Ilalte rde
d'hi-tire (ltla ilirutrur lrintanirl

c,4'lfiirtainte et prl,\identielle parinli l'austlrite salubre du traxail fr iinateur.
Iu tin d4f -,ir'e. unite xiolente et brusque tenipLte
Aux eni\irons de dix-neuf heures. dans
rMi,a\er le bruit que 'on devine. la
de la Mais, n-.\l
1o jardtil
Ii mnai. -

S. 1,li-haiie sur l'ari-.

lurnadl
terra-se iun des plusit ros arbres, aiseinient centeinaire,
dri I: cilnur du i-iiiaire. Mannilique et isold, le vernis du Japon

tir'mait sur I fniid du jeu de pelote basque- Son flit de plus
d'ul ini-tre de tour, se dressait majestueux. mais un touriiillin
de \tit

a raison de ie

v-ant

dont les racines avaient lenteiiint

perdun de ifner vi-ue(ur, pourrissant depuis des anntee., sous le
Iltoniri qui rerrlait I trone. Providentiellement. la chute ne caiise
ni

ilri;it.

ni accident de personne. Deo gratias ...

N-it loini de lUi,suus la teinjle poussie orageuse, un tremble
ima.nitique subit une ample dlchlirure dans son aubier... On
con-talt qiue Ie ias du tronc e-st intIrieurement evid6. Son sort
est di-• lors tixt. et la sage-se avertie de M. l'Econoie a les
vy-ux siu lui. Aussi. le lundi 19 mai. sur les quinze heures nil
quart, ajpris quclques coups de hache habilement maniie, I'arlre
/'-tale par terre. On constate alors le chenineiment de cette
pnIrritiure interne qui, sur plus de deux tmtres avait rong- le
l;r- du ffit. A\\e

ce tremble, ce peuplier d'ltalie plus que cente-

naire. .lisparait un tin;oin, anterieur a f'installation des cuifri'ri- il;it la maisun, en novemnbre 1817. II v a deja cent quarante
ans : I'ne pa.e d'histoire est tournde !
17 ,ini.

-

11 v a trois cents ans, en une seance imteiioratle,

sailit Vincent distribuait le toxte des Rlt-les communes. Depuis
il,t'-;

qlIl hien a rialis6 ce petit livre d'or ! Quel trdsor nous a
IIdollln;
eni ce jour ! II suffit d'en vivre !

1;-22 muni. - A Bruxelles. dans le cadre de I'Exposition ulni\c-rsihll.
dtux Congris vincentiens se tiennent enlces quatre
jollirn-es : Enfants de Marie, Iaines de la Charite. Le Tres Honlor' 'ire s'x trIuxe et encourage 'effort que poursuivent dans
le mionde entier la piiel conqu6rante des jeunes et la Charitd dws
Dain-s. ivxanlt Ipur foi.

26i

,ni.

-

En (c lundi de Penteci'te. en compagnie de Sour

Mary Basil, la Tres Honorce Mere Lepicard prend l'avion pour
quel(qu six semaines de voyage : \vritable tour du monde. Apr.s
Ic Viet-Nam et le Japon. ee sera la visite des Scurs aux EtatsVnis mt au Canada. I.e retour est prevu vers la Saint-Vincent.
Que sans cesse, en leurs allees et venues, les saints Anges
v'-illent sur les \ndri':es voyageuses. Amen.
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4 juin. - En cette f1te de Marie Bciic, la M.aisuon Mir
miarqiiue de confraternelle jubilation les suixante ais de sacerduce de M. Franuvis-Xa\ier Des'rumaux. So

aiiiabilite, sa r•-;u-

larite, sa gelnerosite et sa lidelitl au de\uir restent une xvivate
leoun. Cinquante-trois ans iiissiunnaire ; il fut \isiteur de la
Cline septentrionale de 1910 it 1946. C'est tout un passe plvin
de discretion, qu'une speciale idition des EphI iterides rinccnliines vuoquait hier au soir. pour nous nmettre dans I'ainbian-ce
de c't annilersaire.
En 1898, d Paris, ean u chapelle de lan Misun-Mvre, tnolre
cinfrire, lMyr Jacques Thoimais, archcctdque d'Andrinople, procidte d une ordination gyndrale, en ce samcdi dIle 'otuce de la
Pit'tecodle. Sans compter quatre ordinuands des dioccises d'Ecrri.e
et d'Albi, ce suot quarante-trois clercs d'e la Mlission qui re;pnininior's, sept sousdent a l'appecl de I'Eylise : huit tonsurds, nuf
diacres, six diacres, trcize prdtrcs. De ces treize prt'tres, drtu.
dr sade
svurricants entatnintl aOujourd'hui lcur soix.antieie anl
irrdoce sur In terre : 31. Guillaume I'nessen, tie la maiism die
rt
Fortaleza, dans la cice-procinec hollandaise da Bri;sil, M.. F'rancois-XarierDesrumaumi., que la Mnaison-Mere s'honore dir
possi~der... AN en 1870, 'i Bondues. - cetll citt app(lde ddso-rciRonnaitre In gloire cinrictienne \oil- ci-dessus p. 69', ,aisii
MJ. Deisrunaux a fait ses humanitis et sa philosophic dans I's
i'M inaircs de Cambrai, arant d'rntrer, tonsurr, iI Saint-Lazr'e.
Siltt apris son ordination, il est parti, -en comrpa!inic dei JaiinIaptiste Corse. rcers nl Chine, qui decait le yarder pendant cinlquante-trois ans. Ses premieres ncticit;s missionnaires se silu ent
i Tientsin. sous Ir rayounemlII'nt dei3. Claudte Gilloui.r. Di's 191i,
M. Desrumaux decient le premier risiteur d laI Chine du Vord
ct Ifr restera jutsqu'en 1916, tout en fltant suaprieirdr Chanl pendant di.r anen;es ipuis,
ipiartir dc 1930. prorureur e Tientsin.
("'st done tout un detni-siclv drb' In belle histoire miissionnaire
de la Chine du Nord que M.. nDsratninmu a reri, tl le soixantiIme
ntnirersaire de son ordination est un' maynifique occasion pour
I'admiration fraternelle de monter, i travers la personne de I'ancien • isiteur de la Chine du Nord, cers les fils di saint Vincent,
ir,'ques, pretres et freres, qui ont (turrd sous Ie long reine de
.M.nesrumanu. En ce jour aussi ii est hien permis de remercier
IP jubilaire du bel exemple de zdle sacerdotal qu'il donne par
sa quotidienne assiduitd au confessionnal de la rue du Bac, toujours nchalande par Ie flot des iimes attirdes par Notre-Dame
de la MIdaille Miraculeuse. Que cette Vierge continue a prodiyuer i ce vtldran de Chine quelques-uns des rayons dont ses
mains s'illuminent !
Ce matin, a six heures et demie, le v-ndrd jubilaire, devant les reliques de saint Vincent, celbbre la messe a ce naitreautel qui vit son ordination. Orgue et chants des clercs, presence et prieres de nombreuses Filles de la Charit6 relbvent
cette ceremonie que suit la binddiction apostolique. Soixante
ans de sacerdoce. Quelies le(,ons ! quels enseigenemnts !
Fernand COMBALUZIER.
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ANTI(lNE FIAT
.1832-191i)
SA VIE. SUN AME, SA DOC'TRINE
.An»III-,... 1. I19i-12 , pp. 67-1'i', 326-355, 540-588 ; t. 121,
pip. 1('3-113. 2'i!-335 : t. 122. pp. 42-88, 421-173..
Chapitre XXXI
1880)
LEs PRO\INCES DE FRANCE

,lissionnaires, Swurs)
11 laut zc rappeler que nuus voulons faire connaitre non
iculenient les faits principaux de la vie de M. Fiat, ses actions,
ses. di-scnur,, s.s raits et gestes, mais aussi et surtout son Aine,
ses sentiimenli, -on iintrieur, son ceur. Ie meilleur moyen pour
arriverci cc but est de signaler dans sa correspondance de chaque
jour ses rvitlexions. ses reactions spontanees, par lesquelles il se
imontre ee qu'il est xraieiint. His dictis, parcourons les diverses
ipr:,inies de France.
lle-de-France
Un confrere veut quitter sa vocation. M. Fiat lui dcrit le
3 f1\rier. 11 lui mountre qu'il est victime d'une grande illusion.
, 11 y a des difficulits partout, ii y en a aussi dans le cleryj
sc;'li_.er. Vous n'y avre pas les secours de la vie de communautd.
Viou n'Warez pas de motif .suffisantt pour demander la dimission
des

ru.r.
,'

Mon conseil est u(nanimae i) reconnaitre que je n'ai

auci'uie des raisons qui, d'aprcs les constitutions, m'autoriseraient
ia rous accorder la di-mission. n Le confrere insistant, M. Fiat
lui *:crit de nouveau. le 10 du inmme mois. t Votre lettre ime
cintriste. Vios allgUn'e l',s
tentations, la tristesse, le manque de
trarail.Les tentations ne sont pas une preuce de non vocation.
V,'us on aure: dans le monde. La tristesse vient de votre caract':r,.
Vois l'emporterez arec rous. Quant au manque de travail,
iejuis y rrIe dier en ious donnant du travail, tant que vous en
Vouidrez. )

M. Fiat i'rit souvent au superieur de Rennes, M. Claverie
de Paul. II le
I-ronde aimablement de ce qu'il travaille trop,
prniche trop, est trop souvent dehors. II l'engage A se moderer ;
i lui rappelle qu'il tst le fondateur de la maison. M. Claverie
rdPaul est tri's d.sireux de procurer la sanctification des Sceur ;
'1 leur envoie es confrires pour les aider dans ce travail de !a
perfection : quelquefois plusieurs missionnaires sont chargds de
la nmonme maison : M. Fiat y voit des inconvenients, cela 6videinment favorise la iibert6 de confession mais vu la faiblesse de la
natnre humaine. cela peut cr6er des divisions comme autrefois a
Ccnrinlhe. , Je. suis pour Pierre, je suis pour Paul, je suis pour
Apollos, ft cola pent engendrer des jalousies entre ouvriers
Irnngfliques. II ronvient, conclut M. Fiat, que le mime soit charlg
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de tout, tout scul, dans la nmemte maison. ) M1.Fiat icrit au
m6me, le 14 juillet 1880. o Je gemis de la facilitd avec laquelle
quciques-uns parlent de leurs confreres. Insistez sur la pratique
tic la charitd, de la retenue. Cela nous est nicessaire jour faire
Ic bien. n En octobre, ii termine ainsi une de ses lettres M1.Claverie de Paul. a Les circonstances deviennent de plus en plus
critiques. Daigne Marie-lmmacule continuer d nous coucrir de
sa iaternelle protection. )
Picardie
M. Sudre est \isiteur de la Province. 11 a t6Cprofesseur de
M. Fiat : aussi M. Sudre garde son franc parler k I'6gard de son
ancien elbre, et ce dernier conserve un profond respect pour son
ancien maitre.
Voici un petit sp6cimen de la inaniere dont le Superieur
geinlral traite le Visiteur de Picardie. On en appriciera la beaut6
surnaturelle. a J'ai recu ce matin votre lettre du 23. Je persiste
itvous dire que si vous lisiez dans mon cutur et si vous voyiez
la maniere dont les choses se sont passees ici, vous n'ajouteries
pas une si yrande importance & cette affaire. Mais je prdfere
avouer mes torts, tous ceux que vous m'attribuez et d'autres
encore. Je sais bien que je ne suis pas impeccable ni infaillihle.
seulemnent je rdelame les circonstances attinuantes. 1° J'dtais
accabli d'une montayne d'affaires. J'aurais redige autrement ina
lettre si je V'acais dcrite moi-minme, ce que je ne poucais en ce
moment. 2* Sans approucer, pas plus que vous, l'escapade de ce
confrdre, jai cru quil y acait des menagements a garder, comime
cous en gardez cous-mdme. Ce n'est pas au fort de la fievre
qu'on applique des remedes. Bref b prendre la chose de sangfroid, elle n'a pas de quoi vous d&concerter. Vous n'avee rien
perdu dans mon estime, dans ma confiance, dans la respectueuse
reconnaissance que je vous yarderai toujours. M.
1 Fiat demaude
4 MI. Sudre quels sont les confreres qui peuvent precher des
retraites de Soeurs dans sa pro\ ince ; il traite avec lui des changements A opdrer ; ceux-ci sont nombreux. II dit a M. Sudre que
ses postulants de Cambrai, actuellement au Seminaire, sont en
g6neral tris bien. II lui demande si M. Louwyck, qui vient d'etre
ordonn6 prctre, ne pourrait pas faire au grand Seminaire de
Cambrai et il dit de M. Louwyck , c'cst un de nos meilleurs ,.
II declare que 1'on doit donner h un confrire qui a besoin de
venir en aide a ses parents, outre les dix francs par mois, deux
cent vingt pour ses parents, mais ce confrere devra dire toutes les
messes aux intentions du Sup6rieur. Une de ses letires a M. Sudre
se termine par cette phrase , on nous assure en haut lien que
nous n'avons rien d craindre.Je ne me fie pas trop & tout cela ;
mais j'ai confiance en la protection de Dieu et de Marie Immaculde D.
A Cambrai, il y a M. Mott. ancien secr6taire du PNre Fiat,
et qui vient d'y dtre place. M. Fiat traite gentiment avec lui.
, J'ai regu vos deux trWs aimables lettres. Merci de votre filial
abandon, de la fraicheur de vos sentiments, de la respectueuse
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affe[lctiot que cous me cuviercez. , Puis i lui doune des nIu\elles
de ce qui peut f'iintiresser. 11 signale en particulier que pour la
Proideltnce ofi M. Mott avail travaill. on songe i y iiettre ou
.M. 1,'djan, ou Ml. Dlomertue ou un prftre du Steminaire.
M1.Mlott a :t<! chtarude du ..tlaIel des Enfants de Marie. .1. Fiat
dir. il aurait desirt que re travail parfit pour
s' it; -Iai
e•!t i.
le4 fYtes du 27 niovembre. 11 e-rit a MI. Mott le 22 octobre.
,
'''Jut.'Z:.-r,.uS ,,,uir ir I,int'l I imus dh,,nn,'r le \iuInue!. ttn le
rt,',iInir'. Ji (I'i It'inoni',;, ii y a un an. Si cous ie pullcC'z', jen
chalrg'-rui n autre. , M1.Mitt. .ttimLul par cette delriiiere phrase,
. Da. In le s1 uuii) t t la Celni ur e ie
x
-1,11 i;l\;i'i
11. -lir'!
i .;
zin-ciirt. M. Fiat si.mnale a M1. .ott les remarques de ce dernier.
,, I .,'riit bon en parlant de 31. Etienne de dire un petit imo
ILe mot , filte , est souvent rýepet. 11 faut
do' .,'s qualitf.s.
enlever la critique du pirdc-dntit Manuel. On avait signiale ;alement it 1M. Fiat que1uon ne devx ait pas uettre dans ce Manuel
1
unl c(rl-tain IIIbIII. re die Litanie.- nonl approutve's explicitemenit par
le Saint-SiiPre. NM.Fiat a lair de tenir a ces Litanies. , Cctte
quostiovn rst eitibarr.assante.Je cous prie de prendre des renseiyi'mi'ints ;) Ioimi. Jo ne re~t.r ric, autoriser contre l'esprit et
contre I1,s intr'nlions de la Sainte Eylisei et d'un autre e6ri les
persotnnes pirc'ius *uoni trIllei ent habituices i ces sorles de dareouc C'es
't I,'. pririer considerablcient que de retran'cher
tiofs
tout"as ,.as lilnt( ies. ,,
A An.iens. il y a deux maisons, le Grand Siminaire et la
paroisiie• ninlt-Anne. M. Tournier est superieur de la premiiere.
M. Fiat a rItadmnis. a titre d'epreu\e, un ex-confrere sorti de la
cl'n,ei'iatioi et qui d4sire y rentrer. Ce confrbre etant sorti est
sul,,s1,s. i.
Fiat \eut I'elnciuraaer et it ecrit A M. Tournier'.
Vi,
;I', tr.es Vi'iairre pP'rt'al rl'Amiten's. \Vols ,porcez1'attoris"•r t
dire Ir M'sse. Je detiande crtte faceur pour ce paucre confrire. '
MI. Fiat a appris que le pere de M1.Tournier est malade. II autorise
!e .-:upi(ricur du i;rand lSe~rinaire a se rendre aupres de soil
pbre : mais faire en orte que le s6minaire n'en souffre pas.
Parini les confreres. il n'y a pas l'union qui devrait exister entre
nminbre.- de la minE e Congri(gation et de la m me maison. M. Fiat
ecrit une trts belle lettre sur la charitl
fraternelle et il prie
M1.T.'urnier de la lire a la salle d'oraison ou avant le conseil.
ne famrille d'Amiens \a faire le pelerinage de Lourdes;
elie desirerait i'tre accompagnte par un confrere. M. Fiat refuse.
Par la faute d'un confrere, il y a un d6ficit dans la bourse du
Stiminaire. On propose a~ M. Fiat de faire payer le deficit par la
Coin.-airgation.
Cela me parait un peu fort, repond MI. Fiat ; si
dars. uite dizaine de Svminaires, on faisait ainsi, comment pourrioni-n.ous y tenir ? Je ne puis m'emplcher de dire combien Ia
rei-le est sage qui d(fend toute ddpense de quelque importance
s,.ns permission prt~aable. Si cela avait (t4 observe, vous n'en
sri'z
pas 14. ,
Dans la seconde maison d'Amiens, le Superieur a fait de
grands travaux et cela ne se fait pas sans de grandes depenses
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et les ressources n'arrient pas toujours juste a point. De la un
certain malaise. M. Fiat prie M. Sudre d'aller visiter la maison
pour se rendre compte de la situation financiere.
M. Sudre se fait dispenser pour plusieurs raisons ; alors
M. Fiat charge 11. Peniartin de cette enquete un peu delicate. II
annonce le choix au Superieur de Sainte-Anne. II espire que
M1.Pemartin sera plus agreable que tout autre. , Je cous prie de
le trailer commne un uutre moi-m,:'ine et de ne lui laisser rien
iynorer de coire situation finauniere. Je pretends que cetle visite
cuucre ma responsabilitd decant nl Conrdyjation et rassure ceux
qui s'alarment. n II
a aussi une miaisun de Missionnaires missionnants, adjointe i la nmaison paroissiale. M. Fiat encourage
les confrires qui out un travail considerable. , Notre-Seijneur
benit cos tracaux ; rous y jouissez de la paix du ewur. C'tst un
grand point n, ecrit-il i Ml.Clhappel et il termine sa lettre par ce
petit mot du cceur, a que Dieu saitctifie cotre utie que j'affectionne plus que vous ne pensez t.
A Montdidier le collJge marche trbs bien sous la sage directiin de M. Louison et grace au dexouement des confreres qui
cumposent la maison. II faut signaler surtout MM1.Rolley, Andrieux, Capart, Hurier, etc...
M. Fiat tient h la rigle pour ce qui regarde les vacances. II
<crit a M1.Dercourt : .U. Gorlin vous reclame d Troyes. Je lui
ecris que nous avons pris la rdsolution de ne pas permietlre de
coyages pendant les vacances de Pdques., Parmi les mille petits
incidents qui remplissent la vie d'un college et celle d'un econome qui traite avec les parents, signalons le petit trait suivant
que nous montre la bonta d'ame de M. Fiat. II kcrit, le 18 mars, a
M1.Louison : , Le procureur a declare a une dame qui doit mille
quatre-vinyt-treizc francs trente centimes qu'il va mettre sa
cr;ance tia 'huissier si, d'ici Iv 1"' arril,elle n'a pas donnC unn bon
'i-comptle. M. Fiat intercede pour elle et prie qu'on attende. Le
procureur 6crit alors a 1 . Fiat pour se justifier il affirme que
la dame en question peut payer. M. Fiat lui repond. , Je ne veux
pas exempter rette personne de payer ses dettes mais seulement
rous prier de ne pas recourir au ministere des huissiers. Puisque
rous avez la conviction qu'elle peut payer, faites-lui faire des
billets a dcheances diverses que cous remettrez d un banquier. n
M. Louison a invite M. Fiat h venir A la distribution des prix
conmime faisaient M. Etienne. M. Bord et connme lui-minme a fait
I'an dernier. M. Fiat lui repond : cJe suis tres heureux que
Monseigneur ait accepte la prdsidence de cotre distribution des
prix. Ceci ne m'aurait nullemient empdchi d'accepter cotre gra'ierseinvitation si les circonstances me l'Vvaient permis. M. Cheralier que j'avais prid de me remplacer en cette occurrence, me
dit qu'il lui est impossible de le faire, nous nous contenterons
done pour cette annee de nious unitr de loin 4ivotre fte qui, vous
Ie savez, ne cesse point pour cela d'avoir toutes nos sympathies. ,
ln professeur du collbge lui ayant demandd une permission,
N1. Fiat la lui accorde mais ii ajoute ce petit mot. a On trouve
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que cous parle: trop et avec trop d'assurance. Je cous dis cela
dasus cotre intitrt. o
.1 Loos-lez-Lille. - M. Bodin est curd de la paroisse. 11est
'exact ' remplir ses founctions de cure, trop exact au dire de
4queIlues-uns qui ecrivent a M. Fiat pour se plaindre, que M. .le
curw fait tout par lui-mxiie : grand'messe, enterrements. baptees. rmariages, etc... 1M.Fiat signale la chose i M. Bodin qui
.epuond qu'il agit selon les instructions du Visiteur. M. Fiat rnpond
qu' ii ne xeut pas aller contre ces instructions, mais qu'it a juge
a prop~s de lui signaler cee petit imcontenteient des cotrieres
qui teimoigne de leur dUsir de travailler et de soulager M. le cure.
M. Fiat est charitable, il ecoute un peu trop les coafrerrcs qui
,o plaicnent souvent a tort; il fait des pas de clerc :i
inter\ ient danis beaucoup d'affaires qu'il devrait laisser au soin des
"'i-iteurs.
.1. Fiat veut introduire partout l'usage du pinton de vin. il
proteste conitre 'hhabitude d'avoir une bouteille commune. II
ecrit h M. Bodin comrne aux autres superieurs pour savoir ce
que Yon fait a Loos. M1.Fiat veut relever partout l'oeuvre des
Missions. II y a, a Loos, outre jes vicaires charges de la parui5se
quelques rnissionnaires inissionnants, M. Fiat decrit 4 ce sujet
a M1.Bodin ie 18 nmars. (c J'apprends par vous que les Pl'ires
RPfdtciptoristes observent dans leurs missions un ordre du jour
et une rigle qu'ils communiquent & MM. les curds avant d'ac'eptbr une mission et que les ayant fait accepter, its les suirent
ponctuellement. S'il vous est possible de vous procurer ces do'umn'nts, je vous prie de me les envoyer. Je desire faire tout ce
que je pourrai pour relever les Missions. ,
M. Fiat avait dessein d'itablir des kcoles apostoliques dans
ltutes les provinces, premier pas vers leur autonomie, en cela
il etait tout A fait dans son r6le et nous allons admirer coiiiment
il a reussi nialgre mille difficultes. D'abord it faut choisir P'eaiplacement de cette kcole.
Loos ? Folleville ? Montdidier ? Un confrere signale une
priopriet6 sise en un lieu nomm6 Haut-Pont. M. Fiat fait remarquer que cet immeuble appartient a la Communautd et qu'elle
na nullement I'intention de s'en dessaisir. M. Fiat opte provisoireiment pour Loos. Ailleurs it faudrait organiser une maisuU
..'mipliAe. A Loos, la presence du cure et des vicaires fait que
in uu deux professeurs suffiront. D'apres la loi, le curd a droit
d avoir quelques 6l1ves et ainsi nous dchappons a bien des diffiII faut maintenant choisir le confrere qui se chargera de
cette wouvre. II jette les yeux sur M. Louis Dubois, superieur du
petit seminaire de Saint-Flour. Ce confrere a etd malade : il ne
peut plus conduire l'importante maison de Saint-Flour. M. Fiat
espere qu'il pourra conduire la petite maison de Loos, il lui ecrit.
, J espere que vous pourrez nous rendre de bons services a notre
F;cole cldricale que nous ouvrons e Loos au mois d'octobre ; en
attendant que nous ayons construit & Folleville I'6tablissement
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p'rojet. Je cous prie de me dire si je puis compterr ur cous pour
la direction de cette dousaine d'enfants que peut-dire PIous pourrun:s recueillir. ,
M1.Dubois accepte ; it se rend a Loos pour organiser la nou\elle ecole. M. Fiat lui ecrit le 21 septembre. , Myr Freppel qui
surt de che: nous m'assure que nous poucons, sans declaration
aucune, et sans la presence d'un bachelier, ouvrir de petits no'iciaLs i raison de noire reconnaissancepar le Goucernement. II
ne faudrait dune pas parler d'dcole secondaire ni d'dcoles apostoliques, mais d'dcole de la Conyrdygaion ou pour la Conuqregation.
Ce qui nous obligera a etre un peu plus seýere pour les admissions. . M.?ailly, Procureur general, a 6tW env oye
Loos pour
depanner M. Dubois dans les difficultes qu'il rencontre. M. Fiat
ecrit a1 M. Mailly. <, Si on vous faisait des difficultes au sujet de
l'installalionde notre dcole ( Loos, je pense que nous pourrious
la transfErer a Montdidier. Ce serait une economie de personnel.
Les enfants de I'ecole pourraient suivre les cours du collyge ;
il suffirait qu'il y eit d proximiti une maison convenable a
louer ; vous pourriez voir cela en passant par Montdidier. , Pour
le moment on s'en tient a Loos. Deux difficultes internes surnissent au debut; ii y a des enfants trop jeunes pour etre re-us
a Loos. M. Fiat propose de les contier aux Soeurs de Lille ou de
les envoyer au Berceau. La seconde difficult6 inierne vient de
la presence d'une femme qui fait la cuisine. M. Fiat est irreduetible sur ce point. , Je n'approuve pas que l'on prenne une
femnme, serait-elle avec son mari. II faut que notre icole soit
irreprochable au point de rue des regles et des decrets. Saint
Vincent ne la bdnirait pas si nous debutions par une mesure
qu'il reprouve absolument. Je prdfererais ne pas ouvrir d'ecole
et vous rappeler tous que de toldrer cela. Je vous prie de partir
de ce principe et de vous reyler en consequence. , M. Dubois
demande ce qu'il faut faire s'il se presente des candidats pauvres,
incapables de payer la pension. M- Fiat lui repond. ( Je ddsire
que le difaut de ressources ne vous arrete jamais quand il s'agira
d'un jeune homme intelligent, vertueux, qui offre de sdrieuses
esperances. Je compte que la bonne Providence me fournira les
moyens de payer ces pensions. , M. Fiat 6cril de meme a MI.Bodin. a Soyez sans inquietude au sujet des depenses, je les prendm
da ia charge. , IIfaut privoir aussi que l'on exige des grades,
M. Fiat engage M. Dumontier A se presenter au baccalaurdat.
M. Dubois est effrayd par les renlarques qu'on fait sur son
ecole dans son entourage et ii a, par precaution, interrompu les
classes et envoyd ses ilBves chez les Freres. Ii recoit une verte
semonce, le 30 octobre. a Laissez-moi vous dire amicalement qu'il
ne semble que vous avez laisst la peur pdndtrer bien avant dans
vos conseils. Je ne crois pas etre tdmdraire et cependant si vous
in'ariez consultd avant de prendre cette mesure, je vous aurais
dit : Marchez quand mdme jusqu'd ce qu'on vous fasse quelque
representation.II me semble que, d'apr&s la loi de 1850, les ministres du culte ont le droit d'enseigner le latin t quatre enfants.
Mullipliez ce nombre par celui des prdtres attachds i la paroisse
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de Loos, et 'ouvt ovaueert ez que 11ov sommes scit !t.in du ctontptte.
uie VIn,1rucLion publique pout, faire
J'ai I~crit d 11. It,inistre
r,'jher la qucstitii ; en attendant sa repwunse, rcprenez traniquiltcritiet cvs 4-tasses et .j quelqu'un cient evua tracasser, cOus
que rutre Supkrivur gvtetoal est actuelleinent ei insr.'pctItdre;
tnic uupr(c-s do, Mt. le iinistrc. Si to e~ponse clt dtqavcorable,
iiwus cerrons ai enoyer un bacheliei' nywait ciny iticy de stayeJ. ?
Un imaois apr -S. Ni. Fiat 6crit i' 11. Dubois. I( Le ininistre tie me
M. Fiat ri-Je
r-11pond pas mli supjt de I'acceptlatin des fe1iýces.v.
: i arccepter que ceux qui peu eint itflui:u'iI faudra cit \etlir
sejaire quils aient des idtes
I
eiienzer le latin. 11 iicst pas n.i
avli-tees dtfnitrer chez Inuus. C'est pourtant le but prewiter de
1'*cole, dit-il ; u mais c'est (tit Saiid-E.ýPrit et non aux professeurs
s ,. A la fin de no~enlbre, M. Fiat
eifsvigner v'ela aux i4l,
alitiunce la \Vkctue du Fr".ve Autiouer, fr;re archlitecte dont on
utilisait ies talvuti -; pour la cutietrwution des maisons de cunfr;-i-es
Isu Ile swurs.~
M. Dubuis craiýnait d&sJ difficulttes avec M. Sudre. Visiteur
de la province de tlicardie It it deniandait ,i itre soustrait a [a
pij\v4lure de Picardie et ai tre rattacthý ii celle d'Ile-de-Fraice.
MI. Fiat iit'st paý de cet m'~i:. ;,-1. Studre IVisiteur ne peut trouu er
d td moi pour jes
naiti'iis que cous cou,, adressiez directonient
inht;r.ts temploLret.ls et .ptiritucls fie cotre 6cole ni que jcnoioie
quutqu'un de temps (;nt tenpxý7 Ni je le juye ii-propos pour dvaeCt
unto marquC de moinul inltrtt. , Dats sa circulaire du I- jamier
18,]J, M. Fiat aimnoit;a tout jov.eux. I( ous cenons d'ouvriir d
une troisiinie 9colo pour le recruteinent des vjcaLocos-lez-Lile
nzo onit(andts ; celles du Berceau de
coinpte dji)
liujios ;Ii'
''aint-Vincent et de Primte-Conl'e cii wit prI*s de ceont chartile.
qW, lout e'n tatsg-lant it ces jeunes disciples l'ur
JTo I a co(-olitan`qard de la pluS Iiiyre ilsitillasaits ii.ut.
.userii
jpb'ile libertt
tGooI, Plusieur.s icindroat gfrossr tos ronas et nous d6dommnager
pour lt!JLT itr-itivlls iulls imtpo.sols
r
.'a.sv-,;
des firatides dlcj'nl
cationl. ))
A Soissoans. - II v a trois itinn ons :Grand $vminaire, diit~
tlint NI. Dupuv "st le suPI6ri't-ir,
par M. ( wutitrlret. Poetiii Žrftltiou ir
MJ;,coan aV4. MI.C:ourtawiO volullte dirc-teur. N1. (;utlnleret a ilx ite
de Soisson:. le 2 Ntvrier, jIvur
\I. Fiat i i venir au Gran'I~llhiltaire
oif IQ, prt-tres renoux ileitt leur'. promesses clv'rieales etitre t's
Fiat s'excuse. a' le no( puiS qte q#or
Atoi,-ri~itetir.
~I.
mIIail'i de
ile
Au Petit S(ýiaiaatire, At. Durpuy a des difficultt~s. imanque
iwoiI-,,seurs. Moz.ei~ineur tie veut pas donner de pri~tres en exsrdleux philosophes. mais solution boiteuse qui ne
ei-ce. II vndedotil
Ilait 2uI7re au zsuIwjlrivur du Grand Stminaire. D'autre part, ull
p'i·e.~ur
du Pet it Stniinaire demande h eiitlrer chez nous. M. 1
Iiy est pas laxa orable. Al. Fiat suggwre que I ce prof, M'ino~ur
.sottr fa..se tine dertirre tentative, api'ds avoir fail aine neuvain', 4
I'tpq,- gardicti de Monsoitjneur. Le v~nnable Pjerbojre recowt11"Itate rette prtliqUe comt nie efficace.) , 1. Dupuy a 6crit ?i
NI. Fiat en dtlormiorat
Ie, malaisps qui se troument dans quelqlub
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miaisons, M. Fiat lui repond.
.
Je deplore comme cous les malaises
qui se troucent dans quclques maisons ; mais le plus deplorable
est que I'on colporte cela de nlaison en maison et que I'on sueble
prendre plaisir ti s'ettretenir des defauts plutot que des qualits
des supdrieurs et des confreres. On e.t loin d'e'tre dans le crai
quand on affirme que quatre confreres du Grand Seminaire out
demandd leur chanyement. Ce qu'on cous a dit de Gambrai n'est
pas plus exact. ,
A la maison de Mission, M. Courtade, directeur, vient de
perdre sa mere ; M. Fiat lui ecrit une lettre tris affectueuse. Un
missionnaire demande A venir A Paris passer quelques jours.
M. Fiat lui repond ce petit billet qui ne fut peut-etre pas du goit
du confrere. ,*C'est de bien bon cu-ur que je vous autorise e venir
4 Paris,mais attendez pour cela L'6poque de notre grande retraile,
cous la ferez avec nous. ,
A Folleville. - 11 y a comme cure et aunmonier de 'orplielinat, le legendaire M. Lugan. 11 a quatre-\ingts ans et il est pr6t
a ceder la place A un plus jeune. M1.Fiat lui repond gentimnent.
a Je suis edifid de vos dispositions mais je ne suis pas a meme
de vous remplacer. Je cous avoue que je ne vois pas de motifs
suffisants. Tout autre ferait moins bien que vous ; vous vous
occupe: des catechismes d'une maninre tr&s serieuse, vous prepare: ainsi une noucelle ytenration et en attendant vous inspirez le
respect pour le prttre par cotre conduite eminemment saccrdotale. L'orpheliuat vous inquiete, nous nous en occupons. Saint
Vincent dit que c'est une grande yrdce de mourir les armes it la
main. Jc la desire pour cous, le plus lard possible. J'ai la confiance que cous entrerez dans mes vues et que vous servire: la
Cotmpaynie jusqu'd votre dernier soupir. n M.. Fiat, dans le cours
de 1'ainee 1880, parle a M. Lugan de la possibilit6 d'etablir une
kcole apostolique a Folle\ille. Ayant appris que cinq des orphelins de Folleville s'en allaient au Petit Seminaire dioc6sain de
Saiiit-lliquier. MI. Fiat 6crit qu il regrette qu'ils n'aillent pas
dans une de nos 6coles apostoliques. (, Je me serais volontiers
haurgy de leur admission., M.. Lugan lui a 6crit pour l'inviter A
\enir ia Folleville. , De mu cie, lui r6pond M. Fiat. je ne crois
pas aroir tý eencensi aussi solennellement que par vous. ,
A Lille. - Le sup6rieur du Smninaire de 1'Universitd catholique est Ml. Oresve. 11 expose ses ennuis a M. Fiat, M. Sudre,
Visiteur, ne voit pas de tris bon ceil le seminaire de Lille. M. Fiat
engage -M. Oresve A ne pas se troubler de cela. a II ne faut pas
~s':tonner que M. Sudre dcsire yarder ses sdminaristes a Cambrai
et les cede avec peine a Lille. La mere poule aime bien avoir tous
ses poussins acec elle. ,n M. Oresve croit aussi que le recteur lui
-st antipathique. M. Fiat lui affirme que le Recteur I'estime.
I:ependant M. Fiat ne veut pas imposer a M. Oresve une trop
pilnible charge. II le laisse libre ou de rester ou de revenir a
I•'euvre des Missions. II lui propose Lyon. Rennes, Angers, etc...
, Je cous laisse le choix. " M. Oresve s'est decid6 pour I'ceuvre
les Missions et il a 6et remplac6 B Lille par M. Cornu. Ce dernier
arrive dans une periode agit6e et difficile; on en veut aux

Uni\xerites catholiques. AM.
Fiat lui derit. ( It se epat que rous
receciez de la Prefecture 'ordre de fermer au publie la chapelle
de ,ttre itaison ; peut-'tre memee coudrait-on y apposer les
s-elles. Dans ce cas, ceuillez demander an sursis alin que je
puisse en referer au Ministre des Cultes et obtenir L'autorlsation.
Vous precitindre: S.E. le Cardinal Archecdque. n Terminous ce
qui cunceri.e ]a pru\ince de Picardie par ce gentil billet adress6
a M. iiile Ani.lieux. de la maisun de Lille.
Je cous ai quasi
promis que je 'coJsplacerai cette annde dans une nmaison de Missiotfn t coild qu," dejd j, commence d ne plus vair bien d:air
datnx ti, '. comnbitnisuns. J1. Delteil massure que olmoatiers rous
renrtrriez damn un yrund smninaire. Dites-moi ce qu'il en est ;
car si ,-ou
.'e wne rendfe: pus la parole que je cous ai duonne,
j' ,m''rffr,'.ri i'y :tre fidide. ) Un ne saurait ttre plus delicat.
Prodince de Chamipagne

\1. \lMurut est \i-iteur et en mn:me temps superieur du
dd-rinair
e
ens. 11 y a chez quelques s6minariste&- un
peu do imiauxais eprit ; i!s se sent cornportes d'une faIon i;diin*-ilai
la cia-se de M1.Tremolet. M1. Mourrut voudrait prendre defs ii-sures de rigueur. M. Fiat 'avertit qu'il tie peut prendire ces iie-ures qu'avec i'assentimient de Monseigneur : que les
IiAeisure prjpusees par M. Mourrut n'atteindraient peut-etre pas
.le ,.iuti!ablie, dei'nures inconnus ; frappant au euntraire trMs
probailuemeiit ies iunocetits, elles n'auraient d'autre resultat que
d'irriter daxantai~e les esprits, M1.Fiat conseille la patience au
-upirleur et il I'engage i parler le moins possible de cette alfaire. A M. Triitnolet. qui ecrit a M. Fiat, que i'on voulait elmpcher sept jeunes gens d'avaucer aux ordies et que Muon'ei-ueur niest pas de cet avis, M. Fiat repond tres sageinent :
lJtscityur a prononce ; c'est lui apres tout qui est le premier
supericur du seminaire ; c'est d lui qu'incombe la responsabilite. * On demandait au Pere Fiat d'envover un de ses assistaits comrne commissaire extraordinaire : , qu'irait faire un
cominissaire, sinon se miler d'une chose qui ne le regarderait
;~rand

pas. .

Le pauvre M. Mourrut. qui avait 6et trou-v trop sevxýre
daus I'affaire des s6minaristes est maintenant denonc6 au Pare
Fiat corame trop faible ; ainsi vont les jugements des homme ;
le sup-rieur general accueille cette critique, peut-etre a\xe
trop de facilite. Quoiqu'il en soit, M. Fiat icrit t M. Mourrut :
,, On croit necessaire et possible d'avoir plus de discipline ;
on trouve que les 6leves out trap de promenades au mains avant
Piques : les entrees dans les chambres devraient etre exemplairemient punies. n Tous ces ennuis fatiguent le bon M. Mourrut : il a besoin de repos, une dame de Seas offre de le reevoir quelque temps chez elle. M. Fiat remercie cette dame mais
il s'excuse de ne pouvoir accorder cette permission. , Les usages
de notre Communautd s'opposent a la rdalisation de ce dessein.
1. Mourrul prendra au milieu de ses confreres le repos domt
it a besoin. a Un confrere de Sens demande la permission d'aller
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xvyager pour se diAtraire el st reposer. M. Fiat lui repond :
" Vuus ave: de belles promenades danesles elnirons de Sens
et profilez-en le plus possible. ,
A Meaux, nous avions le grand et le petit seminaire. Au
--rand seminaire, M. Girard est supdrieur; un de ses confr4re'stoube joalade; M. Girard demande du renfort a 31. Fiat;
:eliii-ci lui repond qu'il n'a personne et il invite M. Girard a
faire les cours de son confrere pendant la nialadie de ce dernier. .M. Fiat est en relation epistolaire frequente avee
\M. Freska ; ce dernier lui raconte ses peines, ses ennuis. Quand
il xient h la Maison-MCre, i]y a des confreres plus ou nioins
haut places qui lui font des observations. t II n'y a que le
siupricur qui ait ce droit, lui repond M. Fiat ; je suis trvs
h,'ureux de cous voir d la Maison-Mere ; je cous reitYere l'i)ritation d'y ccnir toutes les fois que votre bon superieur le
Iroarcra bon. n D'autre part. NM.Freska flatte un peu le Tr',s
Hllniiret
Pire ; M. Fiat rCpond : ( totre affection pour moi colls
areuulc ; elle cous fait supposer que j'ai toutes les vertus. ,
Au petit siminaire, ot 11. Grandhomme vient d'etre nonmm
-uperieur et obi il a retabli la pratique exacte du silence au
rrfectoire et de la lecture pendant les repas, M. Fiat felicite
les conifreres d'a\oir accepte genereusement ces petites reforineS et pour les recompenser, il les envoie en vacances A Evreux
d'ob vient M. Grandhomme.
A Reimns, M. Boulanger est superieur ; il est soucieux d'ob'erver la regle A la perfection et de la faire observer ; ii assaille
MI.Fiat d'une foule de questions. Jugeons-en par quelques r6pon-Is de M. Fiat. ,,Si la nmontre est ncessaire d quelqu'un pour
On office, la maison doit 'en pourroir.Si les objets dont vous
eaparle:, parapluies, coucertures, etc., acaient 0td apportes
par Ie confrere et etaient i son usage personnel, ce me semble
qu'i pourrait les emporter. Le chapitre n'a pas lieu pendant
la retraite. Dans les petites maisons comine dans les grandes
ii suffit de demander la charit6 aliquoties. Je ne suis pas
d'avis que vous denmandiez quoique ce soit aue Seurs pour les
s,'rvices que vous leur rendez, pas mnme pour le voyaye. Quand
,n ecrit aux visiteurs et aux assistants, il suffit de les gratifier de tres honores confreres, etc...
M11.
Boulanger a d'autres
preoccupations plus graves, nous les trouvons exposdes dans
cette lettre de M. Fiat & M. Mourrut, visiteur. a M. Boulanger,
de Reims, est fort contrarid d'un reglement fait par I'arche',rque de Reims en faveur du Val-des-Bois et oit les confreres
mont obligds d'intervenir a des dpoques et avec une frdquence
qui paraissent rdellement ginantes pour nos confreres. Nous
pensons qu'il y a lieu d'attirer l'attention de Monseigneur sur
les inconvdnients qui en rdsultent pour la'uvre des Missions.
(ruelques jours avant la date de ce reglement, M. Bord dcrivait
,'M. flarmel (fondateur du Val-des-Bois) que, vu le petit nombre
idemissionnaires, on ne pouvait pas lui rendre tous les services
qu'il ddsirait.Je voudrais done vous prier de traiter cette question oralement avec Monseigneur dans votre prochaine visite &
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Uu cuwfvi~ e deniantde la
*iiiijssiv
T'alleri dals ;a
fallalle, iti evIoit cette 1epwunze : I" M. Boriý cous 1'Ueait IwcVJ
it y aiura dv'ux ans ; Cest uii mloif pour inoi de' ite paJs eoU
(lui
une Yec'vwide permvission ; autremItent, ii s'en yiuivo-it
-laune permuission uobiy& 4 uhe autre ; 2" depuis te re.ýipectadý dte ittainrWe M
d. Borcc;. I'Asseiubt& gyt~tiracle jula recommanrla
Witir les dWcrits et 1'esprit de In Coinpaynie stir cette iilullv'i'
;
:i" lit isun dvi.ssixvtv'r vi tI ptreivire coiuntinunio d'une nvv'pr' et
iw'mvv de pr'Achei' In petite retmilte iiest pus suffisante ; 4' quant

fcimus.

siii pvlaistr i
u'qauraliilnt os
vudrv~l~is bien piutcwJir les

pari'entls, je

Wen

doute

pas, ct je

satisfarce ; inais je sais cuCe SiLajt
Vinvu'va, lutut boni qu'it O it,,ne se tuissoit pas toucher pur cette
ivis~vn : 5' ill refusCe aux Fille'. de ta Cliarite ta perinissiuid de
v vsit'ri
lhurs palr"nts ; eltes u.cceptt'nt, toutes, ces refus arec
dvly
i
v'Jvivl/iovu des plus v'difianters. Tespiere, imon cler aifli,
rint- roo-ý nel,surez pacs inl~ju$ ytý,,'rreux et voll-e ytncn'owWt attir',ravi sui ros p~are'Lntsv et stir cos eu'rres les bv~nmdietions du
.Saitl-Wlanl[,'oy CAt unl lieu de piieritmage et une niaisunv
d
tii~-ion. MI. FIlagel en v·st
vAýupvrieur. 188n raimlne la ciiiqualltaint. lit \ oatimi do
te
di--iiv cjnflri'r'e. On consul eI 1. Fiat qui
apilr'im'"xe la po'nsee d~e
1*1 'ret' cet azmivei'saire. ( Vous f.'re.
,,I, i'vf-foit - rJIiiI' (IIIC
nU
'(lll t'randeR s.
(iOnparle d'iv\itet' des
tttllti'~ic", vi ce evc-iast iqUv-. it." ladiques. N1. IF!aueI S*v oppose
al llluiieiit. ii dv'tiaimde quo p'rsmonmne lie icinie -4 Ila cinlluantaint'. \I. Fiat lui tvcit : ' I'uvisiquv' vos le desirez, perssuciite
n'ire , et ii &cýrit aux tuiifri'
s : ,e conservez oi cette fete soA
r-alwctrrt', d
(I'li,
iih' qui to ,'-vild,' plus avjrc4a bi'.
Att. Fiat
ikttii.'
I'att v'iititi de 11. Flael -tc deimx poiints : lI"
Yta-I-il
tin traitC (1101' Mtyi I'Arr ovju,'t
dowBvis
Ide
'
nit sujet de SnivitWaI'lfrty e.Nolis 0-va'iltcs d'oiprovce' too dvrsay(,m'viint a La iloclie.
It n'y aen if paxi vit( froilor vire Itv, fvindotv'ur (.1 .elai-ei iiows prie
vit, ntuls reftii'v'r. /I flout vjuv' r'qttc ((coo
pi'ifile. .1 Primue-4
:0111me,
MJ. Ioiii'i- riv't It, I(l;/rin ill-' l'ei'evjuv' die' Nint's i6 ILOUs confit,'. par (Ict'I viutlictitiquc, Io Pe'teurinwj.' 6 pvir'p.Žuite. ~viyt
ar"' If. Jloucrult et vi 'cc I vri.
rclv '~'v av si /Iii pourrait faire l'i-lqii'w hftost, ('aiialoymti
potir1 Sain t-Walfrlv iv. ) La deuxii'ine clit-e
quli )II"vc4'upe M1. Fiat -e troum'
expos!e' daxis une lettre -lu
2ý11juillet. ,rl i5s ri'c-oiiui-wsons In
ft:
eev'ssitv W'oiu.rir des &colvS
(iopvt.olivlyties dauis Ic getirve do -,,'lIl du Berceau. Nous peisonus
(flit
Siarit-Wailfflrv Sc'rait anii licti bit'ii propre. Les Su'urs belfv'x ljois clvit'ei'i-i(cjit bien dtis rorutions eo t erine. Que pens(%;
vouls tie veln e I'ourriev'z-vouss
rus oryueaniser de suite ? IPIusieul'S
viifveitds de's vo oules ftpostoliques su~primees iiend:'aient vo0ol0l¼i'.rx
rIims
~i. J'awiuisj. tin hotiliticj it ious dIonnv'v. Myr t'arrh'-

P-que y terail-if opp'osition ?

A\ lTvoe's, nvous na vvwjs le grand saixinauie. -1. de Linierus
eiI (e't ýlzf',c1'ieu'. On ;u deiiiarude un !kiisiý:.iAo
di'e pour prikilli'

le moik de Marip dans une pax'oisse de la ville. N1. Fiat a dU
sig
un misionoiaire d'Orlkans pour ce minisUtl''e. 11. de Lian
ml-i- \(cit dos invonvllnients a'r e climix. .T. Fiat v&crit alors au
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confrre designu pour le dclharger. 11 alligue qu'il est trop
fatigui et il .ui ecrit : APour cous deitcr un travail trop pdnible, je confie le mois de Marie de Troyes a un autre missionnaire. , Cet autre missionnaire est M. Anger, de la MaisonMere. 1I prclhe tris bien mais AI. Fiat aurait voulu que ce
mois de Marie fit con\erti en mission ; il ecrit ia M. Anger
Ih 7 mai. c On me fera regretter d'avoir eu la faiblesse de cous
cder ; on ne m'y prendra plus.
Coninie toujours, MA.Fiat
.ignale au superieur les ddfauts qu'il a appris par les consulteurs.
Ot cire les clhambres des missiontaires, je suis surO
pris. M.
I Fiat signale un autre defaut. 4 II y a un frire qui
achete le boisseau de haricots sept francs et qui dit au marchand de diclarer huit francs au procureur. , Ce bon 'frere
avait sans doute compris imparfaitement la parabole de l'6eoinoue inlidcle. M1.Fiat n'tpargne pas plus les confreres que le
uperieuir. It signale a tous et A chacun ce qu'on leur reprotie. , Je cous ai fait de la peine en vous signalant quelques
imanquetsients ; ii ne sm'en reste aucune amnertuine. Je cous aime
toujours'. , A un autre : A ii m'en a cotit de r ous acertir. Je
nmt rvjouis de ce que uies atis out itd si bien pris. Jc yarde
pour rmuus une yrande estlie et grande affection. , 31.
Marinelli
avait demande son chaingement. M. Fiat ne l'a pas effectu6. II
lui enrit : a Je souffre plus de refuser i mers confreres qie
cellui itqui je refuse. II W'est pas possible de contenter tout le
itonde. Monseiyner serait fichI de cotre depart. Votre supdricur est content de vous. Vous vive: en bonne harmunie arec
ros confreres. Restez. , 11 y a i Troyes un excellent confrt-re
que MA.Fiat estime et aime beaucoup, c'est M. Freddric Caus;anel. M. Fiat le charge de rediger I'Ordo de la Congr6gation.
II Ie remnercie de sa bonne volonti, de son devouenent. Pour
I rcompenser. i! lui permet tris volontiers d'assister a une
reiunion de famille avec son frere Joseph. Lazariste a SaintFlour, et avec sa sweur, Fille de la Charit6.
Touraine
11. Forestier en est le visiteur. tris estimie de l'archevi,que de Tours et du Pere Fiat. Celui-ci lui dcrit le 16 mars :
i Je desire que vous rdunissiez vos consulteurs provinciaux.
Je reu.r prendre trbs au sdrieux la pensie d'oryaniser nos prorinres de France sur le meme pied que les autres. Vous pourrez
dans votre premiere reunion traiter ce sujet, me faire part des
motifs et des moyens pratiques qui vous paraitront les mcilleurs. , Le 7 mai, M. Fiat a M. Forestier : a Je tiens i rous
r.primer toute ma satisfaction pour les prdcieuses observations
de cotre conseil provincial. J'en ferai mon profit, Dieu aidant,
autant que la situation presente me le permettra, car plusieurs
de ces observations ne peuvent pas trouver prdsentement leur
application complbte. Tant que le visiteur n'aura pas son seminaire interne, il lui sera impossible d'administrer sa province
selon toute l'dtendue de ce mot. il sera toujours restreint dans
son action ; de son c6td, le supIrieur gdenral decant pourvoir
au besoin de chaque province et de chaque maison, it est amene
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ti ,'occuper des ditails qui rel'ceraient du cisileur ; de la ri'nt
qu'uujourd'hui le supdrieur gyneral connait mieux les besoins
dlsI parliculiers et des maisons que le visiteur lui-mence, inmis
tout crla I'absorbc et l'ecrase pluribus intentus mninor est ad
-iniula senzsus. J'espere ouvrir le sdminaire de Dax au mois
d'uorobre.
M1.Forestier a siiinal le cas d'un confrere de sa
i!rovince qui a fait des actes reprehensibles, et on ne sait pas
! qui ii se confesse. 31. Fiat lui repond que t le sup'rieur de
.', confri're doit beaucoup prier pour lui et ensuite lui fair- A
drs interc:alles plus on moins rapproches trois admonitions s,:-

rioCuses et paternellcs. Si le coupable ne s'amende pas, it [aut
,,piiiiuir pour sa juerison Iarmne qu'il nous a lui-mdnte [utrni en s'enyayeant par vteu ii obdir et son superieur. n Un autre
"ilnfrl're a deniande la permission d'aller prendre les eaux de
",,utl r-,re l'absorhb et I'ecrase, pluribus intentus ninor est ad
In.1iaii.e qilu'on lui el\noie 1'ordonnance miedicale. M. Blancliet
IO- lTours, a cu des crises nerveuses, le nidecin craint qu'il
ni'
v retolube. M1.Fiat se hale de faire soigner ce cher confrxire.
\1. ID)(un.t denande a aller se reposer dans sa fainille. Repone :
< past au-delii de huit jours et n'aller nulle part ailleurs.,
M. Cardin est rmalade, M. Fiat le confie a la charitd de M. Foirstir. .es P'ercs J4suites de Tours sont chasses coulmne les
aiutls J.suites, de leurs colleges. Pour sauxer leur situatian,
ils out recours i un petit stratagieme : a puisque les Lazarise's
S.int autoris.s, its vicndront enseiyner dans notre colleye et
Iixsque' le petit sdminaire est autoris6, nous irons y remplacer

I'.s Lazaristes. Ainsi tout sera sauf. , M1.Forestier. hoiiine
0sa.*-.
t prudent, repond qu'il ne peut rien faire sans I'autori:aitioni tl l'archevque et de son supdrieur general. Nous ne
tonnai-soi.ns pas la r6ponse de i'ordinaire du lieu. Voici celle
illu Po'r Fiat : , je vicns de cot iit uniquer votrr lelire aiu 'wni-'il. f'un nais unanime, ii a it: r,pondu que charger les nmis;,innaircs du petit seminaire d'aller faire la classe d I'exter•at
4d,. .rl;suies,tandis que les Ieres ciendraient faire la classe ua•e
':;.,s du petit sdminaire, scrail compromettre la Congrdgation
-a.n

.Snucer les Jdsuites. ,

\1.

Forestier, hoinme de regle A't

'lifis'ance. interroge M. Fiat sur deux cas qui sent pas-ai:l.iint critiques dans ia Congregation. Le premier est la ddfeni- faite aux Soeurs de donner quoi que ce soit aux inissioiinairs qui out preche chez elles. M. Fiat repond ei miaini -

nant .a d4fense. , Tout present, meme deyuise sous forme d'hointri•'is ra.reptiotinels de messes, tout don de quelque nature
qi/'il .-,il ,u pour I'usage personnel du missionnaire ou pour ia

,mais',,, dliint ,;tre absolument refuses, toutes les fois qu'ils
sront ,ff'r,'x, soit intuitu. soil mcme occasione functionum. Le
•i',a.,r, i'r fu'niral scul peut dispenser de rette d4fense.
Le
:ond
,

easest

ainsi expose par M. Forestier : t Un missionnair"

r,,;l f quarante francs pour dire quatre messes (l'honoraire des
messes 6tait alors a un ou deux francs au plus.) Peut-il garder
'I'.,rdcnt de l'argent apres avoir ddfalqud l'honoraire des quaItr. m,'sses, sous prtexte que cela a tdi donnd intuitu
persmna -? :, Rponse :
.Yon. 1 nte peut rien recevoir pour lui,
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it doit tout reietrere dans la caisse de la Coinyrcyation., Autre
cas a peu pros semblable. a Peul-on rececoir linye, habits ou
autre chose, non pour l'individu mais pour la maison ? ,, t6pouse : a On ne peut rien recevoir des Swurs, ui pour soi, ni
pour la maison. , Plus tard, les reponses des sup&rieurs, ne
icront pas identiques A celles-ci. Nous donnons cette reponse
".,ur niontrer combien M. Fiat est desireux de voir ses mis-iolnnaires pratiquer la pauvrete parfaitement. De par ailleurs,
Ml. Fiat accorde volontiers aux confreres un secours pour leurs
parents pauvres, quand ils lui demandent de garder leurs honoraires de messes dans ce but.
A la maison de Tours, il y a M. Ange Labbe qui est fatigue ;
M. Fiat l'autorise a aller dans son pays pour essayer de rdparer
sa santd. Le m6me M. Labbd reVoit ou envoie des lettres de
conscience. II demande quelle est la discipline de la Congr6gation
A ce sujet. M. Fiat lui rdpond que : a si L'on veut soustraire ces
lettres au contrdle du supdrieur local iU faut les faire passer par
I,, supdrieur gnderal, qui mettra son cachet. Si l'on n'a pas suivi
citte coie, dit M. Fiat, les suphrieurs peuvent ouvrir les lettres
quii portent en suscription : , affaires de conscience ,, car atntrement ii serait trop facile d'dluder la regle. Mais d'abord, ils
doivent y mettre une grande ddlicatesse ; des qu'ils s'aper-oirent que ce sont veritablement des affaires de conscience, cesser
la lecture ct enfin considerer ce qu'ils out lu conune sounis
Nous transcrivons ces r6ponses
au plus inviolable secret.,
telles quelles, laissant it nos confreres, theologiens, canonistes.
directeurs d'Ames, le soin de juger ces rdponses. en cette niatiire d6licate.
La troisieme maison de la province est le grand senminaire
d'Evreux oh M. Maurat est superieur, et M. Rosset, professeur.
Ce dernier. en plus de son travail ordinaire, a ete charge de
la vie de M. Etienne. 11 y travaille d'arrache-pied et it envoie
au fur et A mesure les bonnes feuilles a M. Fiat et A d'autres.
dela provoque des reactions contraires. Les uns admirent compl>teinent et veulent qu'on imprime ces feuilles telles quelles.
Les autres font des remarques, critiquent tel passage, en demandent la suppression ou la modification. II est difficile de
contenter tout le monde. Quoi qu'il en soil, M. Fiat ecrit a
M. Rosset qu'il est tres satisfait de son travail, et en lui envoyant les remarques faites, il ecrit : ( Avec ma plus vive reoinnaissance pour votre piniEle et ddlicat travail. , Parmi les
remarques, il y en a trois principales : 1I celies qui concernent les difficultds de M. Etienne avec le duc de Parne. Je
,ous envoie les reflexions qui nm'ont 6t6 soumises et qui me
!:araissent fondies, ecrit M. Fiat. Je vous prie de les prendre
r•u,consideration. 2° La seconde difficulte vient de I'intransigeance de M. Etienne au sujet de la moindre modification dans
noo Constitutions. Contrairement 4 ce qui 6tait deniande par
ios confrires italiens. Quelques-uns craignaient que le rappel
d(1 cette fntransigeance de M. Etienne ne froissit nos confreres
trnnsalpins (le mot est de M. Fiat). Mais le grand Conseil, y
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tion. Le Conseil d'Etat refuse d'autoriser ce legs.
. Fiat en
avertit M. Dienne, supdrieur, et il conclut : a II apparlient u.c
lhrritiers naturels de faire instance pour hAter la solution d'nne
affaire qui traiie depuis deux ans et demi. L'ne fois mise en
possession, la famille agira selon ce que la conscience lui dictera. , L'coonioe d'Anyers a recu mille francs de M. Fiat : ii
se demande si ce don ne sera pas porte au passif de la maisun.
,, Vous pouvce demieurer bien en paix. C'est un don que je suis
hen'trux de faire
la mnaison d'Angers en
inuLoire du bon
M. Mellier. , M1. Fiat autorise M. Dienne i donner quelques
rinfrrences aux Carmelites d'Angers. II ecrit une tri-s belle
lettre de consolation a M1.Jean-Marie Roux, qui a perdu sa
miitre. il lui permet de deiieurer chez ses parents le temps que
M1.l1oux jugera necessaire. u Jc ne vous fixe pas de limite, i'en
remcttant e votre ddlicatesse de conscincrle. , 11 engage M. Houx
i lui 6crire toute sa pensee au sujet de la maison. ( Vous pourcc

bien

tire tranquille. Le secret sera ylardv

e

couls n'aurez

absolument ricn d souffrir de ce que vous mn'arez dit. ,
A Richelieu, M. Galineau est cure. 11 propose d'acheter un
immeuble qui est A \endre et oil saint Vincent a reside quvlqcue
temps. M. Fiat lui rdpond : o Sans nut doute cc serait pour la
imaison de Richelieu et pour la Contyr;yalioan entiere une joie
de possdder un appartement que wotre bienheureur Pere a sanclifie par sa lprsence. Mais cous comprene quie la pensge d'acheter tous les lieu.r oit saint Vincent a reside accidentellem, nt,
,imus mienerait bien loin. Nos ressources ne nous permettent pas
(lentreprendre de la realiser, surtout ui l'heure presente oit Ies
(Cuiommiunaut's.meme autlorisees, doicent sc tenir dans une extrfne reserce. Je ne puis done donter mm asscentinmcet a l'ac it
lI•e

rous propose;.

Mais voici que d'autres atTaires pre6ccupein M. Galineau.
Le conseil municipal ne vent plus des I.azaristes 'i Richelieu,
il veut le clerg4 diocesain. 11 s'est adressi ai Monseigneur. qui
a refuse de se rendre a son desir. Alors, le Conseil municilal
s'adresse a M. Fiat pour demander sinon le dtpart de tcus
les Lazaristes. au moins celui du cure. Le Conseil est all jusqu'au directeur gendral des Cultes, 11.Flourens.. 1. Fiat axertit
de tout cela M. Forestier. visiteur. ( Je ne tiens guere aux paroisses, lui ecrit-il, et si ce n'ttait les sourenirs qui se rattar'ent d celle-ld, j'en ferais volontiers le sacrifice. , II 6crit
d'autre part i M. Gaiineau : , Je cous felicite de tout cceur
rl je remercie Notre-Seigneur de ce qu'il cous juye digne d'attirrr I'animnadversion de ces yens-li contre votos ; it n'y a rienl

e faire qu'o s'humilier devant Dieu pour cette faceur et d se
surreiller pour ne laisser dchapper aucune parole contre ces
Messieurs. L'acte qu'ils ont fait ne saurait tirer o consequence ;
ils n'ont rien a voir dans ces matieres ; encore une fois tenezrous bien tranquille ; continuez 6 faire le plus de bien possible.
Maais le conseil municipal insiste. 31. Fiat demande a
M1.Forestier si, pour le bien de la paix. il y a lieu au moins
de changer le curO qui n'est plus persona arata. , Qu'en pen-

s:.-r'us ? qlu'en pcnse .UMoiu.seignur /?

La conclusion fut qu'il

n'y axait pas lieu de tenir clmpte des plaintes du Conseil muni'ipail. it 1. (;alineau demeulra curt pilusieurs annees encore.
Au petit seninaire d'Ecrcu.r il y a une bonne equipe dans
laquelle se distingue M. Pouget, et un excellent superieur,
11. Ayvrani. Tuut \a bien. Pas d'histoires. Les confreres et le
-up'erieur sont tout a leur seminaire . its te sortent pas, ils
in fiont
pas due niinistere en dehors, Dieu b6nit la maison. Aux
\acances, M1.Fiat perinet qu'un confr~'re aille passer deux jours
ti, famiille. , Mats qu'il eoxdcut e c oyage sans passer par au-

ctne

ntisul tiela Cohyrygation ; cela me ,irdedes difficultis. ,

La derniire maison de la iprov\ince, sur le catalogue, est
la maison dtemission d'Oridans. Le superieur en est M. Delporte. II fai t part
AI. Fiat des propheities qui circulent parmi
le irpeule au sujet des dtineminnts. . . Fiat lie croit pas beaucoup i toutes ces re'eries de cerveaux excitls : ,, Je n'ai jamais
r: plu.s 'alinie ni dlus. ronfiant. Ce sont les bonnes teuvres qui
arrlt-rrnt
tl bras dt Dieu ipe',t (i jraplp,.r.
ProcinLce de Lyon

'1.

ul'our

st \i-iteur et en mnime temps superieur de la

irrSnx'idi.s Mi.i,'sions. 1. Fiat lui envoie une circulaire comme
;ux antre-- \isiteurs au sujet de i'or-anisation des provinces

framiaises. II ajuute qu'il a !'intention d'etablir un seminaire
ritvriii, dans la provinci-e de I.you, quand il aura organise celui
!.e
hIrr iqli, j' I'espi;'o. dit-il. ouvrira an inois d'octobre.
M. Fiat axait erirt it a
IDufour qu'il voulait lui prendre
M. Raulet
or. io a ilit it l. lDufuur qio
1M.Fiat avait change

<dile i ,e sujet : M1. Fiat lui
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dait de lui prattcr de larycut, t'acccdez pas a son desir. )
M. Dufour demande a M1.Fiat si I'on peut, malgre les 6veneimnts, continuer a donner la conference niusuelle aux St(urs
de Lyon. M. Fiat lui rdpond le 19 octobre : , Je W'ai pas appris
jusqu'( prctsent, que nulle part il y ait eu le moindre inconvenient causd par les Conferences aux Swurs. Je crois dor que,
pour lc moment, vous pouuce continuer. Plus tard, si la posilion s'ayyravait et que cous pensiez qu'it y ait quelque danger,
je laisse d votre prudence de les interrompre jusqu'd ce que, le
calme s'etant fait, cous croyez pouvoir les reprendre sans difficultd. 31. Dufour avail averti MI. Fiat que la Mere Derieux
avait besoin de menagement. M. Fiat lui dcrit : , On ceillera
sur la santI de Mlre Derieux. ,
A Valfleury, M. Souchon est superieur. 11 etait pretddenmnment superieur de La Rochelle et visiteur de la province d'Aquitaine. Son placement i Valfleury lui a coiti beaucoup : e'tait
un grand changement avec La Rochelle et I'Aquitaine. M. Fiat
le console : , Je cous ai place d Valfleury parce qu'on m'a dit
que cous le ddsiriez. J'ai bien des dafauts mais ii me scmble
que je vais bien simplement. , MI. Souchon a dit it M. Fiat que
dans le cas oh I'on prendrait la Maison-Mlre ii pouvait rcce\oir une partie des pr4tres et frires de Paris ; MI. Fiat le reImercie. , II me semble prudent que vous fassiez preparer le
local dont vous me parlez, sans dire le motif. A la faton dont
imarchent les affaires, nous pourrions en avoir besoin bientot.,
II v a un conflit entre M. Souchon, superieur de Valfleury, et
M. Nicolle, supdrieur d'Albi : ce dernier reclame a Valfleury une
relique de la sainte Epine qu'il dit etre sa possession. M1.Souchon roudrait bien la garder d'autant plus que M. Nicolle a
une autre relique semblable. Plusieurs lettres sont echangees.
de payer
M1.Fiat essaie de trancher le difftrend ; il offre mme
un reliquaire a Valfleury. Nous ne savons comment se ternina
l'affaire et qui resta possesseur de la relique insigne. II y avait
i Valfleury un jeune missionnaire qui fera parler de lui plus
tard par son zMle ardent ; il etait vicaire ai Paris, avant d'enIrer dans la Congregation, ii demande a aller benir le mariage
ie son frire h Paris, M. Fiat le lui refuse.
A Vichy, M. Houssin est superieur, et cure de la paroisse
Saint-Louis, qui est unie a la Congregation. Une dame de Vichy
,crit h M. Fiat pour lui recommander de dire a M. Houssin
de se m6nager, car elle trouve qu'il travaille trop. M. Fiat lui
repond qu'il le fera, mais, ajoute-t-il : c je me reprocherais
d'imposer une barriere & un zele qui sert si bien les intIrits
de Dieu et des dimes. , I1 y a beaucoup de pr6tres qui viennent
prendre les eaux A Vichy. Mais a c6td des eaux salutaires il y
a les plaisirs mondains nuisibles h la santd de l'ame. 11. Houssin
veille b ce danger, et il fait appliquer un riglement destine h
o\ iter aux pretres, aux missionnaires, les perils de la station
mondaine. M. Fiat recommande h M. Houssin de faire donner
mne mission de temps en temps dans la paroisse, comme cela
-* rerommande par M. Joly pour les paroisses dont nous
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tent que ce Monsieur coinfie la Roche d uite autre comuuti.unaut
duit ley incmbreC sont prtis d prendre possession. Vous pourez conduire les enfants de I':cole aposlolique d Prime-Combe.
J'en &cris ( M. Tournd. Pas de parole de blame. On cous accuscrait d'e.rciter le peuple contre le fondateur. Encoyez M. Doinon tI la Teppe, MM. Gonin et Cardin ( Prime-Combe. Failes
expedier les meubles d Valfleury. , M. Fiat ecrit, le it.llle jouur,
au cardinal-arcltexque de L.yon pour I'a\ertir de notre depart
de La Roche, et pour le reitercier de sa bien\eillance. II ecrit
ogaieuient, au confesseur de M. Perret, le priant de rendre urace
a soi penitent de l'occasion qu'il a fournie a la Congrtgation
de la Mission de faire du bien a .otre-Damne de la Roche, et
I'a\ertissant de notre ddpart. L'arciev\que de Lyon repond le
de ce depart, qu'il n'a rien
5 juin i. M.. Fiat qu'il est etonnu
reVu de M. Perret, qu'aucune congregation de pretres, soit secuI'autorisation de s'-tablir
tie lui a detiandd
lreuliers,
lierls soit
ai La Roche. M. Perret parut tres emibarrassý de la dtcision
prise par M1. Fiat ; ii avait seuleinent, dit-il, declare qu'il avait
des religieux prets a entrer iimmnidiatement ; mais ii ne nous
disait pas de partir. D'autre part, on s'miieut i l'arclievch6
de ce ddpart precipit, ; quelqu'un nous accuse d'avoir \endu ce
qui lie nous appartient pas, d'etre parti en laissant le SaintSacrement, d'avoir eu a La Roche une ecoie apostolique sans
autorisation. M. Fiat repond que nous n'avons emport6 et \endu
que ce qui nous appartenait ; que M1. Vergeat n'a pas cru pou\oir Oter le Saint-Sacrenient sans autorisation de I'auLoritd
Vcelesiastique, que, du reste le garde-champLtre axait etR charge
de veiller a l'entretien de la lampe qui brile devant le tabernacle, que notre ecole apostolique a Rtd fondde aec I'autorisatiou de M. Richuux, \icaire general. On se renue pour nous

faire rester. le cure de Sainte-Croix particuliireinent. M. Fiat
Si 31. PIrret veut que nous restions qu'il le dise
lui r6pond :
C tentatives n'aboutirent pas. M. Iaulet, de l.yon,
clairement. Ges
J'aime mieux
liquide I'affaire. M. Fiat lui ecrivit le 17 juin :
cdder, s'il y avait quclque point en litige arec M. Perret, que
d'e.rifer absoluinent ce qui nous serait di, cherchant a faire ce
Quant
qu'aurait fait saint Vincent en pareille circonstance.
Reims. , Les contretemps, lui dia M. Vergeat. il fut en\oy6d
sait NM.Fiat, nous font nicux sentir que nous fnavons pas ici-bas
tie demcure permnanente et nous font soupirer avec plus d'ard'our apr&s celle des cieux. *,M. Fiat engageait MI. Vergeat a
tlavailler au Directoire des Missions dont on pr6parait une
niiuvelle idition. t Plrenez votre temps. Faites les recherches
n,'ssuaires pour le Cerdmonial, mais ticihez d',tre concis et de.
no pas oublier que nos Missions doicent presenter, nmein dans
l's r,'ri'Inonies, le caractere de simplicite qui nous est propre.
IJo rous serai reconnaissant dr profiter de ros loisirs pour pr d pirrcr quelques instrurtions pour sercir de modele & nos jeunes
f'ns. , Ainsi se termina cette fondation de Notre-Dame de la

Roche. Quelqu'un, peut-etre, a pens4 que M. Fiat avait Wetun
;iou vite en cette affaire, qu'il avait brusque alors que !e temps
ct que la patience auraient pu arranger la chose, qu'il avait
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Ianque de diplomatie, etc... II est bien difficile de juger, attendu
Ie ,aractere inkdecis du fondateur.
L.adetniere maisou de la proiunce etait celle de BLiieyarde, on M.. Barbier etait superieur. On s'occupait spirituelieientl de la maison des Skeurs, dont la Steur Deschamp etait
Seur Serxante. 1. Fiat reconuuandait ai M. Barbier d'user de
grands 6gards avee cette digne Sceur; mais cependant il ecri\ait au superieur des miissionnaires, le 17 juillet : a Conlne
nous rcndons as.se de services eima Srwr Deschaux, j" cruis
que nous putcouns nuos dispenser de payer le blanchissaye et le
raccomdu odage. A Paris, tous jitdonpto:.s rieni ei la Communwlatg
pour le mcle objet., l.',v\que dont dependait Bellegarde,
Mgr Soubiranne, nouvellement nommen, et qui avait fait I6ctnanient I'ordination ii Saint-Lazare, faillit niourir d'un accid'nt
de \oiture. Celle-ci avait roulI jusqu'au plus profoad d'un precipice, le prelat ne nmourut pas, mais il eut une jambe easst,.
M. Fiat pria 31. Barbier d'aller offrir a l'Nevque ses plus ,inceres condoleances. a Je lai recommnaid aux prieres de SailtLazare, kcrivait-il. Mgr Soubirannc s'est montrd si bienveillant,
si charitable pour nous. Un si bon prelat ! Le diable ne le ruit
pas cenir de bon wil dans son diocese. , MI. Fiat ecrivait A I'ev\que le 16 juin une lettre de condoldances, de souhaits p,,ur
son retablisscmenit. 11 iui offrait aussi les Lettres de saint Vincent - que nous cenons de faire iIrprimer. Elles ne sont pas
liirres au public ; mais rotre bienreillance pour notre famille
me fait un decoir de vous les envoyer. )
Province d'Aquitaine
M. Lacour, superieur du Berceau de Saint-Vincent de Paul,
est visiteur de la province. 11 est persona gratissima, pour le
Tr6s Honor6 Pere. M. Fiat le met au courant de ses preoccupations. II le stirmu!- pour la realisation de ses petites refornw.s. ,1. Lacour ayant inaugure un magnifique refectoire au
Berceau. .1. Fiat Fen felicite, mnais a plus encore de ce que ros
confr/res out acceplt la rfforte du pinton. , II le presse de
realiser une autre reforn:e, celle du dejeuner. II lui expose
is motifs du changemeni
qu'il ddsire voir ktablir : , c'est ie
decret de l'Assemblde de 1843 ; c'est la pratique des Jdsuites ;
- .etifais du riddecin. A la Maison-Mv re, nous avons supprirnt
le beurre, nous avons adopth le cafd au lait ; je tolbre un peu
dlefrornae ct de vin. Un grand nombre n'y touchent pas. Je
dc.,iro
quc vout. traitiez la question & rotre conseil provincial.
(,,-lle est la disposition des confrdres d ce sujet ? La consecration on Sacre-Cwur que je me propose de faire dans quelque
temps .s'raitune occasion facorable pour faire passer cette r''iormne. ,)
\iais ,1.Lacour est tonmb malade. M1.Fiat se preoccupe
d, !',':at de -ant. de son cher superieur du Berceau. II fait
d, .'Iux et d,'· prires pIur son retablissement. , J'ai bica
'be•'i di.

maltad..

)•uL ; ii !e faut pas

.ele

:ous ,•ettre
sur le pied d'dtr,

ar.stolique du Borceau ,a

bien. M1. Laeour
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a refuse un enfant illdgitime. M1.Fiat lui ecrit : a si cet enfant
a de bonnes dispositions, vous pourez I'accepter ; en temps concenable, je le dispenserai de cette iTrr~ularitd. 11 est probable que .1. Lacour persista a ne pas accepter cet enfant, car
a que!ques jours de IA,nous voyons 1. Fiat le proposer a 'ecuie
alpjstolique de Prime-Combe. Les professeurs du Berceau sont :
le venerable M. Perieres, vocation tardive (il est entre a cinquante-quatre ans), il en a maintenant soixante-quatorze ; le
factotum, MI. Serpette, envoyd la colume poitrinaire et qui sera
la cheville ouvriere du Berceau, pendant de longues annees. en
attendant qu'il en devienne le superieur. C'est MI. Serpette qui
remplace le superieur g6neral aux rLunions de ia Commission
administrative ; il est econome du Berceau et M. Fiat lui signale
qu'une personne est mdcontente de lui parce qu'il n'a pas donne
un revu. Les autres confreres sonLt M. Mellier, M. Sabalette,
M. Blancard, M. de Bussy, M. Gassiat, M. Boulanger. M. Blancard est jeune pretre, M. Fiat lui permet d'aller passer huit
jours dans sa famille. M. de Bussy voudrait aller passer quelques jours chez ses parents, tous les deux ou trois ans. <,Je ne
puis pas vous le promettre, r6pond M. Fiat ; si une circonstance
exceptionnelle se prdsentait, si dans vos courses apostoliques,
en allant prdcher ici, id, vous passiez non loin de leur risidence, a fortiori si votre pJre ou votre mere etait malade, ou en
danger de mort, je vous accorderais ce que vous desirez. Mais
en dehors de ces cas, non. 1 ne faut pas reprendre ce que nuus
aeons donnd c Dieu, ne pas regarder en arridre. Courage ; la
tie est si courte. , A quelque temps de 1-,M. Fiat envoie M. de
Bussy h .)'ecole apostolique de Prime-Combe. a Yous sacez toute
V'inportance de cette ceuvre. Elle semble ttre, dans les desseins
de la Providence, la pepiniire oil la Compagnie se recrutera
principalement a I'avenir., Le Frere Lingeman. excellent cordonnier, bourreau de travail, nest pas fait pour etre a'ec des
eitfants, son caractbre s'accommode difficilement de la legeretd
ues petits garcons ; ils n'ont pas le serieux des petits Rhenans,
les compatriotes du frere. 11 avait, parait-il, passd des exaliens
pour tre cordonnier, en sorte qu'on ie disait bachelier en souli.rs. M. Fiat lui promet de le changer dans quelque temps. II
taut que M. Lacour trouve un cordonnier capable de former les
enfants et en mrme temps bon chretien. Dans le courrier
adress6 au Berceau, nous trouvons la lettre suivante adressee
a un certain Badeski. a Je vous envoyais au Berceau pour vous
conserver longtemps a la petite Compagnie et voild que NotreSeiyneur veut vous prendre dans la Mission du Ciel ; ii est le
naitre et nous devons nous rdsigner. Mon ceur souffre t la
pensde que vous allez m'dtre enleve ; mais je ne puis m'empd'-her de vous fdliciter de la grace qui vous est faite. Vous aurez
la meilleure part. Livrez-vous done sans reserve aw Saint Esprit
a/in qu'il achkve de vous purifier et de vous preparer aux clestes visions des bienheureux. Je vous suivrai par le ewur, vous
conjurant de prier pour moi et pour les deux families de saint
Vincent lorsque vous serez pres de lui dans le Paradis,
a
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cent. II alla done a Dax et de concert avec les missionnaires et
les hommes du metier, ii dressa des plans. On garderait la \ieille
chapelle dont .M. Etienne avait \oulu faire un centre de pelerinage k la Sainte Vierge, alors que Lourdes n'existait pas. Ce
serait un sacrilege de toucher a cette relique. On laisserait egalenent la maison des Missionnaires qui rappelait le souvenir
de Mine de Lupp6 et I'on batirait a cCtd le senminaire. .a mIagnitique alice des tilleuls qui constituait une charmille ddlicieuse,
partant de Ja maison, formant un carre et venant rejoindre la
maison, serait conservde, sauf la partie qui serait occupde par
le snminaire. M. Lacour envoya ses plans
lParis et M. Fiat
lui repondit le 14 avril : c .Sous venons d'examiner les plans au
Conscil, nous approuvons le projet. Si vous pouvez vous passer
d'architecte, continue M. Fiat en bon Auvergnat et en fidcle amateur de la sainte pauvretd, ce sera autant d'dconomie. Nianmoins si, pour raison de sdcuritd, vous croyez utile d'en prendre un, je vous y autorise. J'dcriraiuin de ces jours & Mgr d'Aire
pour lui annoncer le projet. » Le 4 mai, M. Fiat ecrit h II. Lacour. " Je destine de bons freres seminaristes pour la maison
de Dax. , Le 29 du mime mois, M. Fiat dcrit : , Je suis heureux d'apprendre que les constructions de Dax avancent rapidentent et en de bonnes conditions. Mais surtout je b6nis Dieu
du noyau si nombreux qu'it prepare pour l'ouverture du nouceau seminaire. Je vais en donner la nouvelle d nos jeunes gens
et je pen'e qu'ils vont avoir d repousser une forte tentation
d'envie. En post-scriptum, M. Fiat 6crit : ( Rdflexion faite, je
'ais taire le chiffre de vos postulants de crainte de compromnettre quelque chose. ) Le 24 aotft, M. Fiat ecrit & un confrere :
, On construit ~ Dax. Nous abandonnant a la Providence, nous
marchons conune si l'horizon 6tait splendide. , M. Fiat aurait
biin voulu que tout fit fini pour octobre et que le s6minaire
put s'ouvrir a cette date ; helas ! les pierres n'allaient pas aussi
vite que ses d&sirs. M. Fiat envoie alors vingt-cilq mille francs
S1 1.Lacour et ii lui 6crit Je 9 octobre : « Je desire qu'on traraille activement a l'achevement de Dax. Si une catastrophe
nous obligeait a quitter Paris, nous irions droit dans cos para,p's. " I.e 4 novembre, il ecrit : c Quel bon Te Deum je rdciterai
quand vous m'annoncerez que la maison de Daz est prete. ,
QueIques jours apres, le 8 novembre. , Quand pourrez-vous
m,'annoncer que le seminaire est entierement coucert ? , Hd!;-i ' les jours passent et la bonne nouvelle n'arrive pas. II
.'at ineubler la maison. M1.Lacour propose de transporter i Dax
!lme partie du mobilier du smninaire de Paris. M•.Fiat lui repond
l 23 d(icm·-ibre que : c
cela nest pas possible. Faites confectionirr su•r place les articles de literie, de bureau, de cuisine, etc. ,
11 faut renoncer it ouvrir en 1880 et M. Fiat ccrit ia M. La'rir, tin decembre 1880 : a Je ne pense pas ourrir le siminire de Dax avant les vacances, en pleine annde, cela deranyer,'it
trop., Le 27 decembre 1880, M. Fiat dcrit A M•.Valette :
J.Ine pcnse pas oucrir le sreminaire de Dax avant les mois de
,',tembre ou octobre 1881. Cela nous deranlerait trop de re-
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Rouceelet des [foitcions qu'il a a

remiplir & Ia M.1aisonu-M1'r. , Nous \enuis d'apprendre par c-tte
letlrc le noua de celui que M. Fiat destine comme directeur du

siilinaire interne de Dax. II faut dire quelques mots de celui
qui a fti lI,bras droit de M. Fiat en cette ouvre de Dax et
que I'on peut regarder cornme Ie fundateur du seninaire et
desi'tudes a Iax. M\. Franqtcis-Xavier Rouvelet etait ne A Sete le
29 Icitobre 18i2. 11 fut ordoinni " pritre le 15 juin 1867 dans von
dio;e-sc d'origiin. II entra au seiiniaire interne. le 20 septcibre 1867 et tit leIs \vux le 27 septembre 1869 de\ant le Pere
Etitiin. 11
I'tait alors au ri-.itad se-iiinaire d'Eirru.r depuis s188.
11 fut eniiuite place a Carcai-sonne. puis itConstantine, enitin i
ta M.laiis-,o-M\
re. C:'et litqIuc It Pi'r Fiat et cmnnut, l'appr>tcia
et -(*

s-lv\it

de lui pour ,ssreclerclhes historiques concernant

la ia'.Ir:ation. M R.ou\elet Mtait merveilleusement prepard
pour I ile quiil allait rempilir itDlax. II etait incomparalle
roill+lW directeur dl'iiues ct directeur diu siminaire. 1I unissait
un -;!-nidi aimour des traditions de la Compagnie a une -age
adiaptatitli de ct-> traditions i;la \ic iioderne. Nova et velt'ra.
II \ail;t
utn rinur d'ir et ii s'attachait par des liens indissolubllel lr 5iiic ts qui se confiaieint
i lui : par contre, il n'aiinait
jpa- toult ,e (qui -sintuit ii tant soit peu le mau\ais esprit et
il le t'aisait \,iir. Aus.i. it a ttl beain-oup aiil6 : il a 6et aussi
I.laiirtl,,l. 1Lu-S ne di-rins pa- hai, mais redout6. craint par quelque-u-i'n. 1I d-incra i la miaison dfl Dax cet esprit de famille,
cc cur
tunum.
rette animla aa qui a fait le charme de ceux qui
Ilt

-antiu

et

lihait, lIa

;i-.n juiqu''-n 189I', date de sa mort.

i:,t
- sitarit ta du re1ti',timi-i. _;c'!ue ia M. Delanghe, grAce surttoit ; \I. IDardain.
ilk pirituel tie t.
Ilio\e let, son deuxi'."ie
siiuicci:ss:
"r int-lnee directeur.
La triiisi;,ie niaison de la province itait le grand sikminair, d1,La Rochelle. M\.Duchenmin en rtait suptrieur. M. Fiat
a\aitI i faible jpoir l iii :
i a\ait connu a Montpellier. 11 lui
-:riit
ic
:1juiln s188. ,It rponse aux vxoux de bonne fete :
Volrc Ilttr
V
rcoqlue it, ointtains et rhers soucenirs. Je detmand tout:s hidtdictiojn. plor Ic pieus confrere, I'excellent
mi,. cI:
chrirsuperictur de La Rocl/le. , Parmi les confreres
de -f•tir miaisom, . . Fiat distitnue MM1. Louwyck et Schuchardt,
qu'il a'pellera plus tard a la direction du sininaire interne de
Pari-n.
Pour ttre agreable a M\1r de La Rochelle. M3.Fiat autoris.,, 1.Gaudtefriv confesser les Carmelites.
1.a quatrierice maison est celle de Sainles. I.es confreres sont
cihares de la paroisse Saint-Eutrope, et quelques-uns missionn..t duii- tI dioc•-se et ailleurs. M. Cazabant en est le sup6ritour et cur-. I! recoit de M1.Fiat, le 17 fevrier 1880, ce petit

hillet : , La maison de Saintes qui, autrefois, envoyait chaque
annmt,- n millier de [rancs et un hectolitre d'excellent
cognac,
na rien c:,i.-oy dpuis 1871, ni en esp-ces, ni en nature.
?
M. Cazahant s'est excus6 sur les besoins de la paroisse, les
ri.:i-:entdu diocise ;:
. Fiat lui repond le 5 mars. a De
,it.-n (C
que rou.s chlr-h,: !es intirdts de cotre paroisse,
je dois
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chercher les intir&ts de la Conyrgaution. On me dit que, dans
les concenitions faites acec Mlonrscineur, rous arce

plus

favo-

risd le diocese que la petite Compainie. II est dans 'ordre qul,
dans chaque fondation. on ex.iye ton settlement le strict necessaire pour faire vivre tons les aissionnaires indispensables d
I'ct're, maiu encore que fion paisje faire quelques parynes
l,,ur subrenir aur besoins de Ia province et de la Maison-Mlrp.
Ni routs temployc' cos honorairvs de messes aurx aurres de In
1ijtroisse, rotre maison deciient une charge pour la

'Conyrrg•a-

lion. , A la tin de la lettre, craignant d'avuir tait de la peile
au diiite superiiur. il lui recomnia.ande de n'en pas faire une
maladie. I.e 14 du Iminie mouis. M. Fiat envoie i M. Cazabautn
une leltre d'un curi du diocese au sujet d'un confrcire. Ce ldernier \ientl de prfichIr a des religieuses. 11 a du talent. la faciiil; pouri la parole miais il mianque totalement de tact et de
ju.clientl.
ILa superieure a d&l'endu aux religieuses d'assister
;au sert'Minu
du miissionnaire. en sorte qu'il n'a plus colnnue
audilrices que les personnes hospitalisees. Plusieurs de celles-ei,
uaj•ir- a\oir comintlell
leur confession avec lui. refusent de
continuer. II les tutoie ; il demande leurs nomns, etc... La retraite
est totalement manquee. La superieure a fait venir un Pbre
Eudiste pour la recommuencer. Ajoutons t cette lettre que f'auditoire dont il s'agit se compose de penitentes repenties. Une
autre diTficult, vient troubler la maison de Saintes. Nous la
Iriouxmns exposec dans une lettre de 11. Fiat A M. Cazabant,
du l1 avril.
i
c Jc refois it 'instant du ministere de l'lnterieur
et des Ctultes une note dont je vous donne copie. Le sieur N...,
de Cordre des Lazaristes, a prechd cette annee (1880) le careme
d Saint-Georges ; toutes ses predications ont etd trbs agre.-sir
'ontre
o.s
les institutions actuelles ; mais cette violence s'est
enirire auYmentee pendant la Semaine Sainte ; ce n'etaient plus
dNs sernons mais des conferences politiques et anti-r;pulhliaiintes. Le sujet choisi par le Pire Lazariste pour le discours

qu'il ilratil prononcer le jour de PI'aques derant I'affluence habituclle des fideles a cette fete etait celui-ci : c La Religion a toujurs dirigy et dominn tous les yourernements ; s'ils la pers,iruint. its disparaissent et pirisscnt rapidement. Apris nrair,
,) 'appui de sa thIse, fait I'historique rapide des divers regimes
qui se sont succtdde en France, I'orateur arrive o donner son
iappriciation sur la Republique et sur les hommes qui la diriiji'nt t la yourernent. Poursuivant son argumentation et voulant demontrer la chute prochaine de la Republique persecutrire de la religion catholique, le predicateur ne preche plus,
il prophetise : avant pen, je puis vous le prddire, nous aurons
la commune et la guerre civile. Ainsi disparaitra, In Republiqlut. , Apres avoir cite la note du ministere, M. Fiat ajoute :
, Jr veux croire que les accusations contenues dans cette note
ne sont que des calomnies, car je ne puis penser que M. N... ait
i ce point nettement contrevenu aux sages prescriptions de
nos saintes regles et gravement compromis In Compagnie dans
Ir circonstances si difficilrs nil se trourentl p,lnr# Is
ls comntntnautes religieuses. Je vous prie de prendre imn,,i dinaemitnt les
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If
f. ll, l f?'
Ii'tit.is U's pluis iiathcati(Ue's ct tes ptu.a
prtcis sur los
predications de M. N_, et d&s que cotre conviction sera faite
de itte faire connailre tri.s cxachtf'ciawn Itz",itc, sans aucuile

attenuativi. ifito quc je seche

pwOition PrCIIdre

WIfltem'IIt qucIh'

~i-ejiS
di mini,ýtlre. o

Iluit joux's apri's. M. Fiat i.Yx'it ai I.t '
quo' de La IRoliellh ' ii I'at c tit qu'il a rl'u un
niapploI't conmiie
l. ~..e mtifilqii' IJeiise qu'il y a de notables exap~rations dane
les akxusations. cependant ii I change pour prnvenir lee complications.
oionseigneur et le cure de la paroisse ofi M. N... avait
pt-i61iw tie se rallireiit pas pleinement aux conclusions de
.1. Fiat. Its voulureiit que I'affaire ThSt portte devant les tribu.'i'tl\ aflia d'-t.srii all *.iji'ite cceux qili avtaient. attaqu6 M. N.-.
(ýn ý'adrt,"ýýsa a un avocat. jouissant d'une reputation meritte.
Nmiý igmorons ]a suite de F'alfaire. Nous savons seulernent par
uhf-' Iettre tie .1. Fiat que ledit M. N... fut change et plac6 A
I> "a~p· m it jic'iqueý;iart-li's un joeu 'ives
qui ont 06 d6narl

aI;( ii'ai f dld Nail ifetI's flleifif' 1wImcalui'u
'+. (tthak-a alli I';."Ie
Fiat. En delhoi-s de la susiite affaire, voici une lettre Pcrite
I
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M. Fiat ne laisse passer aucun defaut, fut-il petit. Un autre
unifrire a parld de 1'etole dans un sens que .11. Fiat estiiie d6fectueux. t Heureusement, lui dcrit-il, que M. Tisn6 ne verra
pas votre lettre ; sans quoi vous auriez une bourn imercuriale
pour vous apprendre ce que symbolise l'itole., MA.Cazalant,
-upkrieur et cure. a demand& h aller aux eaux. M. Fiat l'obli.e
i,suivre la voie hierarchique. a Adressez-cous ai risit,'ur,
MJ.Lacour. A quelques jours de lh, M. Lacour avant transmiis
la demande du superieur, M. Fiat rdpond : v Je permets i M. Cazabant d'aller aux eaux dans l'Hldrault. Si son pays nalal xe
trouve sur son chemin, je l'autorise d s'y arreter quelques
jours. * 11 termine ainsi une lettre adressee a M. Cazabant, le
17 novembre. ( Vous aves appris le dJpdt d'un projet de loi
concernant la Conyrtgation. Je me repose entierement sur la
bonne Providence et j'espere que notre Mere Immaculde ne ces.,ra pas de nous protyger, juste au imoment oit nous allons sol-nnixr le cinquantieme anniversaire de la Medaille MiraculjuseC. "
La cinquiniine maison dte a province est .\otlr-Diame de Lo-

rucle. dans la Gironde. Le superieur en est M. Belot. II y a,
parini les missionnaires, les deux frbres Dillies, Louis et Francois. deux as de la pr6dication. 11 y a un autre missionnaire
qui i'a pas la valeur de ces deux apOtres. M. Fiat le consulte
pour savoir s'il lui serait agr6able d'aller a T.a Teppe. , Vos
sucrc.s comnine missionnaire, lui dit bonnement M. Fiat. ne rdp',dendt pas
rotre bonne volonte. Vous serez plus heurcux.r
La Teppe. ) Le missionnaire accepte en principe, niais il a pos6
unii condition qui attriste le Pere Fiat. , Jf nenem'attendais pas,
lui ,crit-il, d voir un missionnaire faire d'une question de prd.,:'dnce la condition de 'acceptation ou du refus d'un poste
uequel it serait appele par le supdrieur. Cela me semble bien
,:loiIned de l'esprit de notre bienheureu.r Pi'rc. , M..Fiat, qui
;iit bien que tout homme, i6me pritre, subit les suites du
phlid originel. par quelques retours plus ou moins volontaires
tln I'amour-propre, ne garde pas rancune a ce confrere. II lui
;,erret d'aller passer trois ou quatre jours aupres de sa famille
.t de garder. pour ses parents, deux cents francs sur les honoraires de messes, plus les dix francs par mois. Un mnissionnaire
, dernand6 de venir en aide A sa belle-seur et a sa niice par
-' lihonoraires de messes. M. Fiat le lui refuse. Tne circu,aire du Pere Etienne 6tablit que cette permission ne sera accor1de que pour les ascendants necessiteux et non pour les coila1ýraux. Et M. Fiat ajoute sans malice : " Vous pouve: disposoir
Sutr r.la de rotre rente patrimoninnl, qui s'lrtI'e i quatro cent
inquante francs. n
La maison de Perigueux est la sixieme mlaison de la proince. C'est une maison de missions qui compte sept confreres
"t dont le supdrieur est M. Malleval. Lh aussi, comme h Sain*'. un missionnaire a 6et imprudent dans ses paroles. , Je
.uis heureux d'apprendre, cerit M. Fiat, que cette fricheuse affrire s'est termince par tine amende et n'a pas caust
le ,noidre
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Lgu\erlnuor; ii et inipo.-ible d e satisfaire tout lc
m1iILdc. I.cIltvilleurs supdrieurs, et quelquefois, eux surtout, out tuujouus
fait des miicoitents. La sup'riurite aux yeux des infiricurs est
un lionneur ; aux yeux des sup6rieurs, elle est une clarge.
Iluoor, onus. M1.Fiat ecrivant ý i . Malleval. le 3 octobre : k la
conduite decient bien difficile parce que 'esprit d'humilitl ei
d'ubtissance fait trop souvent dfauut. » M. Fiat. ne se laissait
pas detourner de ses desseins par les difficult6s qu'il 6prouvait.
11 appliquait toujours le fortiter quanit
la tin el le suaciter
iquant aux noyens.
Pour les missions, i! faut autant que possible aller a deux.
Pas de femnme dans nos niaisous. Ne pas aller prendre de bain
n'iniporte ou, inais, a La Rochelle, chez les confrieres. 11 m'a
,te dit que dans vos r4egiuns, il y a des Soeurs qui assistent aux
conferences pedagogiques. Eclairez la conscience de ces bonnes
tilles. , " Ce n'est qu'apres mare ddliberation,dans le conseil des
deux Comnmunautds que j'ai porlt la ddfense. Les raisons de
haute administration doivcnt 'enmporter sur les iintirits locau.. , Un confrere est autorisd a garder ses honoraires de
nmesse pour \enir en aide a sa mere. Un autre doit passer dats
se- courses pribs de sa famille. « Je vous accorde volontiers la
ltrmission d'aller passer une huitaine de jours aupr&s d'elle. ,
Les Capucins sont expulses de leur maison : 4 Je cous autorise
bicen colontiers a leur donner l'hospitaliti que nous serious st
heurcux de recevoir nous-mr mes en pareille circonstance. » Les
hliapelles particulires sont plus ou moins inenacces d'ktre fernlee au public. M. Fiat prie M. Malleval de s'entendre avec 1Mon-eigneur pour I'ouverture de la chapelle & la fete du 27. " En
dehors de 1d, cessez de recevoir le cercle catholique. Quant aux
elvces du college, priez Monseigneur de s'entenidre acec le prdfet pour obtenir 'autorisationde les recevoir. , II y a\ait aussi
des difficultes avec I'ev6que du diocese. Pour ces difficult6s, le
supdrieur de la Mission qui vivait pris de Monseigneur. n'6tait
;ias qualifi6 pour essayer de les resoudre : il fallait faire intervenir quelqu'un qui r6sidat loin de Perigueux : M. Fiat eut
iecours au visiteur de la province, M. Lacour. L'6\vque de P&riiueux refusait aux s6minaristes la permission d'entrer chez
tious. M. Fiat 6crit a M. Lacour. a Si Monseigneur nous refuse
do nous recruter chez lui, alors que nous lui fournissons une
dizaine d'ouvriers & Pdrigueux et d Cadouin, il nous mettra dans
la ndcessitl de passer dans des dioceses, oii nous serons librce
'Id ces entraves. II faut obtenir aussi de Monseiyneur un contrat
pour la Mission, permission de renforcer Cadouin en prenant
q'rlques confreres d Perigueux, permission aux missionnaires
,i;orsains d'aller deux 6 deux, etc... , M. Fiat prie M. Lacour
de se rendre & Perigueux. II lui ecrit le 17 aouit. ( [t faut pro'Ider avec delicatesse. Vous serez cense n',tre alld a PW'riyueux
,/'/( pour faire la visite regulibre de la maison. Ld vous avez
,-onstatd qu'il n'y a pas de traitd, de contrat ; cous avez trouvc
fI'douin dans l'impossibilitd de mener une vie rdguliere parce
lqu'il y a trop peu de confrdres, alors qu'il y en a beaucoup 4i
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l.a iseptilei-e nainuii d<e la prov\iue e-t celle de Cadouui,
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siteur et son conseil. Je pense qu'elle couls surprendra un pcu ;
j'y professe tout l'opposd de ce que jai soutenu pendant 1'Assemblde au sujet des seminaires internes. Coimme cous lmacez
combattu alors, j'espbre que cous me soutiiedrez aujourd'hui
et que vous m'aiderez d realiser Ic tewu de nos Assemblies. ,
pleinement la volte-face de son
M. Pereymond a approuv\
il a fait une recarque au sujet du passa-eancien subordonnr,
d'un confrere d'une province dans une autre, .M. Fiat lui rdpound
le 22 octobre. a Voyez, s'il vous plait, page VI du premier co/lunm des Circulaires.II y est question de la dicision des 1provinces et du droit rIserc~ au superieur gytndral de faire passer le.
sujets de l'une dans l'aulre. n M. Pereyniond fait des obser\ations au sujet des feuilles du personnel. M1.Fiat y repolnd rcspIrtueusement. liumblement. M. Nicolaux est assistant du superieur et confesseur extraordinaire des Swaurs de la contree. I1
demande i Rtre dechargd de ces deux postes. M. Fiat, qui .ait
combien M. Nicolaux est gotite par les Su urs, lui ripond : , Je
ne cois aucune ndcessitj d ce que vous cessiez ces deux emplois., M. Donofrio est directeur au grand s6minaire ; M. Fiat
le place au Paraguay. lui permet d'aller dans sa famille et Ic
remtercie de tout Ic bien qu'il a fait i son cher pays d'Auvergi'.
II y a trois maisons de confrieres dans le Cantal ; l'ekkqu,de Saint-Flour delsire qu'i) y ait plus de sympathie entre les
I.azaristes et le clerg6 diocesain et que quelques Lazaristes
a'appliquent ilaantage a bien accueillir les ecclisiastiques.
La seconde maison de la province est celle de Cahors (grand
'-ninuaire). Le superieur en est M. Wleout. II ecrit qu'il y a
dumalaise dans le seninaire. M1.Fiat lui rdpoud : , Je cous
enyaye d introduire dans cotre mtuison unre rande devotion au
Sacrd-Cwur de Jesus, elle produit partout des effets inerveilleux. , M. Lignon a perdu son pere. M. Fiat lui "'erit une lettre
df consolation trWs affectueuse et il I'autorise ii aller dans s
iamille.
A Carcassonne (grand seniinaire), M. Allou est superieur.
11. Fiat lui ecrit le 9 mars : u J'aurais ercie de rous gronder.
J'ai appris par M. Perboyre, de Montolieu, et depuis par M. Hamard, que vous 6tiez malade a ne pouvoir dire ni la messe ni
le breciaire,et vous ne me faites rien sacoir. Croyez-vouts done
que je sois insensible a votre situation et indifferent i tout
re qui se passe dans nos maisons ? J'espbre que vous allez rdparer tout cela et me faire connaitre au plus t6t dans quel Etat
ýrous cous trouvez. Si votre weil ne vous permet pas d'derire,
oius ne manquerez pas de secretaire., M. Fiat stimule tous les
confreres, les officiers de la maison en particulier, h bien remplir leur office. II derit A l'bconome : t II ne doit pas y avoir
la moindre dissimulation dans les registres, ni de fonds secrets.
ii n'y a pas de meilleure garantie en toutes choses que la simplicitd. Nous sommes les tres humbles serviteurs de nos Seiyneurs les dvdques. Nous ne devons rien leur cacher de ce qui
louche auz interdts du seminaire. , Comme compensation a cet
;>\ertissement, 1.Fiat ajoute ce petit mot. a Je rous autorise
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Lants. axec le boil PIre surtout, rdtablit la paix. 11 erit at
\iiileur pour I'engager Ai diterminer les confreres iI ne pa:
olliciler leur changement. Ses lettres sont vrainent admiiraqui protles. M. Fiat n'est pas un adiuinistrateur sans cur
cfde par dtcision, par ukase, par ordre. par defense : c'est un
pi"r(,
qui comprend le malaise des confrlres qui sout se fil;
Ct qui les traite paternelleiment.
Parmi les confroires, ii y a le saint M1.Verniere. II est pr1ifess'ur d'histoire ecclesiastique ; nais il y a it Albi, au lyvee.
un professeur d'histoire qui deviendra celebre comine ionirne
politique, Jean Jaures. Ses cours soet tres suivis, repandus. lus.
Les Ml\es de M. Verniere en ont des echos ; leurs camarades
la'ques les leur signalent et les snminaristes ne manquent pas
de s'en servir pour faire quelques objections a M. Vernibre. Cv
dernier m'a racont6 que ces objections l'obligerent a faire de
;:randes recherches pour y repondre. Ges travaux l'6puisirrent
le rendirent malade et aussi inquiet dans sa conscience. car il
crai-nait de n'6tre pas a meine de lutter intellectuellement contre le grand professeur dont tout le monde parlait, Jean Jaur-s:
il demanda done son changement d'oftice. C'etait un scrupule de
la part de M. Verniire, car ce digne confrere Rtait tri-s intelligent: mnais son humilit6 le poussait i cette demande et aucoumie nous f'avons dit, la fatigue caus6e par les travaux s-u
plenmentaires. M. Fiat invita .M. Verniere a venir i Paris et LA,
apri's I'avoir mis en contact avec les assistants, il le changea
de cours; il lui donna la chaire de morale oi M. Verniere fl'e
merveille, nous le verrons, mais ofi son humilite persistera :)
lui faire croire qu'il n'ctait pas a la hauteur de cette fonction.
ce sera sa croix de toute sa vie. Noimmi plus tard suptiieur
xisitlur, il se croira toujours inferieur it ce qu'on lui confiait
et il ne retrouvera la paix que le jour oil apres axoir remipli
i la satisfaction gen6rale ses postes de professeur, supericu:
\isiteur a Dax, il recevra enfin l'annonce de sa d6mission accept•e par un )eo Gratias, p6netre d'une joie toute surnaturelle.
lais M. lorlhon 6tait professeur de morale i Albi. M. Fiat,
qui a grande estime pour ce digne confrere, et qui veut le placer
a Paris. annonce son changement par ce petit billet : Je suis
contrarid & votre sujet, ne poucant pas arriver i rdaliser mes
combinaisons. II est possible que :ous resliez & Albi. Rien nest
decidd. Je compte sur votre abnegation, sur rotre derouement et
sur votre bon esprit. Pourrais-je vous demander, le cas echdant,
d'enseiqlner le dogme dans Ic plus important de nos semninaires ?
'Disons, entre parentheses, comme nous avons dit plus haut
qu'il s'agit de la Maison-Mtre). Vous voyez, continue M. Fiat,
'que j'y cais bonnement avec vous ,.Et puis, a la fin. cette
petite phrase qui n'a fair de rien et qui denote dans le Pere
Fiat une connaissance profonde de la psychologie des hommes,
des prCtres, des missionnaires : . J'ai pensd oous faire plaisir,
en rous designant pour la retraite de nos Seurs de Barceione. i
La cinquibme maison est celle d'Aurillac, en pleine Auvergute. C'est le pays de M. Fiat. Son coeur tressai!le quand il cerit
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rous brouiller acectotre

sweur d'Alexandrie a. A M. Vatheltte,
de Saint-Flour, qui demande A prendre ses vacauces dans sou
pays natal, .M. Fiat rdpond que d'apres les circulaires des superieurs generlaux, les vacances doivent se prendre dans la pro\ince dans une mlaison de confreres.
A Moutolieu, septieme maison, ii y a MI. Perboyre Gabriel,
et 11. Valette Syhlain. MA.Perboyre a fouilld nounbre d'arclives
d, France et d'Italie, au sujet de la Congregation. M. Fiat. qui
\eut organiser les provinces franiaises, le consulte le IS f&xrier. c(Avant la RHcolution, le supdrieur yendral, faisait-il les
placements et diplacements des confreres dans les provinces
franaises qui n'avaient point de seminaire interne) ? ou bien
.e contentait-il d'encoyer des sujets au visiteur, lui laissant le
soin de les placer, suicant les besoins ? , Mais \oici que M. Valette annonee que -M. Perboyre est tombe graxveient malade.
31. Fiat lui rtpond : << Acez-cous besoin d'un frere pour les soins
d donner ? Voudriez-vous aussi un pretre ? , On a enxoy6
un frere et M. Ferrafiat de la maison de Limoux. Tous les soins
sont inutiles, -I.Perboyre meurt le 17 mai. M. Fial ecrit le 20
a M. Valette : , C'est une uraie perte pour la Congrigation que
ta mort de ce respectable missionnaire. II Lui a rendu d'itincnses services. Veuillez remettre au cher frere Antoine, cette inmaye
itn
tminoignage de ma satisfaction pour les services qu'il a retadus au cher defunt et qu'il vous rend a cous-endme acec taut
de charitd. Je salue M. Ferrafiat. , Mais it faut remplacer M. Perbuyre d'autant plus vite que M1.Valette va ktre change, pour
prendre la direction de la maison de Dax. M. Fiat songe a
I1. Allou qui ne peut plus rester a Carcassonne, a cause de sa
sante. )'autre part, un missionnaire de Limoux, iag, de quarante-quatre ans. 1. Pendarie, s'offre pour ce poste. M1. Fiat
lui rsipotid : cc Je scrais heureux de pouroir cous etre aygrable
, ,oous pla(ant t) Montolieu, ainsi que cous le dtsirez ; mais
ce poste est une retraite honorable et douce pour un vieillard
ou pour un malade que l'dge ou les infirmitds rendraient incapable d'un ministre plus actif. II ne peut done vous concenir.
Vouxs dt's•das li force de l'iige. Je me rcprocherais d'enfouir
ainsi cos aptitudes. , II faut se rappeler que ces considerations
sont destinees a detourner le confrere, mais itne faut pas prendre a la lettre ce que dit'M. Fiat, car si le ministire de Montdieu n'est pas comme celui d'une maison de mission il exige
.-rand devouement. jour et nuit, une profonde sagesse. Finalenient. comme nous 1'avons vu, M. Fiat choisit M. Nicolle, pr&
';lemdenent supdrieur du grand se;inaire d'Albi. 11 est zeMO,
-age. prudent, ii a fondd une congritgation de femmes, et cel!e-ci
miarche hien il a ce qu'il faut pour conduire les S'eurs de
lonttlieu. II faut faire place nette h Montolieu avant I'arriveede1
M. Nicolle. M. Fiat prie done M. Valette d'aller au plus tot
i Dax. Mais en mnme temps il lui dit : c Je ddsire cirement
quce cous rous occupie; de la notice de 31. Perboyre. Sans doute,
dens sa vie rien de brillant.Mais quel amour profond de la Camrunautet ! Quel divouement ! II a usd sa vie d amasser des
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vouloir partir je cous prie de dtclarer au frere L... que ce n'est
pas o Paris qu'il doit se rendre mais dans so faiille, et au
FrWre M..., qu'il doit, sous peine de desobdissance, attendre son
rapprl. , Les deux freres se soumirent et la paix revint.
' n'etre
Ine autre difficulte surgit. M. Vannier deimande
plus suplrieur. M. Fiat jui eerit le 14 octobre : , J'ai ie si
hcureux de la bonne maniire dont cous are: fait le sacrifice
de BeIlegarde et de la sayesse avec laquelle cous acez conduit
la nwison de Limnou. que je serais trds heurcur pour ious provver mta reconnaissance, tie vous ddcharger de la condiite ; mais
je ne le puis sans nuire aux intir,'ts de la CongYjryation. Je vots
prie de vous donner i Xotre-Seiyneur pour porter rotre crol.r.
II rne senmble que cous rous affectez trop virmeint des defatts
de ros confrires. Je suis loin de vouloir les approtuer, mais
vous dece: prendre les honmmes conmme ils sont, en tirer le mneilleitr parti possible et abandonner le reste FtDieu.
Cependant,
M. Fiat essaie de faciliter la tache
. annie.
nier.
Je chanye un
des confrdres d qui l'on reproche quelques inanquenients dans
I'intrieur et dans lextiricur de la maison (imprudence dans lvs
pridications, dans les relations avee les curds, manque de respect au sup6rieur. de cordialite avec les confrbres ; apotre sans
doute au dehors mais pas chartreux a la maison).
t1.
Vannier a recueilli un Pere Carme. chasse de son monastere. Quelques-uns se demandent si ce n'est pas une imprudence : M. Fiat. consulte. rdpond : , Je ne crois pas que rous
ayez rien d redouter de 'acte de charitM exerce a 'yard de ce
bon Pere Carme auquel rous donnez lhospitalitg. II serait bon.
cependant, pour ne pas appeler l'attention qu'il revete au plus
t6t la soutane des pretres seculiers.,
M. Fiat est admirable. II defend I'autoritt en dcrivant aux
fril''rs. mais ii conseille la bonne maniere de gouverner en i;cri\ant au superieur. C'est le juste equilibre qui assure la bonne
rnarche des choses.
Province de Provence
.1.Gadrat en est le visiteur. II r6side h Toursainte, petite
localitA pros de Marseille. Elle est ainsi nomnmee parce qu'on
v a bAti une tour surmontde de la statue de Marie Immaculee
Isainte tour, tour sainte). Quelques missionnaires y rdsident avec
le visiteur.
M. Fiat a une vaste correspondance avee M1.Gadrat au sujet
de ]'organisation des provinces et au sujet de la regularit6
des confreres. M. Fiat 6crit le 24 fevrier : a Je partage votre
maniere de voir a propos des projets de voyage aux vacances de
riques. II faut combattre un pen cette humeur voyageuse qui
s~ dreloppe trop facilement si on n'y prend garde. ,,M. Gadrat,
ionnne beaucoup de visiteurs. voit de mauvais oeil les rapports
que font les consulteurs sur les maisons. II montre au PNre Fiat
lf- inconvenients de ces rapports et le peu de valeur qu'ils ont
a cause des passions humaines qui peuvent s'y glisser sans qu'on
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,pa qu'il s'arr(ie dans cette ville. , Un autre confrbre de la pro.ince a demande a preudre les eaux a Royat. M. Fiat le lui
accorde uais il ecrit a M. Gadrat : c L'dge de ce coafrere, les
."rciccs qu'il a rendus et qu'il rend encore font que je suis
piine de couloir bien prier ce respectable confrere d'aller per
bireiorem viam, sans circuit ni stations. L'an passe it y a eu de
imbreuses plaintes d ce sujet. Je ne l'autorise pas d alter dans
sa famille. ,, Un autre confrire a denande
garder ses honoraires de messe. M. Fiat le lui refuse ; il allegue les n6cessitds
de la Compagnie, les d6penses que causent les ecoles apostoliques et autres charges bien lourdes de la Congregation. Un
autre confrire demaude a prdter a ses parents de l'argent de
la Congrdgation. M. Fiat lui repond : , Je serais tres heureux
de vous dire : Fiat ut petitur ; mais ces questions d'argent doicent <lre soumises au Conseil et le Conseil a des principes
d'apres lesquels je suis sur qu'il ne donnerait pas un acis [faorable. Ce serait exposer les inteirts de la Compaynie que de
pr,'ter de 'argent qui lui appartient soit a ses membres, soit d
Icurs parents. Je n'ai pas cru devoir parler de cette affaire, sachant que ce serait inutile. Je cous prie done de m'excuser. Je
cous avoue qu'il m'en couite beaucoup de vous donner cette rd!pisxe.,, 11 y a k Toursainte un missiounaire, jeune en vocation,
il vient de faire les v\eux ; mais il a de I'"ge (ii est entre i cinquante ans) et il a de la rdputation comme predicateur. C'est
I. Sabatid. M. Fiat .lui deniande daller precher la retraite du
petit sedminiaire de Montpellier : il deroge menie B ses idees sur
i',rtaines prddications qu'il n'ainie pas et il autorise M. Sabatic a precher A l'iglise de la Trbs Sainte Trinite ]'octave des
lorts et 1'Adoration. 11 le demande aussi pour un careme i
tennes. II y a des circonstances exceptionnelles. M. Fiat desire
par; recoinaissance faire plaisir h I'archevrque de Rennes qui
!ii a deriand6 un missionnaire pour le carilne de la ville episcopale. IPrecher un car,'nie, precher dans une ville episcopale,
,leux choses que M. Fiat n'aime pas. Mais ii n'y a pas de regle
;tins exceptions. Les exceptions confirment la regle. D'autre part
, i,\it dans un temps anormal. il faut s'acconmmoder, et .M. Fiat
:"rit i M. Grenier, missionnaire a Toursainte : (c Si la persicuI;,o expulse les reliyieu.ses, je consens a ce que votre sceur, Car,mltite, trouve un asile dans une maison de Filles de la Charite.
(",'st dans des circonstances semblables que nouS" devons prati,iierla vraie charite. n
La seconde maison de la province est le grand seminaire de
.lontlpellier, o i M. Franuois Valette est sup6rieur depuis 1874,
t ,id M1.Fiat a et6 professeur autrefois. M. Valette lui a envuvo
-s veux de bonne fete (saint Antoine). M. Fiat repond : , les
;ar.r del la chire famille du yfrand seminaire de Montpellier me
,t precieux entre lous ; its me rappellent de bons et doux
i,,irnirs. De tout c(eur, je demande a Dieu de benir 'excel. ,t supdrieur qui conduit la maison. ) Les confrcres sont au
;Iombre de six. Est-on tenu a avoir chaque semaine conference
* r4p6tition d'oraison ? demande M. Valette. MI. Fiat rdpond
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.upLriei ur du grand sediniaire del Montpellier liiurque 11. Fiat
ctait simple confrere. Aulsi. le ton des. lettres it lui adreise'es
par le suprrieur general se ressent de cette ancierne cohabitatilo.
( Onui, ties colontiers, I'i're Laplayne, je rous autorise
viarrepter ce leys et d en faire bendficier coltre famille. Je yotis
helureux d'acoir cette occasion de rous donner un faible ti'moi!nirr de mna bien rice affection. , M. L.aplagne fait encore un
li'u de ministire aupris des.Stpurs de Marseille. M1.Fiat lui errit
i re slujet le 28 avril :
C'cst par une vinr reconntaissanre
rt
la
plhts vntiere confiance que It's Strur's de la Petite-(Eu\ re r:lon(dnil cotre :ele et it cotre parfait deti-otciieiit.
1. Gerllain Ainourel est professeur au agranld
k
dujiiairv.
1. Fiat le change et le noulne superieur tiu tgrand 4dtiiiiaire
td'lhi. M. Fiat crit it ce sujet ii M. I)azinouurtt :
Le sarrilir'
.'st
[fit ; it ltait incvitablc ; j'espere que .Nolre Scignliar en
tirmra sa yloire. Myr Rainadicr d'Albi) a PIe bien iimpressionn'
do,'
1( prititii're entrerrv. F'otr rotis rendr, crcroupi mtoinls sensihlr. je cous destinoe ion
pro-secretaire (M. P;'riclion; : il a
dri bhi .y.ns, bonl exprit, etc. ; j'espere qu'il vous donnera satisfa'rtion ; fc'st aussi pour mioi un grand sacrifice. , M. Dazin,niurt renmelc
Ile 'l're Fiat de ce cadeau et M1. le Supericur
',;l;iallui rlpond le 12 septeinbre : « Par cotre joie de possed,'r M. Pfrichon, rous dcrine': ma peine de I'aioir perdu. , n11
Iitt jiine confrbre, M. Couderc, \oudrait avoir une periissioLi
urit'iral d'aller clez lui, tlus les tans.
M. Fiat lie veut pas s'enua'er ainsi. II dcrit au \isiteur. M. Gadrat : , Je crois qu'il est
r, Ilidiifnitle du superieur frendral de ne pua se lier ainsi et
l'ilirit
de la discipline demande qu'il reste juge des raisons
,11,i
ricrlna mraient ces coyages c.ccptionnels..ous avons constatd
It,1 ri':vrenimtet Lto incontcielnts de cc.s engayemenlts pris par
itn droIes prddecesseurs. Ce i'cst pas une question de personne;
ji'rtiliin et j'apprecie autant quo rouns M. Couderc ; "'rst inte
qju'stlion de principe. Je predfr'e aroir moinis tie sujetlf xi je ne
piti., ,'n autymenter le noihbre que par des concessions nuisibles
,' uto bonne administration.Je ne refuse pas de l'autoriser cette
,nar'ie s'il y a des raisons) ni I'annee prochaine' (si les rai.sons
suasitntrnI,mais de prendre un engagenent, jamani. ,
.\u petit seminaire de Marseille, M. Celestin Dufau est supdriur.
II a des difficu.lts avec ses confrbres. II est superieur
dtiluik plus de dix ans, et la pensde du changement des sup&riuirs conlnen'ait i se manifester et preparait les Canons
dr I'rodex, reclamant ce changement. Quelques confrires ont
l'iin;tlde une visite extraordinaire. Quelques-uns desireraient
(Iqui
\1. Dazincourt en soit charge. M1. Fiat repond : m Je ne puis
l, 'fire sans porter atteinte aux droits du visiteur (\1.Gadrat)
0t ,-tins l'attrister par une mesure qui, aux yeux de tous, lui
*s ri-t injuriouse. Renseigniements pris et donn-ds, Ie rand Con-

;wil f'stime qu'il y a lieu de changer

11. Dufau et cc confrbre

qui vient de demander plusieurs exemplaires du Petit Pr6 Spiriitu,:
le M. Chinchon recevra. peu apres, une lettre pleine de delicat.~-- de la part de M. Fiat qui lui annonce (lu'il est nommn
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les sutpdrieurs ct mdditez-la le lendemain ; prenm: pouwr praliqiue
','-tre moins abondant en paroles dans cos rapports acce cos
Ce n'etait pas grave et peut-itre mtiie ve pretendu
,unfreres.
Ilfaut etait-il une qualite. Aais voici du nouveau. M1.Ayineri,
Ironeureur a Shanghai, vient de mourir. et M. Fiat songe ii le
remplacer par M. leugniot. On a dit que M. Fiat ayant eu coniais.ance que la tante de M.. Meugniot Isainte Catherine LaI,•urid) lui avait prddit qu'il irait en Chine. a \itouu rGalis-r. rc-ltt
irijoph6iie par ce placement a Shanghai. Quoi qu'il en soit,
\1. Xleugniot, -rai fils de saint Vincent, ne fit aucune diiYiculte
i c c haingeni'nt et se disposa a s'embarquer pour le Cdleste
Empire, 1'Emipire du Milieu. II faut remplacer Ml. Meugniot i
Saint-Pons. M. Fiat choisit pour ce poste difficile NM.Siguier,
qui (tait au grand siminaire de Cambrai. Dans un petit seminaire, il y a non pas de grands jeunes gens, d6jh decides a Intier dans la carriere ecclesiastique, rnais des enfants, des adolescevts. qui ne sont pas encore affermis, qui hIsitent ; il v a
inllus des collaborateurs ecclesiastiques ou laiques qui n'ont
paas recu la formation des confrres : il y a entin les conftries
.uIx-miniles. qui ne sont pas en contact continuel avec les ques-

tioni thlologiques ou religieuses comme ceux des grands 6sminiaires et qui sont exposes a se laiciser par la frtquentation des
auteurs classiques paiens. A Saint-Pons, il y avait en plus la
pr,;sence de religieuses chargies des offices de la maison. C'etait
1 Siguier,
iie grosse preoccupation pour le Pere Fiat. Iltcrit M.
ie 23 octobre : <,IIfaut reformer l'entrde de la Swiur dans Vint:rieiir de la maison. Je vous prie de vous arrangerpour qu'elle
,i'!l
paraisse plus. Si vous ace; quelque peine de lui interdire
F',ntr;e de la maison, je m'en charyerai colontiers. Saint Vinini't ne vent pas de femmes dans nos maisons. , I.e 3 no\veilire
r1
revient sur cette question : , II faut dtablir urn' cloison pour
teplcher I'entr;e des Scaurs dans la maison. ,
PIusieurs confreres demandent i aller danrs leur famille.
M. Fiat refuse cat6goriquement h fun d'entre eux ; a un autre
i! rpond : a C'est une mesure gendrale que nous ,'ons•. pris'.
'"ti'.s fIdn'ercuscmeInt ce sacrifice. , A la fin de la lettre cepen-

i:trd.
pris de remords sans doute, il dit au confrere en question :
, .lur frandes vacances, je vous permettrai d'aller i Belmont,
't en passant d'aller saluer cotre phre. , Au sujet du plus jeune
umi a demand6 d'aller en famille, il kcrit au visiteur : , VeuilI': faire entendre A M1. Ligonie que les jeunes confreres qui ont
ftit les vuw'x depuis la dernidre Assemblee gdndrale, savent que
I'esprit de la Congrdgation est contraire d ces voyages ; ce srrait
dln mieux qu'il y renoncdt ; neanmoins, je l'autorise a aller
dans sa famille 'une dizaine de jours. , Admirons comment
V. Fiat manoeuvre dans l'ortroi de ses permissions auxquelles on
,t;iit iabitu6, et qu'il veut supprimer petit a petit.
\ Saint-Pons, il y a un confrere, M. Duthoit, qui demande
: ;ler en Chine. Mais il indique la maison oft il serait heureux
i.!lr. M. Fiat lui r6pond : , Mon cher enfant, quant i d'siI':" rous-melme les confreres arec lesquels vouis desire: Ira-
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pas apprendre par c.rp;ricIce quit butir
" Puissiez-cous tnt
c'est pdtir. , La premiire pierre de la chapellh est posYie olelne coinniieice
iellement, et le pruces-\erbal de crtte o'mt
tr
ainsi : , L'an 1880, 19 mars, fite de saint Joseph, patron de
I'Eglise unicerselle, Leon XIII
attant Soucerain Pontife ; Jules
;r,,'ry, Prsident de la Rdpublique francaisr ; MJUr Balain, ird'iltde .ice ; M. Courreye, supdricur, etc... ,
l.a aussi il v a des autorisations d'aller en fanille ; un
.illaborateur a deniande a entrer dans la Congrt~aation. M. Fiat
coinsent a ce qu'il conmmence son seminaire, tout en etant proie.',eur. Cependant, ce jeune confrere devra rexenir a Paris quelques niois apres, t une epoque fixee ult6rieurement. En attendail, sa probation se fera sous la direction de M. Courregp.
Au graud stminaire de Nice, M. Baduel est superieur.
Ml.Fiat, dans une lettre de mars, loue sa moderation, son calie,
ai prudence. Trois confrbres sur cinq sont autorists A aller
l.aIii leur famille. M1.Gleizes pourra y rester quinze jours ;
NX.Xledus est all pour assister son pere mourant. AM.Fiat lui
,irit le 4 aofit :
Le Seigneur cous a menayg la doulourcuse
,insolation de fermer les yeux d votre vendrable plre. Je com,,jtis,
je prie. Demeurez le temps ndccssaire pour arranger les
,iffaires de famille. , U'n autre confrere, M. Alvernhe, est autori'i--o alenient i aller dans sa famille. M1.Fiat en avertit M. Bahwlu1.
mais il ajoute : a Pour votre youverne, je cous annonce
#1 .son ,ihangement
qu
est ddcidd. 1I sera aecrti quand ii sera dans
Sa famille et il ne retournera pas & Nice. " M1.Fiat voulait le
ri-nplacer par un confrere italien, mais Monseigneur n'en \ou;it pas, de.larant qu'il en avait ddjA un et que la prtsence de
diux Italiens pourrait cr6er des difficult6s avec la population,
a\ee le Gouvernement. avec les s6minaristes.
A Prime-Combe, 1M.Tourn~, supdrieur, travaille avec M. HerFiat
!cieu. 11 y a un pblerinage et on prclie dans la re•ion. AM.
veut y organiser une ecule apostolique comnme au Berceau. 11
:i rie M1.Lacour d'aller visiter Prine-Combe et s'entendre avec
3111.
Tourne et Herneu. M. Gadrat a &crit qu'il y a deja une
;,tirie naitrise diocesaine. M. Fiat ecrit h M. Tourne le 7 avril :
.Ic prie Monsieur Gadrat d'etudier acec soin Lotre situation
ris-i-cis du diocese, vos obligations ; sur quoi elles se fon,I,,t, etc..., puis de s'entendre acec Monseiytu'ur pour ctablir
',ire ntaison d'une mnanibre sdrieuse et conforme a nos rigles,
nIi1oyen d'un trait6. , Quelques jours plus tard, MI. Fiat reiiil sur ce point : a Je desire qu'il y ait un traite conclu avec
'l,,nseigneur de Nimes. n En nai 1880. 1. Fiat ecrit a M. Gaidr:i(
que .M. Tourne emporte un projel de conitrat pour le souir'/tre ei l'exancn et B !'cpprobation de Monseigneur. Apres,
; ,'oudrais monter plus haul ct recourir au Sourerain Pontife
1poir donner encore plus de stabilitg. C'est bien ainsi que faifi-f saint Vincent. , A la fin du mmne niois. M. Fiat 6crit a
31.
Tourn6 : i Je vous suis reconnaissant des soins que vous
a,' z pris, d'assurer la position de nos confrPres & Prime-Combe
Pi/r un 'ontrat qui engage I'evdque de Nimes cis-a-vis de la Condit :
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in: semble voir un dessein tout providentiel duns la mlesure que
ti tolre ygatrd. Jo, suis
l'autorite militaire ilent de prendre
concanccu que si quelque chose peut vous sorlir de l'etat dans

lequel vous dtes et cous procurer une yutrison disirable et si
recessaire, ce sont les obligations du service mililaire. Tout entier au labeur et aux fatiyues de cotre noucvel lat, cous tIrucercz dans cette douloureusr diversion un contrepoids aux idcs
qui vous travaillent et le mieilleur rdsultat des auniies passeýs (it
ryiment sera de vous rendre aver la possession de vous-intthe
I.,calme et la paix. Je rous conseille donr de ne faire auuune
d/,emarche pour cous soustraire au service. Je me demande
imtme si dans la nourelle position qui va cous Otre faite, il ne
.vrriti pas utile pour rous assurer le calme et la paix de oius
dr;lier des engagements que vous avez contractes au jour oi0
cOus acez fait les vaux. n Le jeune confrere resta sourd A I'inxitation du Pire Fiat et pendant de longues anndes, il attirera
'-s b6nedictions du Ciel sur la petite Compagnie par ses souffrances morales et par la patience que I'on pratiqua a son
;--ard. Un autre confrere a cru avoir des raisons suffisantes
plaur demander t vivre quelque temps. hors la Congregation,
t.iut en demeurant fils de saint Vincent. I y a 6t6 autorist ;
il croyait trouver la paix et le bonheur : il n'a rencontre que
lt trouble et la tristesse il se plaint au Pbre Fiat de I'avoir
jil a l'abandon : ilpleure, il se lamente. M. Fiat lui r6pond :
, Dieu sait loutes les conbinaisons que j'ai essayies oour rous
,eipccher de sortir temporairewent. Vos larmes me toutph/nt
profondement et je ferai V'impossible pour vous consoler. Soyez
•i'r, mon cher ami, que vous n'arez rif'n perdu de mon estime
ni de mon affection et que je ronis considref toojours comme un
fr,mies enfants trNs ch'rs. ,
M1.Fiat est bon, mais il aime se rendre romple des choses.
(;i le supplie de venir en aide aux parents d'un confrbre qui,
,u reste, va tous les ans chez eux a\ve: une permiission du Pbre
Etienne. M. Fiat respecte la decision de son v\erPr pr6edcesseur
-til laisse ce confrere user de la permission. Mais il a pris des
rfnseignements. par I'un et par I'autre, sur la situation des
parents de ce confrere pour lesquels on lui demande des se.:ours p6cuniaires et il apprend qu'ils ont de quoi vivre ; ils
-out portiers avec un bon traitement mensuel ; le p6re est saristain, il touche une bonne somme tous les mois ; il a des
-ratifications qui se portent hien. etc... . Bien d'autres, kcrit
M. Fiat, seraient heureux d'unr pareille position. , Aussi la
.,urse du sup6rieur gen6ral demeure ferunde.
Voyons maintenant les relations de M. Fiat avec les Swaurs
f: France. Dieu premier servi, c'est sa recommandation fr6: Dieu premier servi, soit par les exercices de pit6 ;
-•ennte
-,it par la puretW d'intontion dans les ceuvres. 1I se recomS:inde souvent aux pribres des Soeurs. II leur demande de bien
leurs communions. mais ii n'aime pas qu'on en fasse plus
'ire!P
n•iil
n'y en a dans le calendrier des communions. cc Ne vous
S'occupez pas des communions des nruf mercrrdis, arant la
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eersaire des apparitions de 1830, c'est sur la devotion it Marie
lInaculde qu'il insist lee plus. Toutes ses lettres a peu pris
se tcrminent par ces mIots : ( Je prie Marie lumaculde de diri-

qui s'dchappent de sesa
yer sur vous les rayons luminieu
maiis. , 11 remercie les Sueurs qui par leurs dons out concouru
du 27 no\embre dans les deux
ofte
i la splendour de la grande
il n'accorde pas d'aller h Lourdes.
iindral,
Maisons-Meres. En
, Adrcsse;:-ous acec foi et confiance i Marie lmnmaul;e dont
rous ace: la statue d Montolieu et cous obtiendre: les imdnes
jr'icces que si rous alliez ci Lourdes, auquet je rous prie de renoncer. , Cependant, quand les Sceurs sunt pr.is de Lourdes,
coummie celles d'Orthez, il le leur permet puisque le peleriinae
d1il se faire en une seule jouruee. 11 autorise une Swnur a reriter chaque jour de cette annee les litanies de l'liii.aculde
conception. t Vous poucez le faire apris 'e.rercice du soir. ,
11 donne des statues de \larie Iniunaculde a quelques itai-sns
pauvres. II permet quand on le peut sans inconvenient d'assistor au mois de Marie a la paroisse. et il kcrit a la superieure
eIrs stEurs qui assistcnt au mois de Marie de la
du Alans :
paroisse peucent tres bien se contenter de la priire du diocese. n
I.e hon Pire Fiat reqoit. en fin d'annde 1880, un tres grand
iinimbre de lettres racontant ce qui s'est fait. le 27 noxv'embre.
dans toules les maisons de la France. II serait fastidieux de
rapporter tout ce qui est 6crit au Pere Fiat. Disons que ce
fut pour lui une joie cleste de constater que partout la Sainte
Vierge avait ete honoree par ses filles. Toutes les relations
iiieniounent la pornpe des fltes, les ornements. les luiieres,
les fleurs, les plantes vertes, les couronnes, les draperies, les
,rillanimes, les chants, les ceremonies, les messes basses et
,l.antees. les sermons, le chapelet recite sans interruption. 'afIluence extraordinaire, les communions innombrables. les graces
iiltnues. Toutes ces relations furent pour le Prre Fiat, comme
I' dit une lettre de cette 6poque , un rayon de soleil dans la
tempit'e, une oasis dans le desert, un avant-yott du cinl dans
l's lttes de la terre. ,
Les Annales ont mentionni' un certain nombre de ces relations. A Paris, la maison d'Enyhien se devait de faire les choses
oin grand, puisqu'elle renferiait le corps de sainte Catherine.
El dehors de cette maison, celle de Saint-Honord est la seule
de Paris qui ait une relation dans les Annales.
En dehors de Paris, signalons les maisons qui ont en\oyý
un rapport au Pere Fiat.
Abbeville, on offre une inaison pour dtvelopper I'ouvroir.
.lhi. A la maison de Charite. les enfants qui travaillent dans
les fabriques sont venus de trbs bon matin pour communier ;
i l'h6pital, il y a eu des conversions. Ault, on s'est prepare par
!tris jours de retraite. Aurillac, devant I'affluence, on est all6
dans la chapelle des missionnaires ; I'inspecteur a donn6 congt
aux enfants des classes pour qu'elles puissent assister aux fetes,
!•iatin et soir. Bagneres-de-Luchon, les malades de I'hOpital out
'eldbr6 dignement la Vierge Immaculde. Bailleal, une 6pidemie
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salut et sermton. A Saint-Vinc'nt, le glrand seinilaire est \elu
chanter aux offices presides par le secretaire du caildinal. SaintJean-dc-Luz, protection miracuieuse ; une troube d'eau a ddtruit une partie de la maisun ; les enfants de l'uu\ruir venaient
de quitter les salles qui out 6td reuxersees ; pas une victimie,
la statue de la Vierge est restee intacte ; auparavant elle tournait le dos ii la mer ; pendant le cyclune elle s'est retournde
de garder ses enfants.
lmer
et a pour ainsi dire conuuiande a ]a
Saint-Quentin, affluence telle aux offices que la rue est enconiirce. ,oissuns, offices au petit seminaire, au grand seiinaire ;
chez les Soeurs. plus de mille persoines sunt \enues dans la
journee. Troarn, ie Saint-sacrement a et4 expose pour la premiere fois, pendant la juutrnue, jes fenitres ont ete illuminees.
lTuulouse, un mnecreant recalcitrant jusqu'ici a ete conýerti :
Usel, .Mgr de Tulle
Ca
. Je \eux me conlesser au Ptre Antoine.
a pontiie a ia grand'nesse, aux vpres, a proche. Versailles, la
relation est tres interessante ; elle contient des traits touclants.
Nous axons mentioinni seulement les maisons dont parleiit
les Annales. Tous ces recits renmplissaient de joie le cteur du
PIere Fiat. 11 renmerciait les sceurs par un petit mot tres affeetueux. <aMerci de votre piece de vers, dcrit-il h la superieure
d'Arles, mais plus encore des ddtails de cotre fete. ) A la Scur
I'Pupe, de Loos. il ecrit : a .Nulle maison dans toute la Conum unautt n'a etd plus agreable a Notre-Seigneur et plus beuie que
Ilt,rire dans la grande et belle solcnnite d'hier, parce que cous
,:tie: sous le pressoir et clouee d la croix pendant que les autres
,iaisomuns -clbraientdans 'allegresse cette fete de filiale reconniissance. , M1.Fiat reconiandait de relater tous les details
ile- cun\ersiuns et des gutrisons. A Sueur Adelaide, d'Amiens,
qui lui parle d'une petite ialade -uerie : a Faites constater
pair certifical du mndecin, son etat Ie matin de son depart pour
',iris r4t l''lat dans le'quel it Ia trourt~e a son retour.,
TI'us ces recits redoublent sa contiance en Marie Imnnae
*ul,;,piour les wmuxres. de la Comnmunaute en France : > J'es,.r bi-en que M31ari' lmnnacule ne consentira pas a sortir de
*h.z cll.. ,

Apres la Sainte Vierge. le saint qu'il recoiiimande le plus
cest saint Vincent. 11 leur rappelle ses enseignecSurs.
il cite ses exemples : il les invite b se penetrer de son
itents
'
':p-lit. II leur parle de la publication des lettres de saint Vin'lit ; il leur dit que c'est le bon pain dont les Sceurs doivent
-1 nourrir. a N'allez pas chercher ailleurs la doctrine spiriItl.le qui vous concient. Saint Vinent naimait pas qu'on aille
'ti. Ilrlle ou telle confrdric. (onteintc-cous d'ftre Fille' dc la

;,ux

.Cependant, M. Fiat ne vcut pas en gn(itiral que les Sw(urs
uommiuniquent aux externes le recueil des lettres de saint Vin.lit. , Ce recueil est uniquem cntet exclusiveimnlt destine aux
.'imbres de la famille. , II fait toutefois quelques excoptions
;ii- tres rares et pour des raisns spdciales.
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M. Fiat parkle aussi des marlyrs de Chiie.. les inuL-raites
Pet'iluxr.f et i let. 11propose !eurs exemples aux SIu'urs, il in\ite
e's ,l'miirl'e'
les prier axiec contiance. Oln colillmmence it \oir
potiidre tout ce qu'il \a faire par Ja suite pour leur b6atilicatin *0l
iuir elle de Madimiiselle Le (ras et de Stiur Cathe1iinc. .unitatuits qu'il a d•i batailler pour ces deux derniiires,
car. il
atailt chlz un 'ertain numbre de Suurs la penlse qu'elles
iie -viraiIit jainais batifictc'. que I'esprit de la Coupagnie demandait que I"s Securs defuntes restassent dans l'humilit6 dans
ta .it-ill I l l'> axaiflnt \ cuipendant Iur l
ic.
Aihi l~-unr leltre iiltrvssante
.

,uiic' 1rnaiitl i
i.eur IRosalie
le I0 juin. i M. lienmdu. rue de Clichy. 51 :
e.nt
jp.' u'-_.d'umn pair, de's rI'Ilaiatifls
df' I/afamille de mo Ssrur
1',-141. , dinit'i. lndat
ai uii
p/'til,,n C1urm
.1 r.1l1 die nombr ti'
s'. . Si'nl"ir,'s qa'1'le: suilt ,lt,'rrI(li d
l chiiapell oiu elle a fail sa
/it.
pr'mi,'er cormmitui,,. d'autrc part, de l'opj,osition de S. V. fe

,l ;ilrss•,

'',rdi/,al .1rh,'hw''If,,', ,qui (,: xire qii,,la depouiHle mortelle
de
it'- h'iiii
',
'ur dlviu r,' i P'aris oil .•'v e.rerefi sola zi•'e p"'-"
i•nt tain t d'aaitm;''., j- ri'•'lt nfl,pour le' imein tl a toute pen• ;'de
!ran>.l,','"r ,.' r,,'ix./
soil i
(a ruet di' I'Kpie-de-Bois uil soa plo-e
•
., 0 //tdit
pla,
tiiili.nri-it''it i(marqufe, soit dans la chap -lle

d,<sai l,
olifa
. . '1i h,110. Mulol VeIr. ,' r'us prc i'-cuir de ,,CIle
dision qtti x•ehblr im,pmei tar lesacir,,IIstaWIces.
c
»
Vuyons I-' rapports aU\ l 1s diilirviiles auturites ectleia'>tiques et c'iiles et la li&n- dt conduite que donne le Pi're
Fiat. 1lMgr Aleiiiltld drsirait s'Ientret'nir ax\r la superieure ile
ft1-rii'v : M. Fiat 'crit it la 'Seur :
foiu.v ptout.ez le coir. rcc:uOir tes priopsilionvs pour not.s le.s transmaeltre ; mais it importe que volIs ne cous enqaia•':.
riene{t
eqiue rous tne freit": .pas.
uan i tn mandal v,,pre.s do Ia Tr;s Ilonor 'e Mr5
air
el d"
d, ,ai.
1.a supurie
ie Iielialons-Sur-.ai'!l
teu it .ou.ri,de la part d'uun persotile : on a rapplrte
cela a l'eleque.
AM. Fiat dcrit f la
lS-eur :
al',,; pas trouopr Monseigne'ir.
.;.'N Gru1iidr Icous a(tplpll. 1,rip,'-f'la de ,permettre
que vous ie
1'Is..
/si,
p.s'
,
o"•iw satrice dc relt i pe'rsoine. Si cependant
M',,,ifIIneur rols faisait un deroir de parler, dites simplementt
w'
'l•i! 'enest. n)
1i. Fiat recrmiomaiide toujours aux i-wurs d'.tre en loti
'.i| ! i- a\ Ic- leur cur1N . i- N iwair, .-aneral de Versailles
si.' ii.li!'queltiiets d'unt
•wkrur par rapport a son curt'.
?,1.
riat r'pondi :
J(cre'reltf, l'es faits siflnail.
Je vais m'oc'ui
,' ' I aflfr",,. Li' respect pour les cures .xt un
des premwiers
d'',,rs
de, F1ill,.s
de la Charifl(. , A Limoges, il v a dU'saccord
ii
l.i supir.'iure de la maison Saint-Pierro et
son cure.
.- Fiit
erit a l,-vque : , apres une explication
qui vient
11'i"li'u e'ntr'le I, sup,'riturt. et le
curl, le sIjour de la sup,S;it"'
i•(
paraitf pl.s possible au cure ; je riens
vous faire
r
;tionit,,l.'rhanqgement de la superieure. , La Skpur de
Jouarre
1Pr,
I- --jklin ce petit billet : 1,
M. le Curd est bon juge dans
Io'r-l
iti.s'ratiom des *S5remrnts,. Vous devez
rous en rapporter
','"i,. ,,I a,' sup wiu-,,' de Toulouse
ret-oit le 28 mars I'aver-
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tissemient suivant : a Accepte: arec une humble patience Its
miscres qui cous cieinent de M. hI cure ; ne repondez pus ai.r
paroles blessantes ; ne vous en plaiygn: pas ) rcos compagnes ;
allez cous confesser a lui ; dites ros trois plchIs ; cous rec'rr,:
I'absolution ; c'est tout ce que cous demandez au confess.'ur. Que cotre esprit de foi cous fasse oublier l'honiute piiur
irn coir quce le ministre du sacrelrtent.
o

Une Steur Servante d'une petite localitt rqe.oit le 29' imai
nil avertissenient plus steT-re :
aIn boune harmnonic ne r'rgjie
pit entre rous et M. le Cure. II faut cvus souicnir que imius
druons toujours donner aux fidil's l'ercemple dt respect et d(
Iti dtcfi;rec' encrrers MM. les cccltsiastiques ; faites done otire
possible pour ne jamais domner lieu 6 M3. rotre cure; de se plaindrr te cos ,proceds t son c;yard. Yous ace: passe plusieurs
antnes sanls faire de retraite ; j'acais esperet que cous profitcrie: acec eispressement de la retraite des Sfrurs Servantes. Mai.s,
rappelde par une depi;che, vous cous ltes retiree Ie troisiirti
jour. Vous dece: reparer, ecrirec La Tr&s Honiorde Mere, chanyg'r de cie el cenir a Paris faire la retraite de juillet ou la siuicante. n
Ifautre part. il lie taut rien faire d'important en fait d' vu\res externes, sans la permission du curc- de la paroisse. Serur
Boutain de NMazeres veut faire une loterie. c( Consultez Ie ,urc,
ewrit M. Fiat, et tenez-vous-en d ce qu'il dira. , La Steur Lamartinie souffre de la part de I'aumiiiier de la maison. < Vous nii
dir'e qu'e Dieu seul la peine quoe ous cause la tenue de cotrr
inu(Aniter et si craiment il est un obstacle au bien, ros prir.es
obtiendront ou qu'il accoriplisse nmieux son decoir ou qu'il soit
remilplace par tn pritre plus zdld. n
MI. Fiat duit intervenir souxent par rapport aux confesseurs
ordinaires. " Surmontez rotrr ri'puinance. Ob';isse: i rotre
1
,fl'esseur
qu'il croie ou qu'il ne croie pas a ce que vous dites.
Ni toutes les Sicurs cessent de se confesser a M. le cure, rous
our:z bien des miseres. .e chanyez pas de confessaur ; ne pas
juger celles qui I'ont fait. pas de jalousie. , Cependant. il periiet de temps en temps d'aller exceptionnellement h un autre.
11
a une mission prkch4e par les Redemptoristes. a Laissez:
ros cLompaynes toute liberte pour aller trourer leur Pare Rtdremploriste, une fois, si elles le dWsirent.,
II permet a une Sceur de se confesser au vicaire. cc Comme
ros n'Wtes pas religieuse, it n'est pas necessaire que votre
cinfesseur soit approuve pour les religieuses., Ordinairement
!-s missionnaires sont confesseurs extraordinaires des Sceurs.
:elles-ci demandent souvent a \enir i Saint-Lazare. M. Fiat le
I"ur permet. Une Sceur d'Elancourt pourra venir t Paris dans
,e hut et elle pourra de plus aller voir sa tante A Saint-Launlit. Une Sceur de Clichy a quelque difficultd avec l'aumunier;
il I'autorise a venir i Paris une fois. en passant. On voudrait
i'nur confesseur extraordinaire tel ou tel missionnaire ; le
-,"irotaire du POre ou tel autre personnage. M. Fiat a compas-
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cous autorise bien colontiers d offrir aux Rdtvrends Prves cotre

lhapelle pour y dire la messe. , A Yvr-1'Ev~que : a Si les reliUieuses sont chassues et que 1'administration de cotre maison
,'stolere, je cous autorise d leur donner l'hospitalit. n A une
autre Steur Servante : a Vous avez bien fait de donner I'hospitalitd 4 ces pauvres reliyieuses perstcuties, mais vous decez les
s ercir d part et ne les admettre ( aucun exercice de communuut,. , Les rapports avec les administrations deviennent de
plus en plus delicats et ditYiciles ; il faut manoeuvrer axec prudence au milieu de bien des ecueils. A Saint-Roch, de Carcassonne : ( Laissez faire ce que cous ne pouvez emp:cher ; mais
ni pas donner cotre ,oncours
l'venlevenment des objets reliylient. , A Smur Lamartinie : a Si Von affichee le fameux regleiment, laissez faire. Si l'on veut en exiger I'execution, dites resjpctueusement que vous ne pouvez rien faire sans avoir informte les Superieurs majeurs et pris leur avis., A Soeur Joubert,
de Saint-Aignan : a Puisque cous avez fait les observations ndcessaires aux membres de la nouvelle administration,cotre responsabilitd est degag•e. Its peuvcnt faire mal en distribuant le
linye, c'est leur affaire. Notre-Seiyneur obeissait a ses bourraux. , A Soeur Bonner, de Gayette : " En cous coyant a l'wucre, vos nouveaux administrateurs chanyeront peu d peu dans
leur.s rapports acec cous. En cous voyant toujours au devoir,
its oublieront leurs prejuyds. Comme administrateurs, ils ont
droiit i' rtotre respect. Faites exactement les visites du premier
de I'an. , M. Fiat autorise les Steurs a recevoir leurs parents ;
Ilais ol il y a une administration. il faut demander la permis-ion au directeur. et offrir d'indenniser pour la depense. Fautil illumiiner le 14 juillet, conmme cela est demande par le Gou\erienment ? II est difficile que vous cous en dispensiez. A
.\aint-Lazare, nous serons probablement obliges de nous soumictlre i cctte exigence. Dans les hospices-h6pitaux. les Seurs
n'ont pas A se preoccuper des illuminations ; c'est I'affaire des
administrateurs. En dehors des questions de religion, M. Fiat
ist plus i I'aise. ,,Je ne me plaindrai jamais que ces Messieurs
I, administrateurs soient exigeants ; les Swurs sont alors for*:'x d'dtre plus entierement a leur devoir,, dcrit-il a Soeur
V\traud. de Nice. Cependant, il y a des liiites dans les exigen' : i Seur Botrel, de Meaux. \1. Fiat ecrit le 24 mars : t Vous
a,': hien fait d'opposer un refus formel. Nulle part on n'a im,",Ilareil contrlle., Dans une lettre du 27 mai, M. Fiat eerit
I . Dupuy. superieur du petit seminaire de Soissons : a la
',tmis.sionadministratire de I'hospice de La Fere se conduit
,'tinie ,aniere indigne. Je crois qu'il est de I'honneur de la
i.n,,,,,,,naute de se retirer.Nous attendrons encore un peu.
. On
:it circuler des lettres de protestation contre le Gouvernement.
\l. Fiat defend aux Sr(urs de signer ces lettres. II recommande
Sil pratique la r6serve et la prudence. On I'a in\it6e
une petite manifestation a propos de fouverture d'une 6cole libre :
, Remerciez M. le Cure de son incitation. Je regrette de ne pou9
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xisitatrice d'.Aners : a V\us
u'(('e: puas a isiler les imaisuas de
cIutre recsor' si cous n'en tdles pia prite par la Trcs Hunuore
MIre uu par moi. ,
Aussi. i cette Cpoque, I'annonce d'une xisile de la \isitatrice pruduisait I'etfet d'une bonlbe atoumiqu'. UIie St>ur Serlante d'une grande ville a requ un clho it cette annonce. M. Fiat
lii ,ecrit :
It [aut
(
cous dounnr 61 .\otre-Seiyneur pour .n 4a,ruref'r 'amertume.
Cette superilcure croit qu'oi 1'a calumniiie
at que cest pour ceia que la \isitatrice \ientt :
Vvtra dtrce
:irt, ieni aise, lui ecrit M. Fiat. qu'on ait lit des chotses ufatuses
stir rulre crompte. Yous aure: un trait de ress'mblancet
de: plus
a,,"
.\'utre-Seiyneur. .Montrez-rous imevilcure iert . N.e dotlune
lpax'' soup;o•nler it r cos npuityles tlqu coils
u
:lrs itt•Sruiti'tr de
rtli' risilt. .e les pri'ce que tris rarein'tt de la saintll
rountuniuion pour des faltes nottables el juntais dans tin m•ourc't-,'nt
il'htiiiunr. Ireude-leuttr hi cie de coimmunautd aussi douce que
pts.iblre. , Celte lettre, qui e.t du 12 f6errier. imiontre quP la
\ iitle etait nkecesaire : elle n'a pas calme la frayeur de la Sawur
S.riante. Elle song
liei
i pas renuouveler ses vxoux, le '2 mars
nuitant. Elle regarde en arribre. Aussi .M. Fiat lui ecrit. le
16 mars : t Croye-mnoi, ne pensez plus (i cette risite qui rous
fail tant de mtal ; c'est I'imatyination qui rous yrossit el didnaletr, les choses. Nous conntaissons la droiture de cos intenlions,
Ix s.,erices importants que rous ace: rendus e coolre maison,
I'rslime que cous temoiyne Mutnseiyneur ; mais tout cela, ima
hrr
fille.
'
ne rous rend ni impeccable, ni infaillible dans la
conduite. Ne vous tonnez pas qu'on vous ait fait des observatiu.x, ni qu'on vous enioie la risitatrice.La risite est une yrice
liuIr aIn 'ur Serrante et pour les compatynes. Les sentiments
iqu rOlus eproure:
crinent
de I'amour-propre. Renoucele': cos
*i,,ar. Et. en post-scriptum. con:rne il arri\e souvent dans les
I'ttlre
de M1. Fiat, ce bonaPlre a peur de faire trop de peine et
H'-rit qu'il n'enverra pas la visitatrice. mais qu'il avertira luiil
in`ino la Sceur.
1I y a beaucoup de lettres
iti;i- d'ahord, IM. Fiat blame les
,ui telle Sceur pour superieure.
I tuir a PtW bonne ; mrais, sans
'".p1rit de saint Vincent. ,

aux nouvelles Soeurs Servantes;
comipagnes qui demandent telle
f L'intention qui a dicte cotre
cous en douter, cous sorte: de

Quand Ja Sceur Servante est choisie et annonce.

M. Fiat

:n't In garde les nouvelles Swurt Superieures :
. S soyez pas
sui'prise des difficultds. Quand it y a changement de Seur Ser,r,:te,il y a toujours, ordinairement du moins, un moment pdnil,
; it faut que Srur Servante et compaunes se fassent env',mble et s'habituent d des caracteres qui, involontairement
oaritent des heurts. , Aussi la premi;rre recommandation de
'i. Fiat aux nouvelles Soeurs Servantes est de se montrer bonnes,
dl!',,,uces pour leurs compagnes. ,
Ne parler jamais de I'an';,une Sceur Servante qu'acec respect et charite. Yous garder
'a In manie si frdquente parmi les noucelles Si.urs Servantes
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rotre profit. Vuus partez contre le cure ; ces propus lui vant rappurtis. Vous acez demande le depart d'une Swur qui I'a d'astre tort que de ne pas penser conmme Vous, au sujet de M. Le
curd, et qui a pour lui le respect que l'on doit acoir. Vous criez
dans votre maison, d lout propos, decant tout le monde. Yous
ne cous occupez pus des orphelines. On fait remarquer que deituis onze ans que vous etes Seur Servante, cinyt-deux coumpaajnes outitd
chanydes. n A une autre Soeur Servante, M. Fiat
crit. le 23 janvier : a une personne etranyere d la 'Coinmmuunul
,ricnt de nous dcrire i votre sujet. Vous auriez chassd acec des
uijures grossieres un petit orphelin de six ans sans admettre les
excuses, les explications, qui #tlaient tres acceptables. Si cela cet
crai, cous decez comiprendre combien cous dtes dloiynic de Iesp'rit qui doit animter une craie Fille de la Charitd et combien
,'us arc: mal'difid les personnes qui unt iet les termoins de
,ette scene. M.
I Fiat continue en signalant les principaux manqueinents a la rbgle : u Vous laissez parler au refectoire, etc. ,
Ine compagne n'a pas requ une rdponse que le Pere Fiat lui
i!nxoyait. M. Fiat ecrit & la SaOur Servante : ( J neepuis nc'arr'lter i la supposition d'une indiscrdtion de cotre part qui, en
pr,'cille mnaliere, serait des plus graces ; je pref re croire que
11 let tre s'est iyaree., Ce qui est recominand6 le plus soux\let dans les lettres de M1.Fiat aux Sceurs Ser\antes, c'est .a
p;tiiiere pour les compagnes. ( Je vous engage d supporter ma
.,S.Nr .... pour l'amour de Dieu. La volonte suit le jugement ;
lqumd relui-ci n'est pas droit, it est naturel que la colonte le
.iirt
dalns ses dcarts ; ce qui rous rdcolle dans la conduite de
Iltt'- Suv.r ne tui parait pas mdnce une imperfection. Qu'y
faire ? Patienter.n A une autre Sceur Ser\ante : , Je cou.s f0i'itr de cofre patience pour Sowur N... Si cette pauvre Sfeur eet
,li' rhaniye, cela peut-dtre aurait aehevd de la ddtraquer enti'riiwnt. A ma Seur Liotard, de La Levade : , Pour votre paurr, rompayne, continuez, patience et priere.
,
Une Saiur Servante n'est pas venue voir le Pere Fiat pen!;anl son sdjour a Paris, a l'occasion d'une retraite, sans doute,
VI. Fiat lui donne par ecrit les avertissements qu'il voulait lui
,i'inir de vive voix : a veillez sur vos employds, autrement gra,r.s "bus. ddpredations, yaspillage. Soyez pleines de respect pour
I,'.s admiinistrateurs. N'entreprene: rien que de leur agrdme'nt.
.',:"'; une mere affectueuse pour les jeunes Scurs. Ayez con/i.tuip dans les bonnes anciennes ; elles oat Cexp6rience des
Iri,,nes et des choses. Consultez-les afin de prdvenir bien des
,Id.,,-rches dont cous pourriez avoir d vous repentir, etc... ,
Une autre Soeur Servante regoit comme etrennes ce petit
Ii~iet : vous avez bonne intention, bon cceur, mais I'imaginat',,n ,ous fait tort. Pour gouverner, it faut dtre calme. n Chac'mun recoit ainsi son petit bouquet. Les unes des Bloges ; cellesci des reproches; celles-la des menaces. En lisant toutes ces
1 tias on pense i la prose du Saint Esprit. Sana quod est sauci~i,w Riga quod est aridum, fore quod est frigidum, reye quod
'.t dlevium, flecte quod est rigidum, etc... Le hon Pere Fiat est
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uotre dncowuena:t exceptiuonel.

h la Swour Descliaux, de Bellegarde :

II ecrit

Vous faites bien de me
cos peites, m.ai's d la condition yue cce ne sera pas it uoi
c

,cifier
s,-ul, mais envcre el surtout a oltre-Sceiyniur, car Lui setl peutt
I.e KP're Fiat est admirialdotnrcr la consulaliont c utreciue.

lile pour expliquer aux Steurs Ser\antes que la Tres lHnoriee
M-;reene peut pas leur accorder tout ce qu'elles demandent, surtout des compagnes. Nous retrouserons pendant toutes les
:Inmisc du P'ire Fiat la miiume plainte des Sueurs Servantes et
lia In"llle reponse : a on ne pelt donner ce qu'on n'a pas ,. Et

rpcc'indant, il y avail alors au srniinaire trois fois plus de Steurs
(quil n'y en a en 1958, et elles ne taisaient pas un an de sminiDulIie.

M1.Fiat W'est pas moins devou, zdi., bon. coiipatissant pour
Iis compagnes. D'abord, il met en garde queqlues-unes d',ntre
rlles contre les afiections trop naturelles A I'egard de leur Swur
S.rv\ante. I1 les prinunit aussi contre leurs antipathieos : , cha<Iw' fois qu'il cous arrive un de ces sentiments, faites utne priire

jouiir cotre Stlur Serrante. , Les Soaurs de Saint-Loup lui ont
expuse que leur Soeur Servante aurait besoin d'un ritelier. mais
qu'elle noe eut pas faire cette depense et que salns doute elle
i'autorisera pas les compagnes a faire cette depense pour elle.
M. Fiat leur permet gentiment d'offrir ce petit cadeau i leur
bonne Soeur Servante.
Dans ce mCme temps, le Pere Fiat se plaint affectueusement
i une comupagne de ce qu'elle ne lui a pas ecrit pour lui annonvrr la mort de sa mnre et il termine sa lettre par cette phrase :
, nr suis-je pas votre pbre ? , 11 repond aux lettres de bonne
a:•n'e par une lettre individuelle, chaque fois qu'il le peut.
A.ussi, quand on reoit une lettre ,,imprimive ,,.on n'est pas
,niitent et on le dit au bon Pere qui s'excuse aimablement :
S.l/ roiudrais pouroir tout ecrire de ma main ; cc serait yrande
,,torilation pour mon

rewur. ) 11 v a de belles lettres du 'i)re

Fiat pour les cinquantaines des Somurs ; par exemple, celle du
i' ,,itobre, A la Sceur Adam, de Pontchartrain. La So'ur Ladee'iil•r.
Murat. vient de perdre son jeune frire. Lazariste.
\1.Fiat lui envoie une lettre de consolation. Une Steur lui a
IIivoyd des douceurs materielles : c Que Notre-Seigneur comble
'rt.r ,tinedes douceuirs de so grtice.

\lais MI.Fiat est ferne autant que bon et quand il le faut,
nor
mitage pas. Une Soeur avait dcrit une lettre contre la
il
M\;r Lequette : c Je decrais vous donner la ddmission des vtrux.
.tli.i Notre-Seigneur dit de e i pas teindre la inche qui fume
I t1Ciore. Je vous enroie a la manison de retraite de N... Vous
:ir': darns la Swur Serrante une mere compatissante et ddiir'o, et dants l'aumnnier, un plre qui vous porte le plus grand

II I'a privde de communion. Au bout de quelques
1,
;nt:rt.
jours. il ecrit h I'aumonier : c vous pouvez si rous le jugez a
jlr-cpos, rendre

ai

ma Swur N... les communions dont elle avait

:t,:
piriree. Si cous predfrez attendre, faites comme vous le juyer,: puis utile aur intirets de son ine. , Mais voici que la Soeur
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La question des persecutiuns hante tuus les esprits. tue
pour aliriter ses colupal;u-s
dans le cas ou on les chasserait : , abandonncz-cous atla dicine
Prolidence. Laissez les choses telles qu'ellcs sont. ,
Des eviques, des curds demrandent si les Filles de la C:lariit consentiront a remplacer les religieuses ren\oyees par les
,diiiinistrateurs : , Veuillez assurer Monlweiyneur que jauaiis

S-,pur Serlante cherche une inaisuio

rwais ne consentirons a preudre leur place. ,

Les Sceurs s'interessent au recrutenment des missionnaires et
(lies donnent de l'argent et envoient des enfants. M1.Fiat les
reinercie. Quand elles ne peuvent payer toute la pension des
.-,les apostoliques, le iere complite ce qui manque.
La laicisation bat son plein. On chasse les religieuses des
tlhpitaux et des ecoles conumnunales. M. Fiat youxerne cumlne
i!peut, au milieu des 6cueils qui barrent la route du naxire.
li conseille la prudence, le silence, les prt;xenances, la politesse
\ i-a-vis des infirnmieres la'iques, le respect. la soumnission aux
;Ilninistrateurs. Pas de plainte. pas de murmure. Des cas de
ci'uin-ience se posent au sujet des sacrements. M. Fiat dcrit,
voici
V
li -(tl janvier. 6 Ja Soeur Lamartinie. qui est h Auxerre :
Ir'ounduite que rous fere: bien de tetir. Si rous croyez pouroir
i,-pter sur la loyautd de I'iconome pendant le jour, profitet
rl,sa presence dans l'hiupital pour lui dire : Voici un malade
ii desire recccoir les sacremnents, reuille: pricenir l'auminier.
.ionol, ou lorsque c'est pendant la nuit, alle rous-miume arertir
.11. 'aumronier. II raut ntieux obDir d Dien qu'aux hommrs.
Ftaisons les affaires du bon Dieu, ii fera les n6tres. , Une sup&ri'ure est pers-cutee par les admiiistrateurs. M. Fiat la plaint
,-tI'rengae ii r6pondre par la douteur et la chlarite. On se de! aýide s'il ne vaut pas niieux se retirer. 11.Fiat repond : , Si
,',rus pouvez attendre les quatre mois auxqauels nous arons droit
!f'iri's le traite, vous sauccrce peut-'dtre cette maison. n
1)1 ferme les pharmacies. lne Sceur a un remande qui fait
Peut-elle continuer ? < Le r'mi'dc dont vous parlez
or\eille.
i
,, constitue pas une pharmacie. Sous ce rapport rous pouccz
,iotinuer.Mais nallez-vous pas provoquer des mecontentements
et de l'opposition ? Ne vendez pas votre remade, mais demandez
Io sPcours pour cos pauvres aux personnes qui rdclament cot
remede. n
On continue h aller assister les malades A domicile. C'est
ri:ie ,ouvre extremement utile et tris populaire. M. Fiat permet
tians les besoins urgents d'aller assister les malades, mdme pend:int la nuit.
Pour tes 6coles communales, dont les Sceurs 6taient encore
'iar2ges en beaucoup d'endroits. la grosse question est I'assistance aux confdrences pidagogiques donn6es par les inspecteurs
e< inspectrices de I'Etat. N'ous pouvons distinguer trois periodo,. Premiere : refus absolu d'y assister. a Si rous etes pride
d'•ssister aux conferences pidagogiques, ii faudra vous excu'•r
lpoliment. , A Sceur Laquestier : .Ne faitcs point le travail
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,,l^uisique la cunfrence pddayGuyique se doune dans cutre mUitis,mn. it cous est bien difficile de tvus en abstenir. Je cuus prie
de, rcinercier de ima part M. I'inspecteur de sa bieneeillance..
\A S,.ur DL)ered, de Chaulnes : i JeIous

auuorise d a.ssister

ila

,hIfirecnce pedayoyique puisqu'elle doit se tenir che: des reli'i'*.use du coisinage et uniquement pour les inatilutri'cs. ,
Nous arrivons au troisijame stade. Le Pere Fiat \a essayer,
.inmine il 'ecrit ai Sour Rambasson, de Itochefort i d'oblenir
du ,ii
nistre que les Filles de la Chariti soient dispensdes d'as.'si'r
3 ccs confdret'ccs pedayoyiques. ,

Le PI're Fiat lit doue cette ddiiarche et il en rend cuimpte
;t -,
iur Simon de Castres par la lettre suivante : , 11 octubre.
J'Fi eu

'hunneaur d'obtenir une audience du miuiistre de I'ns-

tructimna publique 1M.
Jules Ferry,, pour solliciter en faccur' des
Filles de Ia Charitd, la dispense d'assister aux conferences pdidajloyiques : 1° torsquelles out lieu dans une localititrop dloi•iw,:e de lcur rtsidence ; 20 lorsqu'elles retunissent instituteurs
,'tinstitutrices ; j'ai demande en outre la dispense de faire uuritanracail et de prendre la parole duns ces reunions. J'ai cf:lnpris' que Ml. le ministre n'improuverait pas les inspecteurs qui

dlisi.l,'ineraient duits ces conditions. II m'a demand6 une note
,"'ore.rxaniner la question an Consefil. Je rons prie d cornomunitquer cela t M. I'inspecteur et le prier de rouloir bien rous
di.spenser, rous et les autres directrices de sun ressurt,
lour
I't
llr foi.
'ilrefuse rons y assistcere' une fois, mais d la vonditioi de ie faire aucun tranriil et dte ne pa, prendre la parol,'.,

l.f 15 octobre, il ecrit it Seur

ley, de

Coucy-le-Clhteatu. 11

iii parle de sa deciarche auprfis de Mi. le ministre de I'lnstruc-

tion publique, et il termine sa lettre en disant : a j'attends sa rdi.-is, ~i. La rpounse ne fut pas ce qu'attendait le Pere Fiat : il
*;rit

le 8 ddcembre : cc Je rous acais dit de ne pa. aller aux

ijif:rrnaces pedayoyiques. Une circulaire inistirielle les rend
'bliiatoires. , Le Pere Fiat a obtenu cependant que les Siurs
:;irnt pas i ces reunions, quand elles de\ront '-tre mixtes et
!1,ique les conferences auront lieu dans une localitP eloignme de
'u risidence, et oh elles n'iant pas d'dtablissement. Comin, on
i- '.I; dLsormais donner des devoirs ecrits. M. Fiat demande
:a:' les envuie d'alord a !a Trbs Honoree lMere.
Tl-n autre preoccupation. Ju(qu'ici le- S~turs pou\aient en-iii'
avec la seule lettre d'ohedience des -updrieurs. On parle
: iintenant d'exiger d'elles le Irevet. Alors. les superieures des
*l,fs s'inquietent : elles ecrivent au Pere Fiat. Celui-ci rd'il1 : , .Nous ne pourons promiettre des Steurs brevetees a tous
'ir qui en dentandent. L'obdienre n'est pas encore supprintde
't nous e.spdrons que la loi que l'on prdpare ne sera pas obliyait,.' arant quelque temps. n Le P're promet d'envoyer des
i-ar· brevetdes dis qu'il en aura. 11 rappelle aussi qu'il est
,i
:edu de quiter dans les ecoles communales pour la PropaS'iii

de la Foi, pour la Sainte Enfance. etc...

Petit A petit, on renvoie les Stwurs des ecoles communa: rdinairement, grace au devouement des catholiques, elles
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oumitent des ýcules libl'cs a cuit et la plujaoat de leurs anlcicunes
t·t'I
t-- suivnrit. Dans Ies orphelittats qui d&peident deI lAssi-Awwtp
tiU d'une adiiniiiLstratioii. los 'Swurs sont otjii'ees d'envo\ '-' lteuts E-lifants a' I'iecole laique. MI. Fiat .crit it Scur Desk'aur'e sit, \It Witt
pll i'r : u Si Vo9n ririoi' 'os enfants axr i&eoles
laitqvu.', r.oUs p.ourzCc maunifs,ster le' re'gret itne rous acez de cette
i'xsa''.

rou'
it p~juce ric:
'i'
absolumo'sut rien, poar ýejini-nr lulli jen. de Vichy, M. Fiat i&crit le 31 octobre:
ci'sit,
' qui'· "ous p'ieP
'ca:
II mflintltcir cotre in44;- i0.
e miI;'i'ius
tie
a'fils adliuf 't Ie cole colainiuuqle. R
ti-i in rjaith'
tuix Swurs des t'colvs c nkiniunales de bien

lufi.~i'f

ji'ih i,.T011,lr
fltw

MI. hala~

A S

atix
Irti'i-z O iI1! it
insp eteurs Pt iinpectr'ices. II
Vr'iti
8o-tuir Iiouleir-. de I)ijonr
La plis jratide prudence est nicfi's in,'.S
at'1
los oye.ils dve JlMli Forrade. i'otre inspec/rice,
Iowz
et xuyez cn r'-fh' nice 1. t' mlaire, auttremeni cous donnere;
prisorcur rit'rim
;itintivwis et cois cotis exposez er attirer sur ious
(iii'; itt'tUr,s'i'
pjs-'r.
riii'
. A
Bo-zii.et
on dit qu'*(Pl va demander
ila sup rieuro de ei(nduire ses entauits A des enterrements ci\il : flu' fairri' " \I. Fiat ri'jimiud : (, Vous derez o~neryciqiueent
Ittomtif' jt'l
uidrr'
doalvif cd'Ilne p arei'le proposition et de'clarer
qIIIci'., uA rwiqt
itoi.'iiI 00: j.
fliis. Ui'pendant s'ils uculen lei;s forcer d'ij aller il.ý 'oI I.
mnaitrcs et riou.s ne poui'ez les en empr-1-011 It'" di':
14utS It's cOndu ire ni les faire coldidare
('hri',. iif(i'
par
fit' i
(..dvani'stics.
El Items (-(- eos ii ite fatidrait pas potir r'ela
Of/iil·r I b pos t- oil I'b'fi'eixt,'cP
rou.s a plwCde. ,
i.i.r'eliificuz ýmnit cOits'-.
Faut-il jiwendre. parmi eux. des
pr'~di--at.'ur'
idi' rptraite d'Enfanits i[i' Marie -? En principe, jimtV't dI- nmizsifnrakirez si twutofois MN.le ciirt' v consent. En pItatiq'i'. XI. Fiat pi'rritl
aux Sn'nirs de s&adresser 1 des reliaieux.
L-' i"ll"
Drillr-. 4I'A\--li. ('A ailtonrisve A s-adro'sser au Pi'ro F&
lx. ýarnf' : Ia i'r Mari~'al. de Szappaert. peut faire donmer
la r 'I nit' :I
i're f;trats lpar tin Rf-dertnptoriste. etc... ILes nux roir- dIni\ort fa ir#',tttrri ionrl. II fa It O~tre irritprochahbe pour le
itax ail dIf· er'lz
Olirtri..
I'ePit' Fiat skerif Icf,27
ai ii itne -i''ur
(III )('irl
Vi''I ,'7
Ila'nita
t i/tie
1
'1-l4,( ti,'cz di travail des
ehrfnof./ l'OtA'Vz
11i'?, p
'O:irn rtf
rpsorrer pozit' l's besoins di' Ia
sawz Ire
mw aos ritn~vatiop formolb- (/it fondateur lilsty~,c it
's"PUlipli'
g91- In*nqent doit Atre plar 4 am nomn des enfants. )
MI. Fiart iu'rlleriPt ýi pMu~i,5*ur curs
d'assiter' iA la prise d'hqbit
Lde- . ltili'
filkPs qu'c'Ies Ont 'ey6es-. -4 condition de coutifer
't di.
dint' danunue makin d& ha Compaqnio.
\I. Fiat !lzle la pension de plu-ieurs enfants plac6s chlez
:- ;' iriforme de leut' conduite. Un jour, ii en codfip
a ,ankiso de \Wnilniontant ; ce sont les en'ants d'un
cilii
'l(Ivitaýri qlx iont de perdre sa feinjoe A qui a supl!ii
SI'u.' iFiat d ailiupt'r ',es 'nfaittL. La Stout' Faillard, de Liwou ' onua!nt pour Ii Berceau : ( je me charget tie
"It'- i
s
It;-I0
l";i oatpqce
1111
e ri au Berceau. ,
NJ. F
ti-'ituur
;mnsij du 'ecrutenient des vocations. Aniis
:tu'ý1 ts t L
i
oi I(on0Se trouxe ii ne - out pas re1-' I! t-Imttl!i'i Tli nlont pas Ic consentement de
leurs pa-

(jt'i.'i

4

-
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rints. Cela pourrait faire scandale. a En temps ordinaire,6critii, files pourraienit eair ; mais aujourd'hui, il faat une prudtn cc qui pourrait paraitre excessive.,
D'autre part, ii accepte tnmine quand la postulante a plus
tie \ingt-huit ans "age limite), A condition qu'elle ait ies qualitcs requises de par ailleurs.
11 envoie des lettres d'affiliation a la Conmunautile
ii periet aux Sjuurs d'ttre marraines s'il v a des raisons: ii console les Steurs qui se croient incapables : t confiance ; pas de
trouble ; je pretuds •ur mnoi toute responsabilitd ,. It console
surtout les S•eurs qu'un met a la retraite et qui sont tlisolees
de ne plus servir les pauvres : a Plier du linyuc, &crit-il i Skur
:alluzac, de Clicly, c'est encore sercir les paucres.,
II reconmnande aux Sours de bien fa\oriser l'u\rre des
Pauvres malades 'Damnes de la Charitd,. It ecrit a une supdrieure d'une maison de Paris : , On regrette de n'acoir pas
I'itat des recettes et des depenses de ItEucre pour la paroisse.
oIn ne donn'ra plus dv subsides tant que durera cet etat. ,
M. Fiat tient a ce que les Sceurs ne se croient pas et ne
-, disent pas religieuses. II blAune Steur lRdsillot de ce qu'elle
a signe dans une procuration : Steur Rdsillot, en religion
.'trulr N... )).

11 \cut que les \uux se prononcent et se renouvellent siwipl'iiient, saus cerodmonie exterieure, sans carillon. sans tailbour
ii trompette. Une Sceur a des inquietudes pour ses \oeux parce
iqu'lle a cu des distractions en les prononcant : , ne cous prd,,-r'pez pas, cos v'wux sont trds valides. ,
Le \veu et la vertu de pauvrete lui sont chers entre tous;
il .n recommnande la pratique avec insistance. II n'aime pas les
si" ullationif. Je ne puis cous autoriser d acheter pour revendr, ; r'vla sentirai Itrop le commerce auquel ne doit pos .'abandinrricune Fille de la Charitd. ,, A une Seur de Toulouse :
qiant
ii
iu.r titres, rtendre pour acheler plus tard est une spd,rlftioi
qui ,r nwe slemble pas coiforme t l'esprit religieux. ,
11 aime que les demandes de permission soient hien nettes :
a one autre fois, vous me donnerez quelques details sur les perti;i:.'.'io, que cous failes renouceler, afin que je sache un peu
S',ic j'autorise. - Je cous accorde loutes les permissions,
-,ni!
*lle
de garder la bourse. II caut mieiux la laisser entre les
.,ii
dde la Slwur Sercante.
c
I! n'aimne pas que les Saours acceptent des dCp'ts chez elles:
'.,r(is que rous ayirez prudentmmint en faisant agr,;er que
,.oses
h'
soient confiees i d'autres personnes ,. ecrit-il A
s,1r I.
Cavanne, de Ferney.
\I. Fiat veut surtout que les Saurs ne manquent pa it la
.I!-':. 11i',erit a une Soeur : a Mine Pescheron rous auroit prr:t
1
',iuts
-t'
francs. Elle rdclame aussi les gayes de deux ans, a

so'i,,,','

francs par mois. ,
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\I. Fiat est d'axis de
t placerŽi Jofl ai'ii
argen.t
l
iiC
patrijimitial ;iiut.'t que de le lais"'or datii uu livoir. 11 auturise duac les
pilacrijijetit -. " Jl-tjy. dit-il it Swimurlvoui,
de Saint-Mealo. je mie
qjavhr.1ai buntic
dv rtous
ifuliqulv'. Un piiJ'Tle'lit ; cuoAIUltCe :lii'
cO
peinat anl Ima
unomv d'affvztrce
intelip,vct t(-I ruscieiicie'lj
) 'rout
"tttil
slo,joeret
de dive ijuiIquittek. c'est dWktre en _,anie
~iite
l jtIetvile
itt'Eitu.int voniti 4 des parents :
Si runs
it·t ii 'i'ZIfvn ~till c. JO· v~lmUs vauil s crots'dr
vwuioe
'hoisir upn phi.'in' at plus .',.
J,, fl-rillt s 10. 11 11a ullr,
ta ut'
r e(11-tii sle
it gair,'-

li

(iivl'. t'

Part

:t lute

a',;ttn.

mtn.anis jt' ''rinitt.

if [taiite pas qu'util

jl-s'

qie

rous li
?W

ltrop It-

de

par'ents~ tet

p'its d. cke ut alix St~uui~. Vn S-*nout tvr la ie ii sa e"
l'lti'-itav'.z' patttt-liet Cetla itvaco de Ia justi-'. 11. Fiat est af'flit'l
tlt1
ce( pttcldto. I.e fr;-tre ct la steur d'utte Fillb
de la Charize
fit - aient pa" Ia ret'
dei e ,iM. Fiat o'v'iit it Ia Skeur ie tour
r''litiet' nut' I'ttis cltauue annt4' ceti d(,'en t bir'
Ih.
\N. Fiat autoriae \tuliptit iri
les povtit'C
tatlvau\ i la famutlle
uyvz Saniii
jintllo
te
fiil Satki ict' pe'tits v'vivirael que r'u.s
fit.li' vIax dIv rcs lin'',, nt"'s (I" v-vjtre faia it/c. Uis pfu rlcelit, vomm e
V.,U.
i/ihritt',* .r
af',
t bIon vite levic,' i(it,'
et
Wr,,h
C"'t.nir I's bulls
tiv t

11 e\lique toe qie ltm) 'Itten
' (11p1.
tt*t';' s
'evuuw
: - I-10 tit' r111
t pzt I diie
le It-heM1 lecembj
it
fit'v rii' lai
v/lir
llV011 fit
Ili( ni',,g t
nw dvilinsv les rcntev (toI

'h a;
a- Fatta(v

ill/f,

Ua11 Stur sen''. a rite \III ateltitet'r
11ta propj1' -ji l : it ti tii'ldo,
I " to C'OW, i fait /t n l
scl't
v)anqe
2" i'vippv'eivz rtous

que
vous11111]ai,
n'·tes
inaniovible.
V1law:,
bf*,.?Ipasopt'it
no. fow tpa rapilabs.
I Ic~orr
.ýea
p.
11 se 11C.1.1tt
t
I110s' extraordiitaaia'o, peut-t;ti'e unique) un
itIi jeu de ttt4s
ev aveur-dautt
neit permi:siton. Svwur Simont
it *l.'rtantr&tt Ia periti'is.;io de
ij'itir.
d'difier.
AciorVd . Cela pier'm'lrvide dicf, qute iou's ivjvis
t
cax
ii l'appor! , Sa'ur Simo est
a
d.e uptie
mde
I
#Airicati -on
rappoaas, S(,f~ii Simon e.t u
a''
* t

'e eur liii a krit au sujet d'itne eertaine sortre. Le
Via
tt 3.1'prpild. :
n moa (lit
/
Oe
onrl'est
pas tent i declarer
ntnt'
; 5.' i t
e pa.s les rcaiottericsct je rrois que to.
jdicib; es't mwii siiivegai'de plus *tire q~u'nv- ertr'fnic pru-

11it hitt r'at des ýadcaux. 11 rernercie affectueus~etnent
nles
;',i.'vint ,ii~~vca
i pav'/'ait etat ; cites oat Retv sercies hier d
'va
n tt itr
t
,ru pt~e's
u'
jjjcvits ),. 6erit-iI h celle qui
't\itl\ t
ri'
lv'tnt ka Ti'e.s Honol'iie Mli'e DIr'ieux. et qui
'attIa'
'Muti',er\ aide it ILvon. 11 ývcrit le 27, avril, A ]a Soeur
lba.'Iitawtp-Ile-Pu'at
:t ."Jacoeplv' rolonlier's la woutre que
'
1"'
n'00*0' z'3
.IP'-Iu6'a-t-Illelonytciaps.. C'cst le secret de
D;a. L'iapoi'tn1v.' tst quc cipavunr do- nos Iit~es
itS
oit Ponsacrv~e

-

143 -

i nutre diCin Maitre, bdnie de Lui, et nous prdpare aujt joies
id la bienlhureuse i·ernitd. ,, Cependant. M. Fiat ecrit a une
autrie Stur : I Je prdferc cutre boune
roluat•,
pouri
serrir Dieu
It les paucres da oute offrande quleqult
riche qu'.lle suit , ;
0t i la S uur Begui, de Bourbon-l'Archamilault. qui veut faire
tin don, •1. Fiat refuse " cu leIs ciruoistances, nous coUIs 'niu'ruit r'ecUlonaissaLnce quantd IIl nitl

".

Par conltre, il euoie sou\ent
letir'i maioluns pour leurs tcuuvres.

des seo urs

aux Suvurs. ia

I'n point qui lui tient au ectuur. c'et I'abs.tiinence du saminedi,
lt iI certains tetmps, celle ilu mciertedi. La supt-rieure d'Aumiale
fldemande dispense : o, Si roons pouri': yarderr I'abstim,'ne tdu
saimedi, ce serait prdferable.
A la supt•rieure de Coimmnentry,
il ecrit le 10 frvrier : , La Sorur qui est accugl'lenpent
pas
,:tr, dispens'de du jetuie unliqueemet e' cause de cette infirmit;. *
La supirieure de Tonuay-Charente allgue que si on fait maigre
les mercredis, vendredis et samedis de Cartme, cela ne fait que
trlis repas gras lundi. mardi, jeudi') cela ne soutient pas beaucoup. M. Fiat lui rcpond. le :3 ftvrier : , Vous lme dites quei
ro0s
1 ie faites que trois repas gras par seinaine ; je pense que
dairs le calcuil cous tnecomiipte pas Ic dimtancher oi vous poiuri'z
faire denux repas gras et trourer un peu dvr forrre pour la .scmaine. Mon desir est qu'oin fasse maigrc' le nit'rrcredi, t rerndrdi
et le samedi., A Swour Britthe. d Belmont : , je desire
Iqu pour honorer notre bonne mire Inamaculde, les Saeurs fassenlr maiyre le samedi, autannt que possible. Cependant, je nie
roudrais pas ruiner les santtds. Faites dorn faire gras 't cell's
qui en auraient le plus besoin et si c'est Ir plus grand nombbre,
'i toute la Communaute.
IUne So'ur alle,.ue I'exemple des autres maisons : < il ne faut pas reyler sa condIite sur rclle des
mitifres itaisons. i>
On demande permission de prendre quelque chose entre les
'[irepas :
si la Stur
est fatigu'ee qu'elle prenne du lait ou duti
boillon., I.a superieure de Montereau est autoriske it donner
luelque chose entre les repas aux Sceurs dont les santes sont
failbles : iil ne faudrait puis pourtant habituer celles qui ne
snt pas malades ii prendre quelque chose entre les repas. ,
Mais M. Fiat ne veut. pas qu'on prenne du vin entre les repas,
sauf ordonnance du medecin. II accorde i Steur Lardet, de La
Syne, les dispenses deniandees : ( je ferai cependant une petite
,.,',ption pour le vin du dejeuner, dont ii vous sera peut-etre
p.'-sible de vous passer.,, A Soeur Viard, de Chalons. il ecrit,
Ir
i fevrier : c Nos usages et I'esprit de notre Otat nous oblilent a dviter d'avoir & notre disposition plusieurs sortes de vins
e.rtraordinaires. Si cependant' pour des raisons de santt,
le
i,,'dtlecin prescrivait comine remede tel vin en particulier,il faud/rlit suivre son ordonnance.,
Deux Sceurs d'Autun deniandent
i prendre une demi-ration de vin, en plus de la mesure ordinaire. XM.Fiat repond A la superieure : a je crois qu'en raison
dr I',u.qe avance de ces bonnes et respectables anciennes, it y au-
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cc, putit wijutwriull. Je iv
r/ u
1apautne deiiiande
c'c,'dcr.
I
Surde
(cute
r
iu iiiide qu'u Itui recoimiiiiside : ,c ous pouLez. Si
J,'n)iec ien' tuit pas clc bitua, je cruis jju'il ie peClt pas v',us
j'airv' de mail. , Les coupagnes de Sitk'ur Artlbimiiault, de LNn,
aiit dtlnotice leur -oyur Sernante cunlle e fai-ýant des exe.s tie
-critI S*ur Archinmitiortilii'atiu n lpuur la nourriture. .1. Fiat
)t lhr
II'il''ll

,.ail

o·,cgc
It' tr

l's
tie donnt'; pas r) otre stnty
v jai appris que voU.
-ault
rou ir
irez ai jctrzne elt elrabi
.'Iinls qu'ill'e rf'tlnin- *'t quce tuiS coy
pe'rmettenlt ,, ii
qwue r.4.s 1'w'-'ts lile
Iwtive da(' CLari" vpus
la I''-v de it" plus jtilOuer et de talane arn quciquerois. On si'2ale
a NI. IFiat ulie Steiur di's i's, qui croit a\oi r be:ýoin de plusieurs
-. (t Dhnls une pciisýe
*1ikpv'is''ý-. M. Fiat itaa1 ';Ita
gulg'','cdtn'. i(' pcrincts el Scpur N... de tie
fi, 'bam'itv2 el d.'e
pas se lecer it qnutre' heures, dc p'cv'ldrv quc/que chose entre lei
repas, du Mait, (ili bouillon ,)a al pvu de vin, dans lequel -Wle
pour*lei
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nee, 11 tcrit i Seur Bertin, de Bordeaux, en lui envoyalt une
lettre de son pere qui demande qu'elle aille en famille : ccvotre
position de cisitatrice demande que vous donniez l'ezemple.
Done ne pas V aller.Si cependant a l'occasion de cos visites, vaus
passez par la ou dans le voisinage, je rous autorise colontiers.
,
Si le voyage peut se faire sans ddcoucher, N. Fiat est moins
difficile. c Si ma Swur HleOne, de Marseille, peut aller d Aix
ct en r'cCnir le minL e jour, je l'autorise volontiers d aller coir
son pere dangereusement malade. , A Skeur Bessibre, de Mlonsalons : a i raison de l'~tat d'excitation dans lequel se trouve
jMonsicur votre pore, je permets que cous alliez de temps en
temps lui faire visite. Je desire que ce soit le plus rarement
possible et que vous dvitiez de ddcoucher. , A Seur Charles, de
\Iarseille : c je vous accorde colontiers la permission d'aller voir
Madame votre mere a la condition que cous pourrez alter et rerenir dans la mdme journde. A Sceur Bouch6, d'Albert : c je
re'ois une lettre de Monsieur votre frere qui me demande de
(ouus laisser aller & Tourcoing pour voir votre bonne mbre. Si
le coyage peut se faire en un jour, alter et retour, je vous autorise bien volontiers d rous rendre dans votre famille. , .I.Fiat
permet egalenient avec plus de facilitd, quand on xa faire la
rctraite dans les parages. A ma Sceur Combaelran, du Rouet :
, je vous autorise d faire votre retraite d Montolieu. Je fais
des covux pour que votre presence soit la consolation de votre
rs.pectable m&re.
A Sour Bonsirven, qui etait k Cauterets :
c vous pouvez engager votre frere a venir vous voir a cotre passage d Toulouse, oit je vous autorise d cous arreter un jour. Si
.sa sante ne lui permet pas de cenir & Toulouse, alors je cous
donne la permission d'aller pres de lui et d'y passer une journce. * Soeur Bourges, de Saint-Germain, peut aller faire sa retraite pres du lieu oi est son respectable pere, et ainsi celui-ci
aura la consolation de la voir. A Sceur Mlauraud, de Montolieu :
, je vous accorde bien colontiers la permission de vous arreter
( Saint-Michel pour voir cotre cousine lorsque vous irez t T'oulouse.
II permet a une autre Soeur d'aller voir sa mere en
allant en retraite ; A une autre d'arranger ses affaires de famnille en venant a la retraite des Sceurs Servantes. A la sup6rieure de la rue Oberkampf. il ecrit : a le cas oFi se trouve ma
.S'ur Fauvel est tel que je Vautorise bien volontiers d se rendrce t Sarlat. Puisse sa presence consoler sa pauvre mere et ramener au devoir son fr&re si regrettablement Eloign6 de la
bonne voie. Je la prie de ne rester que le temps necessaire. ,
A Seur Pr6vot, de 1'Hay : a j'autorise bien volontiers votre
chore Swur a se rendre aupres de Madame votre mere afin d'esayier de la ramener au bon Dieu. , A ma Sceur Stacet il dcrit
i. 28 octobre : a si vous croyez deroir cous rendre a l'appel
;,,i
rous est adressd, je rous autorise 6 rous rendre aupres de
,'ire frdre pour prendre rotre part des soins que reclame son
:1t., I.a Sceur h6site a profiter de la permission ; elle ne salt
qie faire. M. Fiat lui ecrit de nouveau le 2 novembre : c je
••.s ai permis d'aller soigner votre frrre si c'est necessaire.
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liss" vt'hti a tu-rC tuttvsciivi'. Je li.'as el ciOre cocaliuktwA
lIttUis j,- tt'li pvi6 Ie droil de eVIas emivpo'cher tie reildrv'e
'i c. ltire

Je

Que Aott'vi-Ž.Iaiylkcr cuus Olisptulvr'
Noirit, d'Aiinjievi-. t't autoriis.e :U aller \oir son
ci.e.
\i. FJat peirtvit a uk cunhifrle eit bt sa ,ivur, IFille die [a Glhawit.
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equvijvonrj
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.er1ii
vilbc. " PIii'tat vis el irelt ?s,
s0,u/blabtles ti rcui dvi
eaiiit
Blit uit v't de nit ate Svculastiquevi, ne-t*ir
vfbv*,iý;
.
ro
vvij
vics
tidactna, lourt-lte fercivur.
A Steur Chaaion,
doa ht
vnvviiuuatv vjui Lv(I-CilnuciC de lui axuir dCULLI uli -euu·uurQUr S.a f'ainillle: - j.
aits plus htiurviu.x de cous avoir
fail phi inýi ct d'acvir soulviyc
rlvmu.nvu
vuirt
r e i'v7e qI
que coa.ý tie
putillvslirz
cuus-jia''vv
vdvi voir re,-u cc secours. Les pireimors
paifi rrs. ce S.jvit ,tos parcLt5s
ile ls pa1 tit4 dtes victr'es. 'j CL~peii
daivi. ii tivitt imn lInt qu'il jveut. II rel'u4-v ,
uine ýScuur daller
dany ýa !aillillu. It aIl"e-Ile Ivi-t vi. d"Une pal re Seumr .jui
y a
tri-du -a %iwcatijon. II teruviiie cupciidaint sa lettic par , tte
phIra-.
ad v(-i-e i la ýuj('ilieure : (k ,i
Iteiiulade promelPait
de se confesser, si la .Saiur vnnait It, coir, alors cous voudrcz
bitn cirCir di
ie
vvircuu. ) 1. Viat est hleuriux- quand Ies Staurs
lont it- -'nviritiC'.ý -ur cvi pvuint. Su ra
deiuvaivde de A. de MIeries. dv! Bordeaux. ii pernivit a sa Sviur qui vsemble residcr a
IBuvdeauX tf'alleiv raire \ kitvei :L a fanlitile quelquefois. Quelue
tvvilp- apri-. ie in juini. ii
rcet au v*if're .I. de Merles
je
tic ptv.' jju','tre graiidvivv 'at vdifitiýciI apor.'Ilrtat ijE
fidvle tiax
?-yl
ci trvdifion;s dc li G( , mvii iiiautv`, ma -wuru
vtc
dv jJleiý.Q Se
reftsc la coilsola
nohvtioi dv0 Sv*sVcioi, vie ,cravit-re qiu'tq e ou tr-a
foi-, : rolrv' Iuble. , N1. Fiat termnine sa lettre par un petit acte
d(
1 .1 ndvc viydaiict. o J4- ic: fvis pa0Ž de diffivctlte; ii ce qu'aa eit'sItrf. II. i'iicvine so! joittit'e
ti)
s. 'i Nuul a\ots 61
ci
un .- ertziin niitibretide permii-ý-iuw- aceurdees parie que I'histoire tie
v'rit pa- a\ee dex jphruva-ze ronflanites. atraýluvs. ct parce qul'Of
a ivie'ntvdu que It, PWe Fiat Waccordait jamnais d'aller en lauill' ct qulei. surt-ettv'
affivriwat iii smiov'e. oni a bhiiun ceux qui
4
a,..i.
dui-eut lei tefli'z pcrmi s'iolis. Terminviuv vie chiapitre des
pcriitkvil-ý etn 'lamilie par cc petit miot
une Sour de Carb.ip
: ' j.'p, i'vaets d'allar r qir ros parenl ts ivulades, en far-ceir
d 11. If, iavire par 'econnvitissapce pour sex' hvmntW- . et par iet
aut-rý it Scour llaý'ý.s qui se repose i Tvvuuin, tAa!in d'assurer Ies
heit"ax r'ffvfets des soins que vious rereve iti Towj in , itVolts sQ'FT
fort utile tie espirer urn pea dWair itatal ; aussi quand rotre
traivlh,v't
sera terinW, cous pourrez aller passer une q'uinlsane de jour.'s ev Murat. n Pour les autres voyages nion nkcessaire), N. Fiat cst difficile. c Nous rirons ii ine 4vifvLe ut it fuvt
lI p/l/os possible vciter d'attirer alCtention sur nous. Les voY47.9'.S
dt,-vi(inetit donc Wrks difficiles et je crois devoir vous demaaid.'r
le savrifice de reliii que vous avez l'intention de faire. ) S(Lur
Caitipaii. de Ilontolieu. a demandG Taller dans son pays A
BaR vvvvne. pour se remettre d'une faiblesse de poitrine ; elle
lvv-uera elves les Skeurs de Saint-LUon. Nl. Fiat consulte la sup&rirure de Saini-I tm oll pour savoir si les administrateurs ny
\ervaieniit jvaý d'icivonvdnient, et sur la rvponse de la sup~rieure
Jrertv
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: ,A ,i raisonu
d's difficulths que font c·r
it ecrit a SOllr uii(:lpa
,r momui'nt les tdministratious hospitali'rc.s, it nie n,'est pas
lpsible de rous permi'ttire d'alter e Blayoumn. ', 1! ne pe.'llct
pIus d'aller i I'aray-le-oluiial. it Luurdes, etc... DLans les temllps
chacu~n lait biin de rester chez
truubIl-s que nous tra\elr•sou
ji. et "le i-tuaiile religicux ne dtit pus S'expioser gratuitenctnt
;i I't; in-ulte. 1. Fiat recOmtlltiutaue douicd'ietr prudent en acti-l1S et en parolesu.
A Sumur Ta2lliahui.
de TrfV\ux : , it(uut
; eillcz bi'n
sui r roi-s parole's et ros dni;marfgliauii' prudefllec
iic'
; IIcccptCz is
pfines t Icri's.
lea trr.s
, A SouLl' BitIurde I'ithi\iers : (, s'abettdonne'r t) Diru. Grainde pruiadtre
tis.
hiit.'x Ics"piaroles, ittninc a i'tard des personnts q•e routi
r,'.yfr'r1f.r: ron, c 1',s pluhs ddtouties. Abstencz-vous de tuttt vppi
pIartin .xur ri
c qtli se passe. - A Swuur larhcliuu, le Blziers :
tniitl -tn rr moimentt. liais
plus particulirrmiient piout-i:tret'
.
B`zirs. i) 'ause ie I'.rallation dts csprits, it fput parler et ,ajiri
ar,
lit pius tjarnde prudetnce fin de tic pas donner lieu ýI In
i/,t.s 1•ý;ire arcu.sation fonidee. Se faire cst d'or. selon le proSwiurs soluffrent persecution, ii faut
rrhti. Si mialyrt' toutcls
.iiliort'r chr'clici'linenlt. ,, A SCaur Biichard. d'Arcachon : - on
,,oui accuse d'uni fait que ous 'arez ,as commis ; bien bellli
i.',.tfion d'Wactiuvrtir dl'ss
:it'rites. Garde: le silence, hiuiiortiii
iinlsi It conditite de .Notre'-Seiiiteurdans sa Passion. n A Sceur
Miintra;tand, de Saint-Denis : a silence Ic plus absolu au sujet
dts lttaques dont cous Otes l'objet. Si on cous en part', ditourntr: li cIonr'rersat(ion ; que pusliun mot de couts on dft

cos compa-

no puisse ct'ie rapportd ; ce sera le meilleur inycin de ri;A Sweur Legrand, de Morlaix :
les insucllurs au silence.
mraldheureux qui nous a ecrit contre vous s'est ritractd queljuiors apres, arouant qu'il rous acait calonnide. II ne faut
plis petr6er adcela que pour prier pour ce malheureux. Ve
Sraitiitonis pas les hommes ; ils ne nous fcront pas de mal si
hIir.u tne le leur permet pas ; et si Dicu le hlur permtet.e ctvera
'/lt*s
dliri
. L,
'I"'*
ili,,,

pourti notre bien. )

La superieure de Chevresis-Monceau, Snur Alaurel. a ett,
,1l,1 aussi. d6niuonice caloinieusement : quand on a reconiuu son

iri,,ence, 11. Fiat lui ecrit cette belle lettre :

u

je comnpretids

ritre peine et je la partaye, d'autant plus colontiers que c'est
1,,, qui I'i
causf;e, bien malgrd moi ; I'accusation partait de
xi outt et 4tait si bien prisentee que nous ne pouvions pas
art'deri' le silence. Nous savons maintenant que c'est une mdprise
1it une confusion de personnes. Dieu n'a permis cela que pour
fiirp rclater votre vertu. Croyez-moi, ma chere fille, au lieu de
p,'rdre, vous avez yagnd dans notre estime et notre affection. II
Ir- faut plus penser d cette affaire que pour remercier Notre, ij4neur de l'honneur qu'il vous a fait de vous associer d ses
"piqrobres et d ses humiliations.,

D'autres Seurs n'ont pas 0td caiomnides ; elles sont re!llei'wt coupables ; elles m6ritent des avertissements. M. Fiat ne
I:: nque pas A son devoir. En voici deux exemples : , oubliant
I.- principes 0lmentaires de la certu d'obbissancc, cous cous
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de me iwftre I ninarchý tcit muln , intclu-Lwnt de quit,unuautt si cous ,u.e wecez voulre chnuyeumwnit. Ce Ie st
la, Chi
Lom
A une autre
I laumygayt dimne btmne Mfie de fit Caritmý. A,
pa.,i
F. ¾ue : m un rous a eneoyee daus
i
a Chiteau-I
ý(wuv qiUiled
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cmtil ,iiiuun ; rums Vappele;
dMclarant qtsii faut
'It fit! dfb'.joi&'. Vous en vt'lene; ei des ,.'lcuaees
qitoH conls rappelte, si on icut Mier que mous men cent': a
dS offct't dt'plorablel s '. et le boir Peile, tout cen gronrdant. Ve\cu-e, , sfst un inuilent d'irreflreiun ,, dit-il en terrninanlt.
M. Fiat distribue amnli ii claque -,keur ce qUl iui eolt' ievt
1wur
.Ue
ic~i-irw'le, Whlic tatiun. uncuui'ageieiient. cunsiolatiun.
a cte deposee : dle uublie un peu I'ana nescdri de
Sp.i\antl
oubtiez pas que le seut inoyem
P1 citahion. \M.Fiat Iui ecrit :
A d cou.) "(facer aussi cotpi~lentenr t que
d- jpuiru #', Iinpaimc
~t dauus le calbit de la ref raute de n. cvicre que pour
jo's sib/·
C"Sl .N"uWfiOirT doi plus vus plus. )' IUome autre Sceur tst dtesolee de
Swinn Sen'x\ante. M. Fiat la console :
'i~an'.Ini
a- .1. liuiim!apruiw; sur mujy senlili, cuts
quo' cua.' cuts mc(IJ
p rojia ao' e'r 1in''
?iiis IIoUw nrOuis cu de oou., uric opiniuin dW"oh'' *r
l, l S smrlmetCS pas airt-U'! s 6 la peasi' de
i'm Jio
. ,mi
frli--ft,
dc' ta waumhii.n de N.'; c'st dcibum-i a
,V
'MS I101' i monuIiiii'
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t,itest de mtn decoir de maintenir l'obsercation dc la r•dle
qui serait violee : 1* par des sorties a une heure, indue : 2 par
le coucher apres 'theure ; 3" par Ie retard au leer. ,
M. Fiat n'aiine pas non plus qu'un aille quiter dani les

villes.
Il tient i ce qu'on ne lise que les livres marques au cata!u.ue : a lise: surtout saint Vincent, ecrit-il. Je me rappelle
trie bonne Fille de la Charitd qui tourmentait le Pere Etienne
pour obtenir la permission de lire un livre alors en yrunde r o ',ue ; elle le portait toujours avec elle, le Lisait le plus sourent possible ; plus tard elle acoua n'en avoir jamais compris
un mot ; elle affectait de le lire par vanite parce qu'elle acait
,'•tendu dire que c'etait un liere de haute spiritualitd. ,
M. Fiat n'aime pas qu'on attire I attention sur les Sucurs
imrne ddfuntes. Sceur Sabatier, de Moissac, \oulait faire transfirer les restes de Seur Mourier, h Moissac, qu'elle a edifid
pendant soixante-deux ans. M. Fiat refuse.
Une Sceur qui est tentee de se faire trappistine, demande
au moins la permission de porter un cilice : a que l'entier renowni'ment a votre volontd propre soit votre cilice, le seul que
je rous permets. ,
Une Sceur qui n'a pas fait les vceux veut porter une croix
a son bras : , la grande loi en communaut6 est de faire coimime
tout eImonde. ,
M1.Fiat n'est jamais plus heureux que lorsqu'il peut accorder ce qu'on lui demande. II autorise les Soeurs A faire faire
lMur photo pour plaire a la famille. II autorise mime une So-ur
; laisser faire son portrait sur toile. Une Skeur est desolee de
i,.ipouvoir faire sa retraite A Paris ; on le lui a refus6 parce
qu'jn ne peut pas lui donner un lit A la Maison-Mere. M. Fiat
iui permet de venir et d'aller passer la nuit dans une des mai,on: de Paris.
i.es Soeurs d'une maison qui doivent rester au guichet toute
hi journee sont exposdes aux courants d'air ; M. Fiat ddroge a
iuniformit6 du v6tement et permet un fichu special autour du
co2u.

II accorde toute permission pour faire faire un ritelier :
-e n'est pas un objet de luxe, ecrit-il I. la superieure ; c'est
i:uobjet absolument necessaire puisque ces bonnes filles ne
Ij,'rent prendre autrement la nourrituredont eies ont besoin. ,
II permet a une Soeur de recevoir son pire dans sa maisni : c ce sera une grande consolation pour ce bon vieillard
d'habiter pres de vous dans ses vieux jours. » De mime pour
un frere qui est malade ; cependant, pas d'exces : a veillez le
"'o•;,. possible. , I1 rappelle de temps en temps qu'il est per.: de donner a manger aux parents qui viennent visiter leur
Slr, ou leur sceur : , La Swur peut assister ia leur repas et les
'rr'ir ; ilest mieux qu'elle dine avec la Communautd. - Scur
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-

n dft|cvltk
la ICharil'

re 1957,
vin liillaniide

l.e 3ii d idembire 19.37, Ioturait • P'aris, t I'inliriiieric de la
V\ai-in-Mib'r.
1 iO, rue du Bac, nla Souur A.\n"s Wauter-. dans
a quiiatre-vingt-c inquilile ani"'-e de soin age, et la s.uixantc-trui-ilil'ue de sa xvocation. Ce 30 decetmbe 195•7
.)
arque poutlr IS
Fillhs de la Charite de Ilollande, le premlier deini-iPcle de leur
hi-itoire, qui inarche parallllellent avec la \ie de Steur Wautris 1 ;. Elle fut f'rme et. a partir de 1927, la plreiiire \i-itatrirc des compagnes qu'elle a dirigPtes et forllles. Pro\identielle
ii,:asion pour jeter un regard sur le pass' et y puiser 4iwnouva'.-mnient et confiance dans I'avenir.
it Bruxelles, le -1 nai ls73,
,
.Marguerite-Maria \\a--Vlnbeliw
tius deux de niationalit6 hollandaise. Son pere etait un excelIhnt menuisier qui, a ses heures libres, s'essayait non sans ,uc;i-s it la sculpture sur bois : timoin, un crucifix conserve Aila
\laison centrale dans le bureau du Pere directeur. A un conil prtsenta une station de cherin de Croix, et son wi'1\ire
ilrs,
fut couronnIee. La petite Marie-Elise avait i peine deux mlois
Ilir-que ses parents s'etablirent i Ruremonde. \ille 6piscupale du
1-imbourg hollandais. Treize ans plus tard, la fanille 6inigre
1n France, a Paris nuinme, et la jeune tille se famniliarike de
ltiiine heure avec la vie amplement iiouenenete de la Ville
uniiiere. Or, qui vit i Paris voit nombre de cornettcz.
lQuand,
!,iur la premiere fois. accrochee au bras de sa Imnire. elle les
;:terqut passer dans la rue, elle lui dit :
IMaainan, \oyez done
',mlnme elles sont habillUes. Pas etonnant qu'elles aient tant B
lupporter. , Elle prit plaisir, postee aux grandes fenjitre's du
nPn March., i les regarder aller et venir. In jour, \oyant uie
S.wur aider un vieillard pour traverser la rue, elle en fut toute
riinude. Ce simple geste fit germer en elle la grace de sa vocalaria-Elisa

W\auters

naquit

F'E-ide-Charles W\autcrs et de

tin.
Son iddal de jeune fille fut toujours d'ttre institutrice et
,., se consacrer a I'dducation des enfants. Son maintien. d'aillouirs, toute sa vie durant, sera marqud au coin de la distinction. Ce fut le 27 juin 1895, lendenain du jour comniiiemoratif

-ie- Soeurs martyres d'Arras, que Maria Wauters coniilieuna son
;tstulat a la maison Sainte-Marguerite, A Paris. Six mois plus
tnrd. le 18 janvier 1896, elle Mtait reque au seminaire ; elle prit
Ie -aint habit A la fin de ce temps d'epreuve et formation, et reSint a Sainte-Marguerite pour un stage de six anntes ; eile y

d\ vint Sceur Agnes et y fit ses premiers \voux le 29 juin 1900.
1 Une , Notice ,1sur ma Sneur Waulers a Pt decrite en hollan! is par notre confrpre M. Henri Wolters. On en trouve ici l'adaptaI .n.quelque peu augm(ntkc e enchasske
n
dans le cadre du developc:uient des oeuvres des Files de la Charith
en Hollande.
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Elle ni~tait pas la toute prenmire Fille de la Clariti dles
Fran;ois Geurts,
Ilenriette tieurts, saour de AM.
en Chine qui -era biieAtt en 1899, premiier vicaire apostolique
de Ymtpin.i'u . l'axait pricede le 16 mars 189ls, faisant -on
pos'ulat i l'Tlh'pital de Ver\iers. en Bclgique. Par apris, le
lS .i, \ienidra Marie Vester, sour de Joseph Vester, alirs
12 at,,it
etudiant i Sainit-l.azare, et piu- tard. en 1932, deuxiiine diree-

I'ays.-Bas. l,[ji

tlur des- S•rurs.

11 !st a si-nuakltr coilbirei ies liens de la faiiille naturelle
iC'ttient ilitenicoe lur lidl- dans la balance. l.a pricniire, ia
troui-i.nU e(t la quatriinme de~ FIilles- de la ;harite de Hollande
cLtt! lib.lriirrn . une deuxit',ie s- iur df MgrcGeurts.. trouu\brnt
leur \,:ati, ni par un frtre qui le- axaid prlecedes cihez Mon.it.ur Vincent. La cinquienle fut amienee par un prftre s•iuiier.
qui ii'-lait autre qu leIpropre frtre du Inrnme \icaire ap,-to!iquni de Yunpingfu. Et ce ne sera pas la derninre fois que I ,iou
vjondtiira par re cheillin.
.A r'lliacquer aussi que la premiere Fille de la Claritui
hollandai-,
nilira *t postula le 16 marz, lendemain du jour ile
llanir
\e,airabie
Mladernoiselle legras ,, et pril hiinM
itt.a,\l' le -aint habit, le nomr de Louise. l.a troisieime. Miarie
Ve-Iter.

iportlia lilnom de Vincent.
La piremtit

re fondation

,t Ilollndr

L.-ecLnl rre'-. t4ablili- en Hollalue.
\\ ernllhoutsbur.l
depuis
1S?2. souhaitaieut d'y voir aussi les Filles de Monsieur Vincent. Plus d'une fois Ce d4sir avait eti sur i point d'ahbutir,
Iaisi I-t momient di-ignm par la Providenice ni'lait pas eincre

Or, au debut du minis d'aofit 19•l, M. Guillaume leutl'c!-,
jf-une professeur et e:-onone dlu smininaire Saint-Vincent de laiul
4i \W\,riihboutsbur. eut l'i).cajsiii de causer avec I1. Exertz, n:aire
de
''rn, au
a.,t
I.iimbouir
2. . . Guillaume 6tait de Dieteren.
han;,:au dl-tijeidant de cette coiinmune. Le maire lui parlait de
-r il.:sir de \oir retleurir i ancienne abbaye, datant de saint
\\i'il!,rld. qui. jusqu'en 1802. avait abrite des religieuses, chass,-,.i.ia- ' par la Rdvolution francaise. II voulait a nou\eau
Sr..;,li des Securs. mais inmpossible d'en trouver qui voulussent
accertr la fondation. En dernior lieu il s'etait adress6 A l'vx\qut dr Iuiiuritinde. 1Mar Drehitans. Sa Grandeur inavait pas noli
plus r-;ussi dans sos dd;marches. En effet, le 19 juillet precedent,
Mon-etniineur rcri\ait qu'il s'etait adresse i:deux communaut(s
hollandaises : faut• de personnel suffisant, elles s'-;taient rdcusCes. ICornme M. le ?Maire avait parlI de commnunaute frangaise.
Sa G(randeur ajoulait : - Par suite du grand nombre de con,ri6ations franvaisrh.
d6jit repandues en Hollande. les edvques
holiandai'l en acceptlnt difficilement de nouvelles : ccpendant.
ie -ouxl
hien faire une exception pour Susterrei, si \ous rtussis2 ,f.
Ant'ls,*
192'.1
-p3i2 et suiv. Voir dans .Annales. t. 110-111,
vI,. 1i--17. la notic. ,I,. M. Guillaaunme Meuiiffels
18 1-1i9i3'.
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sez - chose difficile - A trou\er une congrd6atiun avant au
moins quelques sujets originaires de Hollande. C'est en la I'le
de saint Vincent que Monseigneur ecrivait en ce sens.
a Au moius quelques sujets... de Hollande. , Les Filles de
ia Charite d'alors en comptaient tout juste quatre, et la quatrieme faisait encore son seminaire ! M1.Guillaume, contiant,
osa suggerer cette Compagnie. Le iaire aussitOt le prit au mtl,
et sans larder adressa a M1.le Sup'rieur cg6nral une lettre des
plus insistantes. 11 y parlait de I'abbaye de Susteren. de la lettre
te Monseigneur. et disait que, la France, avant chasst les Seurs,
en 1802, il s'adressait a la France pour redemander ce qu'eile
lui avait enle\v un siecle auparavant.
La lettre etait pressante ; le projet. si I'on s'appuyait forleiient sur la Providence, se montra realisable aux superieurs
de la double famille vincentienne. Aussi, d&s !e mois de septembre, deux Soeurs, I'une francaise, l'autre hollandaise, la superieure de Sainte-Maryuerite a Paris, ma SOcur Ducher. a\ec la
jeune
'Seur
Wauters, furent desigaies pour aller sur les lieux
iin•'iies se reudre compte de la situation. II y cut satisfaction de
I'irt et d'autre. M. le M1aire et M. le Cure furent pleins d'attentiins delicates.
11 fut mnmie question un Iiineint d'aelietle I'abbaye, inais
in_pensa qu'il \alait mieux amiinager d'uie miani re con\enai.!e !ancienne ecole destinde i dev\enir loemiient des Sturts. Par
luneautre convention, proposde par M. le Miaire. la coumiune
!,urrnirait une institutrice, qui des le 1" janvier ouvrirait une
,-ole de filles dans la maison ot• trois Sours. au printemps proitain. iraient conimencer asile el tou\ivoirc, en attendait qu'uie
di•- Sceurs obtint son brevet hollandais. .'affaire tlait tien lanSet l'importance n'en echappait pas aux suptrieurs. Ie 18 de<,immbre, le Tres Honore Pbre Fiat ecrivait a M!. Meutlels. a
\\ ernhoutsburg : a Je vous remercie de la part que rous prenez
ir rette affaire, qui peut avoir des consqui'qtentes importantes pour
la communautd et pour votre cher pays. , Bientot, NMgr de Iluiomnonde, avant pris connaissance des resultats obtenus. repondit par une autorisation bienveillante et promit de prentire les
Filles de la Charite sous sa protection.
I.e 8 avril 1902, mardi de Quasimodo, aurait lieu l'installation. Quelques jours auparavant. trois Steurs hollandaises s'agenouillaient devant M. le Supdrieur gdneral pour lui demander
sa bdnediction. C'dtait Seur Wauters. dCsignde comme Swur
Serxante, agBe de vingt-huit ans. Sceur Vester Vincent, Agee de
vingt ans, et Sceur Marie Geurts. Agee il est vrai de trente-deux
ans. mais la plus jeune en vocation (elle n'avait pris l'habit que
depuis le 26 octobre). M. Fiat fut touch6 de leur jeunesse et
ieur dit finement : , Mles Swurs, nous ne saurions mieux faire
lque de baptiser la noucelle maison dit nom de la Sainte Enfance ! a
La r6ception a Susteren fut enthousiaste. M. Guillaume
',-ufTels dtait de la fete, et quand le 11 a\ril il rentra A Wern-
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Olioiigncs. II arriiait aux Swur.- d'a\vir a patauger. Ptendant une
*.lidjmcie de typhus, la supierieure elle-iurine allait soigneir les
malatdes, se faisant scrupule d'exposer la \ie de ses conlpanres.
Coliibien

elle •tait hleureuse quand apr&s des va-et-vicint et des
pourparlers, elle reussissait i procurer it ses ialades 'e- qu'elle

.-hicrltait ! Un jour, elle arrive toute triuiiphante it la salle de
,ciiumunaute : a J'ai Iroui
! dit-elle. - .Muiui, ma Swur, qu'(irc,:ruous trouic ? - Eh bien, une chi'rrc, pour cette paurre ft'rmine
lqui acit
perdu la sienne. et qui n'urait lus tie lait pour ses
0,nfints. n Domner. restait suni plus grand
oultheur. Volhitiers,
(Alie rece\ait des cadeaux, mai.s pour donner it sun tour. Elle distribuait ce qu'elle avait et
e
'avait pas. 11 arri\a que la Scur
-uisiiiere fernia I'arimoire a provisions, pour que tout ne dispatiit pas.
I.es Su-urs comptaient sur la tjonne Proxidence. ct celle-ci
\eillait. IDtej I'kicole des jeunes tilles etait ct marethe, I'asile .eahleient (des le ddlut, cent cinq enfants), mais i y av ail eonrre
lIoux oir. ii v avait la buanderie. Inevitablement, on dexait se
snutir trop a I'etroit. Comment faire ? Une Sreur fran;aise qui
s'int;ressait beaucoup a son oeuvre, seconda la Providence et conwcilla d'jcrire a une dame fortunde de Paris. qu'elle ne coinaissait tuime pas, la baronne de Gargan (3). La suptrieure ecrivit sa
leltre. t et pleine de confiance, dit-elle. je la mis devant Ie tahertarle et demandai A J.dsus de i'aider.
Sans trop tarder, la rdponse vint.
Un
fi apres-midi que nous etions it table, le facteur
I•,nus apporta une grosse lettre recommandee et cachetee de
toute part. , Tremblante, ma Sweur \auters la re;ut : les larries lui coulaient des yeux. Elle etait trop imiue pour piu\oir
I'ouvrir. Ses compagnes deniandent de pouvoir le faire. i Oui,
laites, nies Sours ! , On ne pensa plus an diner : vingt. oui,
vinht billets neufs de mille marks chacun lui arrivaient tout
ilroit de la banque de Metz. sur ordre de Mine de Garaan. Peroainle disait plus mot. a Toutes trois nous allAmes i la chapelle
't deposames notre tresor devant le Maitre. II s'etait bientmontre la bonne Providence. , La Tri s Honoree Mlre Kieffer pou\ait ecrire le 2 fevrier 1903 : , Si Dieu est pour vous. qui sera
-.ontre vous ? Pas moi, assurement. ,n Cette annee mtnime, on put
i,'tir et les Soeurs eurent, elles aussi, une demeure con\ienable.
La Providence ferait davantage. En 1905, le 18 septembre
la petite ruche essaima. A Velddriel (se
le croirait-on ? plrononce : Veldrile). non loin de Bois-le-Duc, une deuxiime mnai'on s'ouvrit, alors que depuis la fondation de Susteren deux
nouvelles recrues seulenent 6taient venues renforcer le petit
invau. Mais en Belgique, les Soeurs flamandes parlaient nimme
lan.ue. On s'entr'aida, en attendant de nouvelles postulantes.
IO'lles-ci se prdsenterent au compte-goutte, il est vrai. mais
I'arithnmtique de la-haut suit des regles bien diff6rentes des
3) La baronne mourut le 17 d6cembre 1903. Voir son portrait,
.av,- une note, dans Annales, t. 69. p. 253.
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nicttes i;. En 1i910. se pre~enia Ia onziimneu'Suur. Le 12 nou\niire
de cctte iinýme annde 1910. s'ouvrit la truisiimne maison ia Hocholtz, dails le sud du Limbourg. 11 fallut alors patienter neuf
ails poulr renforcer lCs maisons existantes : aprls la prcmiire
gulIrr liiur iniale,ic dcvxelopprement continuera.

PI'lur ila Sllur \'auters. ces ileuf aiis aur'nt un autre a\aint intensiliera l'esprit de sa vocation. Sustage. qui certaintiimei
LIt'u
alor- 1111

ten .t'liI

extraordinaire. ..

l.ouis

Tijssen

pro-

noncz : T/'-is.n*, dout on \iient, it y a quelqueis inois, d'ouxrir
illuortiilif diiir;aliii en \ue d'une canonisatiuni

Ie pri).'-'

p.,rt'-.

\1.

Tij'ssen etait

es-

lans -a paroisse un second Monsieur

Viniicit. 11 etimiait les Filles dii ce gc-randsaint. et savait lpalrfis

d'une faton aimiable et rdtslue lour rappeler les grands pritnipe

dIP leur filudateur.

l ii -e eiittip. la I.i-ue auinti-alcoulique itait encour it ses
ditut-. i . tr,,ii hoiriiesi.
axant ciopieusemient bu. en vinrent "i
-* luir'i llterI. I - pi,.e,I- f-s s'r
lauTfa itii au proint que 'un d'eux.
e!i
.'!icre, ti;r -,ni -,t'dteau et ,blessa uon adversaire a I'artere
duij.uls. l.e iind,'in du villaze \oisin soiFna la blessure et iit
un li;ila-e.. L ii.I
~,cin
part-i. noti' hoIlluiipe enragie arrache son
]panl.
nit. Onl ;ip(;i ier's la Si ur' infirmiiire, qui remit tout
en plaE.
Ell :;ai--i rtpairt. miais lpeu atpr-s est rappelee pour
la m
)iiw,I-prtioni.
11 rtait nuit quand on sonne pour la tl.ri-

.siio'ln iis. Ila Siiri \\Wauitcr trou<a qu'en voili assez, et d'en
haut, iar la fiir'trc. Ii fit -a\lir claiiremeiiit au sonneur nocturne.
TropI'laircimient. lput- tr : C:r tout a coup du fond de 'obscurint. ,llio oitendit uine ,,,ix biein ronnue. qui lui dit en francai a :
E-t-cc qu'unc Fill, i1- ;l Claritd r,•pond ainsi a un pailvr-c ? , 1 y Out Iri pnllililce 1iiiment de ?iieni:e et de rtflexiin.
Alr- ia ,oix r.prit :
\a l(-z. ra Steur. je \ous accompague. ,

Ma .-(rur W\auter-: n'avait qu'it desccndre. Au retour. elle rei;ut
ernclri de I'excellent cur* nr ion , avertissemient au chapitre ,
sur -·I
iianIquic1iilnt a ;a
a r!ariit.. cette fois sans qu'ij y cut '.1
e ul :;!'(I ile frian c'a i
iP v cut Plpor
tline autri .-Cl'ie su'grestive et instructi\-.
s i.iiv Catherine rapporte ail prrocs d'information qu'une fois,
cta,; portiPre. ello conmnit il,
sottise. du Inoins aux veux de
isr -,.iau'e.
namais pas du tiunt. silon M. le Cure. Un jour done,
on -i iit
-sonpr.
i
Elle alla ou\rir et fit ontrer deux personne-.
i! v i\;it une lpaulvr lemlme qui, chaque semaine, venait rec.\'oir d la ;llla]pieur£ son aumi)ne accoutunuie. et puis un molisi.iir firt disitnu6e. Que faire ? Puisque saint Vincent dit expri .-:riir
t que les pauvres sont nos seigneurs et maitres, Surc
Ca;:,rii; conduisit d'abord ta pauvre femme au parloir, puis
r\,'ni;at au bon monsieur. l'instalie ha la Croix-Verte ,i. dans
S'nt I lraxaill. ailssi ppndant quelque temps on Hollande Sceur
M a'Le-rite M
uler. criginaire de Fribourg. en Suisse. plac6e a Sustere,
i 10. ,Soauur Servanti
: puis & Nuth en 1922).
.ulCe-.i1' 1 nne DI-'mont. francaise, place a Susteren. de 1903
i il Sirr S.
S4,, r ir'e-Madiele'ine Dusse!. nfe kl Colmar.
plac6e en 1905
a I'elri clie..n 1itl i, SSulteren. + 2. aon t 1934. etc...
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cctte chambre-depOt, ou ttaient entlasses instruments et remedes de la Sccur inlirniire ; il n'y avait qu'une vieille chaise
pour s'asseoir. Le visiteur s'informa si M. le Curde tait 1l.
( II fait en ce moment le catdchisme, dit la Swur, je vais le
prteenir.,, Le monsieur prend place, sans facon. Apres quelques umoments, 11. le Curt arrixe, et salue sun xisiteur amnicalement. A sa vive stupdfaction, la S•uur entend le noin du goulerneur de la proitince. Au mnilne instant, la superieure sort du
parloir, d'aupres de la pauvresse, et redit ses excuses a ces etessieurs de ce qu'on les a si inal loges. Quant A mIoi, ajoute sceur
Catherine, je fus bien tancee sur le muoment. " Maais, ma Sueur,
dis-je, notre saint fondateur nous enseigne que les premiers
-ervis doivent tLre les pauvres, et \ous-rmiin e me l'a\ez ainsi
appris. , Ces messieurs axaient tout entendu et riaient de bon
cuwur. « Eh ! ma bonne superieure. remarque le curd. la Steur
a. je crois, bien fait, puisque saint Vincent le \eut ainsi. , Et
se tournant \ers la jeune Sceur, il ajoute : Allez \it, it \otre
travail, ma Soeur Catherine. et aimez bien les pauvres. ,
Une autre fois, raconte une femnme de Susteren, j'-taiý encore tout enfant, a l'ecole prinaire. la Soeur in'envoie au presbytere chercher la ceinture de -M.le Curd. De connimence a\ec
la servante, il etait decide que les Steurs devaient coudre de
inouelles franges. Mais voici qu'au retour, je croisai .1. le
Cure. 11 me voit ainsi charg6e : , Qu'est-ce que tu vas laire
;a\ec qa "? me dit-il. Je lui raconte tout. simplement. Alous.
trv.s poliment, it ome reprend la ceinture : t Ce n'est pas necessaire, mon enfant. Notre-Seigneur, lui, non plus. ne portait pas
do franges t ses habits , 5).
Ma Sour Wauters a Tilbourg (1919)
Nouceau.r d'iveloppeincnts (1919-1927)
Ma Scur Wauters quitta Susteren en 1919. Cette annee-la
dleux nouvelles maisons s'ouvreut : la premiere a RuBntpen, en
plein centre minier, le 1" juillet, la seconde a Tilbourg, ville
ilmlutrielle. le 4 novembre. Cette derniere l'aceueillera comme
iuiperieure. Ensuile, jusqu'er
1927, s'ouvrirojnt encore trois auI r• imaisons : celle de Nuth, au Limbourg. le 29 novembre 1920,
,elle de Berkel-Enschot, non loin de Tilbourg, le 18 nai 1922,
c(lle de Lindenheuvel, egaleiment dans le secteur des mines houilrires. le 26 octobre 1926.
Pour sa part, Ia maison de Berkel-Enschot, a cause de sp6riales difficultes, n'eut qu'une existence elhinelre ; elle tut feri'e dis le 20 novembre 1923. On compte sept maisons. lors:Iue'n 1927 nait la province de Hollande : cinq maisons dans le
irj hourg : Susteren. Bncholtz, lHumpen, Nuth, Lindenleueel ;
',' au Brabant : Tilhourg ; une en Gueldre : Velddriei.

r

5) Cf. Deken Tij.sen KM.le Doyen Tijssen), par Jacq. Scheuri,.
pp.
o<..,l1i3 el suiv.
6' Cf. Annales, 1921, p. 283.
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vanger de destination. Par un doxv.i
WHolht!Iei
t et surtout un d&xplaceinent irnprt\u de J'etploitat nII
i!liui;re-. it risulta que celtec maison se trouva en un enidrtit
ti-u
loigni der centres d'activjit6 pour assurer son plein, rv-idu-:r.al. Et ce ful alors que les Filles de la Charit6. grAce :I la
lil-ix c-illance de Algr Pools ot de I'adnministratiou des A"inie. Ipuif-it! "iheter it un prix tr6. favorable cette -rande et solide ide1
-1 Elles cen firent aussitot la maison centrale de [a pro"il e.
".
I ic-I

.,tIinllln
non-s
lavons dii. nia Sceur W'auters avait quitte
61i-ts'eien, pour' prendre ja direction de la otaison de Tilbour%:.
LUa au--i. elle trouva in cur6t bon et dUx-out
nmais la paroi--._
litait pauxce. A ce propos. la Szoeur Wautprs remarque
vtaiit
c:
ulliulle au duibut de S;usteren,
mnais le bon Dieu ne fail pas ti.ijoul- des miracles... or, Tilbourg est une ville enti~rernent v·ttholique, 21-and centre d'industrie textile. Aide-toi, le ciel tlu ýdera I Biel dcsz fois. Swur Agn~s pareourra Ic- rues de
)a %ilW
p4un- allev trouxer' les directeurs de fabriques. cherchiant i:1 1inlt'rec'E'
it
COVIN et h len' ernprunter 1arguent nkcessairi-.
4C'a
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, A la luonue, axec une cunitiainc iimperturlable eii la divine Pro\idence. conclut-elle, je reu~sis i r;tnatit-.er ce qu'il fallail. ,
Elle axait la de quoi Itiu'ir sulo experience. PI'rticqueit nt au--i,
-a
bien que sous la dtpendatle dce
de la iittrlice de Itll'iqur,
sillicitude s'dtendait sur les autres Ittaisoins. Personne ne s'tetUnellune tprioiiioienit \enu dne reunllir ces llaisni,
l'lra que. le
\ince aiitmnuone de IHillande, la eliari-e de l;i ilirction tinni,'t
-111 Ileseipaules de Sceur Agn-.s W\auiers.
La Prodcice "1!2'.
Quand la prio\xiee de Hollaide d scF-illes tdi la Chlaritc fut
,ri;uie. Je l9 juillet 1927, tia Suur \\'auters avait criinquiane-quatre an-. Prl•s de \ini.t-cinziq uni- d'akti\it
lui -eraienit eulcure ir0sclr\ escpar la di\ine 'Proidence. Tilbuur'-, dlenull
itti.-ýo
LcCrltrale, lihber~eait iprovisoirtineut le stitiintaire des petites .<euts.
.e nouiiibre de. CioUnlipnIIes, et par Coi'n
-qtilnlt desi t'oices utiiisables. nie cessait de cruitre toul doluvcrnril... 11 y a tantiili
Con.irJw ations en Hlollande qui denianldent et Itraaillent pol r
ze recruter.
Trois ann6es s'ýcoulerenit t les fundations reprenait.nt. 1.o
.5 miai 1930, cest \vieno : grand ýunatoriuli. Cettetiiai•oii d4I
nr-pos et de convalescence. batie par Ies clheliiniot- cathliliquii
poutr -ux, leurs fennlles et leurs enfant-, leur servait lor-que
duans leurs fatigues ou maladies. ils a\aient ibeoin d'un reps

tionlaiant et prolong6, sous le constant contr6ile des imtdecin? 7. En 1931. les premieres Seurs iuissioiulaires paltent pour
File de Java, dans la mission de Surabtia, confiee aileuris t'rire les
- Lazaristes neerlandais. Le Ii no\ enllre s'uuxre I'nstitut
- Don Bosco " ; les S(eurs s'occupent d'enlfant inis sous tutrlle.
Dbilutant axec \ingt-huit, elles en avaient en\iron deux cents,
en 9-4i2. lors de 'invasion japonaise. Elles recolinnenaient apr,'s
1; g-uerre. le 12 fevrier 1916. et v out actuellement le "uin de
quelque deux cent vingt enfants, plus cent quatre-vingts enfants 4 I'asile et six cents a I'ecole paroissiale. Itne deuxii•mei
Inlison commence ai Kcdiri, le 21 juillet 1931 axec deux cents
t;ll'\es. La, elles revinrent le 6 janvier 1950, et vysnt actuelleilment chargdes d'environ iinille quatre cents enfants, repartis
dan~ asile. dcole priniaire et ecole menag'ere. Elles y recoienit
i'aide de trois Scurs indonesiennes, qui ont fait leur seminaire
en•Hollande sous ma Sours Wauters, tandis que. en 1957, six
,etlites Seurs poursuivent leur seminaire i Kediri.
En 1932, sur la frontiire beige au Brabant. les Scurs sont
appelees par la famille Dor A Budel. A partir du 28 novembre,
elles y inaugurent leur devouement pour de nornbreuses families
ou\riEres de la zinguerie. En 1933, un cure des environs d'Amsturdam les demande : au mois d'aoit elles s'installent a Diemen.
Li), une cole primaire, doublde d'un asile nombreux, se met
,'n marche, A c6td d'une section de vieillards. sans oublier les
'iiin des malades A domicile.
7) Gf. Annales, 1930, p. 77i.
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Lc 19 tiars 1921 fut 'rigre la province lazariste de Huolande voir
t.iir,. I. 86;, pp. 281-283). En 1958, aux Pays-Bas. elle coruprend neuf
i n : Nimegue. Eefde,
Eindthoven. Lindenheuvel, Nieuw-Einde.
;inzr.:jen, Ilumpen, su -tvrril.
\\'ernhoutsburg.
L, 1I• juillet 1927 fut erigde en Hollande :a province des Filles de
;i .!i r!il:. En 1958, on y trouve dix-sept maisoas : Susteren, Velddrief,
Bochontz. Rumpen, Tilbourg. Lindenheuvel, Venlo, Bude:, Diemen,
Nu
Th;.
Ilrlerdam. Deweere, W\rnhout. La Have. Amer-foort. Baak,
I' a rinon.
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Quand olie S y.uinia -7 Thar-gv. le N d43-emlore 1951. Ma l1 t*cn
-odi~e riai-orns, quatre fois plus de miaia
ait
reU\
Ct'I
\Nhw iiwE
Wt,19l2. Mla SAeur W'ausons quil 3 axait de tir- Ii .la!.daises
z-e rt-tira d'abord i Su.wfrrou'.
t
Wi.. d
die iAimite-4ix-luit
aratitude, edle v xerra
[-aIff!.,e ýuixarne. sunioawt A-a priop
S aari:
tj.5, une poj uiat-u1. rt,'fon:iai--sanle cdM 4rer le l'rSiti :n-iquait'ntf~irc- dr- l'ivuxr'- inaugurle jadiz par une er
A\~a..- tcute jeune. Pus le It uai 1953, elic,ten
vint ý Paris.
au berncau de sa voation. Iovur y finir a Finfirinerie de Ia Maison-ikre. le 30 d'Merabrrj lre
N.
-a Welle vie de 4z0n0reuse cliariMe. dans le ''ritabi" esprit de -aint Vincent et de sainte LouiNP.
Pour iet Fille- de Mlon-ieui- Vincent on Ui'rie pas de inonuments. point de statue, ruiais son imnage rexte burinhe ineffagable daus We ceur de ceux qui Font connue :image de ia
- femrne forte )), non pas tant par sun exterieur miodeste. qu,par .es \ertus qui narquent sa vie de travail, de pi~ti
et de

de-.oueinent, \ertus viriles, rendues plus nobles encore par une
borAV rayonnante. Ni sa simplicitM. ni son hiumilit6 n'eurent -,
souffrir de la place-,Iev\e qu'elle occupait. Sa pikt6 profond&t.tait -a force el tr'juvait son appui dans un grand esprit de foi
ot une ir:.2braillahle confiance en Ia divine Providence. Elle avait
It -'mur d'uie vraie mere. et pour ses filles et pour les pauvres.
teigneurs et maltres ,..

Nijus n'en doutrons pat.: -ýaint Vincent, lui aussi. I'aura acOJr sus. ma fille, rous ave7

cur1efllie Ia-!iaut a\ P -cjmpiaie ance :
bien lroraill&..

oeptiiz
siiu- la d

;ý

IP cpart de Sour WVauters. la prox ince de Hollande,
drktijr
1. La nouwelle %isitatrice. mlla ,-,wur Regina Er-

\it quatre iliai.sonuI

keletvi,

163 'ajiouter aux preIrliiireS ful•ationui

:

a, Li Ilaye, le 21 septembre 1953 : asile de \ieiilard- ; b, Amcrsloort, le 15 septembre 1954 : Lrand h6pital catholique daus ut(\ille en miajorite protestante : ci Baak, Ie 1" decembre 1956 ;
cetLe-coeriiere maison, spacieuse et sluuee au centre du pays.
u1itz-or-anise pour accueillir bientCt xisitatrice et sentrnair
.rine. D'autre part. son jardin. \aste et lranquille, rece\ra az\liaa-geu'ement les annuelles retraitantes ; d: Panninygton eriin,
I. 5 mai 1958. ou leur est contiite la cuisine de ntotre -etiinaiire
Saint-Joseph. ainsi que I'asile paroissial. Si-ualons pour ternilier que deux Srt'ws de iHollande. le 28 auit 1936, ,unt alltes
pirt'ir du renfort A leur maison d'Elseneur, au Danemtark, oft
1liT7. des Iazaristes hollandais desserxent la paroisse.
diitpuif
.aprovince compte en cette fin de 1957 : en Hollaude, cent
-ilnuuatte-liuit Sa'urs : en Indouisie, vingt-deux S~turs ; au Daieimiirk, deux S-urs. Au total : cent quatre-xin-t-deux Swurs.
Au st~iuinaire interne : en Hollande. sept Ieurs ; en Ii don,.-ie. ix Swur's. Au total : treize Seurs.
I.'oliice de directeur de la province fut reinpli succe-.sixiiient par 1MM.Hubert leuffels. du 19 juillet 1927 itdecembii e
1!132 : Joseph Vester, de decemnire 1932 au 30 miari 1953 : Jo-,ph Lansu, d'avril 1953 it dcenibre 1954 : et depuis lo.rs jar
11. .aimbert van Nisselrooij.
.L,travail continue dans Fesprit de la chlre \ocatilln. Qwu
;iatit Vincent et sainte Louise, et tant de saintes Filles de la
i:liaritt ý protegent partout. du haut du ciel, toutes ces generosit."
Corneille VEI\\WOERD.
Dans les Annales, on trouve quelques lettres de
'.S. sli! A.\Xnis \Vauters, euvoyees de Susteren : au to'ne 67,
;!. ::;1-347 : au t.80, pp. 280-281 ; au t. 84. pp. 140-141.
lielativernent aux Filles de la Charite en Hollande, on peut
lir ,dans les Annales, quelques donnees :
.uist.eren : en 1902, la premiere maison des Sieurs. t. 67,
'i2.
3:2-345 ; t. 114-115. pp. 33-34.
.Vuth : inauguration de la maison (29 novernbre 1920,. t. 86,

'S3-2S8.

-!-.

Vnlo : le sana Monseiyneur-Mutsaerts (juillet 1930', t. 95,
pp. 777-781.
lie de Java : le premier depart des Soeurs (24 octobre 1931),
1. 97. p. 282-283.
premier directeur des
>ur 1M.Hubert Meuffels (1871-1949;,
Steurs. voir Annales, t. 116, pp. 85-90.
eur M. Henri Romans (1870-1951,, premier vi-iteur lazariste
d- Hillande, voir Annales, t. 117, pp. 85-94.
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daus cctte vuiture que nous priies la direction de la capitale
portugaise, situde a uue douzaine e kilumlitr'es de l'ai-rodriumle.
Mlais la nouvelle et imposante maison pro\inciale des Fille-- de
la Charite se trouvant sur notre route, a qquelques minutes de
Fat:drodrme, le Tres Honlort P'ere \uulut donner aux Su'urs la
consolation d'a\oir sa premiere visite. Apre•s le chant de l'E'rce
sucerdus et du Maynificat a la chapelle, nous nous rendii•iia
la \aste salle des retraites. La, une Sueur du Sdiniiiaire lut un
pit&mie portugais rappelant les \icissitudes de la province, suus
lr asymbole d'un rejeton transplante de France, devenu un .Lranid
arbre, puis fracasse par la tenipte, mais pour repuusser plus
\i uLureux que jamlais. Une Steur i 'lhabit traduisit eniuite dan-l
in excellent auylais les seutiments de ses coinpagnes enters le
Trtfs Ilonorte Iere et le remierria en leur noum de la g•trie si
irecieuse qu'ltait pour elles sa visile. 1. le Suprieur
ueral
rcCpondit par une allocution paternelle. oi il dit sa juie de .e
trou\er iaLisbonne pour les ftles du centenaire. Prenant occasinin de la lamupe du sauctuaire qu'il \enait de voir ia la clapelle,
ulne lampe de nidtal ayant la forme des Jampes runaines dtle
ia;itcoiltes., mlais timbiiree du -rscau des Filles de la Chariti
, et
portant leur de\ise , Caritlas Christi ur-yet tios ., il renidit humii!ia;t(
a la pro\ince portugaise. soulignant Ie suuci qui 'animail de \ivre toujours plus de I'esprit de saint Vincent en parfaite cunformnite de pensdes, de sentiments et de pratiques a\ec
Ia Maison-Mere.
N'Jus repriimes ensuite le chemiin de I.isbonne. adirtijant au
passage les quartiers recenuient construits ou encore en cinlsItriilion qui rattachent la capitale i I'aerrodroie. I.es grantkd
blucs de maisons n'y ont pas re caractBre laimentablemiienlt lan l de tant de constructions similaires. Les Itglises de ces quarti,-s sont dle style nmoderne, mais avec sobrietl, et I'art 1non liguratif Wna pas Iteureusement. presidd a leur decoration. Nous Ihn-. nllis le jardin botanique de .ishonne, nous passons dexant le
-roupe mlonumenlal que domine la statue idu miarquis de P'oii:bal, -irand hornime d'Etat portugais, mais implacable ennemi des
reliiieux. surtout de la Compagni ede Jsus. Nous parcourins
dans toute sa longueur la splendide acenue de la Libertr,
qui
est 1'avenue des Champs-Elystes de I.islonne. et nous \oii. ruIe
-:'n-'enio dos Santos. h Saint-Louis des Francais.
20 octobre. - A 0i heures et deriie. le Tres Honor Pl-'re
i'hante la grand'mnesse A laquelle assistent le cardinal patriarcie
de Lisbonne, S.E. le cardinal Enmnanuele Goncalves Cerejeira.
et l'ambassadeur de France. M. de lenthon. Primitivement rdla colonie francaise de I.ishonne dont elle Ctait la chaserv\ep
pelle, I'lglise Saint-Louis est de dimensions assez reduites et ie
peut ;uere contenir plus de cinq A six cents personnes. Elle est
plu? que comble aujourd'hui. .'assistance chante avec fervtur
et pricision l'ordinaire de la Messe des Anges, Elle est soutenue
par l'orgue, un beau Cavaill6-Coll, aux sonoritds puissantes et
douces, qui a pour titulaire un nusicien de talent.

Jit ntv'
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tc.ndaui pas da\antaige -ur cette ctý;lrc'll iei q

M1.I.u-saud a fort biin dcrite dcie
ans le deritier numiro des Anna1,.s t. I22, pp. i8-iS'2 . Des aapesij
fraternelies reunirelt ensuiue,
itindral et de ses conl'ri'res, des ii-irnaitouir de .11. l Supirieur

l:r'- id clieri-ý; s-cuilier et du clelry

regulier, des repr'seitanits
de !a inonciature et du patriarcat. des representants de la lprb.-e
t i- l'A.titn -altholitiue. .e cardinal n'a\ait pu rester a\ec
i:uli- a dejunier. Mlais a\ant de se retirer. il a\ait bien \1iiulu,
Inic(iiIpat-'nie de 11. I'Antjbassadeur. xisiter !'intdressante exps'tition ainnnaý6e pr-s; de la salle h miang.er. On v xoyait de" dllumelnts d'arhlii\ es dt-s piPiee d'orf\ rerie, des livres litur.i-tiiu
iiiritins, des statuts de
iltni>te

,ni".o

flranai-e

cionfriries.

etc.,

e\oquant

uon disait printiti\eiient la

,,) au cours doe

inq siiiles.. I.e repai

la vie di

la

, nation Iroan-

fut presidi par Sni

Ex.-elleniie le Nonce apostolique. Au dessert, N. le Supriieur
it re'iercia de la bienveillanct dont il avait fait preuve en rypinl;ant i l'ii\itation qui lui itait adir'ssee. Bienveillance qui
,-It lans Ies habitiudes de la innciature de Lisbunne. M. Janiet
s-uligna, en effet, que .'un des plus pr6cieux documents des arrbli•e- de Saitt-Luuis est un ,br-fdu Iinoce Jean Caiiipeiio. qlui
c
icorde
B l','lisi de la colonie fran-aise de nombreux privileges. I.e rIcteuii de ;aint-Lo.uis dit ensuite sa reconnaissance it
M. It Supidrieur edneiral. qui a\ait bien \oulu faire a l'occasion
Idu ci'teiaire, sa prmiiire \ isite au I'ortugal. II eut enlinl ti
intit atiiable poiur tous ses ilntit,*s. Puis le notnce so leva pour
dire eiiiihibien il eta it lilureux do so trouver a Saiut-Louis en IpaIr.iill, iirconsitannre. IItrendit liomrntiai'e aux travaux des enfaints
telr -int Viniilt. - 1If -rand saint du urand siicle , et fit des
:.ui'x ponur la proispi'riite rroissante ilc leurs oQux\es.
I>ans l'atir',s-iiidi, nous alki'it-s
" kisiter
e4. »'ux Inos confl'r;.rI-- purtuaais de Lisbonne dans leur miaison de la Rua do Seculo,
qui est la residence du visiiou. .
l.MX.linde.
D
Is- Iravaux d'aiii•Iae'cints y out ittlafait. rirt.-mient. L'un des plus heureux
.-t li terrasse couxerte qui iliiiroitine la tiaiuson et sur laquelle
illtltlilt ciliq ou six chaitli,re-.

DI

<Otte tVlirrtisse. (il

a une vue

p;-ii'nlide sur le Tal.at et une partie de ]la Xille de Lislionne. En

tfi -e ilt la inaison de nos confrtres se trouve un ancien couvent
d. i.rimiilites, ocCult' acuctu l!tii.ltt par des reli'- iusts
* : dumllii';i. . i plar les jtiunes filles axt\.u les donlt llcs prie ent
l
soin.
s.r
<*--tl - e
cithapelle
'i
nouS \tovris pour la prieminire Nois
.,- ,i:.lJr,., .i qui s-ont une -I•i''
calit dite 1'art portugais et que
*!ai- i,.,iicitreroi, s lout au lil
de notre vxoyaLe en Portugal.
1 -';iit ile carreaux de faience bleue, parfois simplement d4co.,'- ,L. i~cniti< :-,!o'ný,triques. nais
i
uont la juxtaposition dun nrie le
iphl - nu. nl d.-s talleaux do gran•deur variable. Le- i, n;dejo.s ,
dii
;;i'ilIrt l chaille, des Carmelites que nous visitons raconti, Ii
1-ir 1,-;ainiit, Thitrbse d'Avila. Sur I'un des premiers
ti:iiaul\ n, \it
la filiette qui part pour le pays des Maures
i. ; api'nic ,.
1t1 j-ine trire : elle porte- sur la tete un
c'!iapeu a.ix dinieiiiins d'ombrelle.
. !> !i-u.'!r.. la ft-o s'aIhlievo i Naint-Lioui.. par iun salut

-
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.olcninel du Saint-Sacreiient et le chant d'un xibrant Te LDcutm.
i'uiS un bullet accueille les nimebres de la colunie franU-aise de
I.ibunne qui \viientt aussi a\ec beaucoup d'intert I'expositiun
dic sou\enirs. llsse sentent chez eux, et c'est un plaisir de xoir
l,ur simplicite et leur cordialite. Belle juunkte, de tuus puints
rIussie, et dont le succes recompense, coninie il dtait dO, le dd'.munment de ceux qui, a divers titres, ont travaille a sa prrpaiatiun. Je m'en voudrais d'oublier de mentionner la presence &
,rItte fite de celui qui fut le pr6decesseur innmndiat de M. Jaiiet, et qui fit tant pour le rayonnenment de Saint-Louis :
1. Franck d'Aussac. Saint-Louis fait partie de la province de
Toulouse. Cela expliquait la presence A ces fetes de M. Charls Philliatraud. visiteur de cette province, et de I'6cunome provincial. M1.Louis Guirard. Ils 6taient arrives la veille au soir,
dans une auto pilotee par M. Bonnaf6. econome a I'Ecole aposlolique du Berceau de Saint-Vincent de Paul.
21 octobre. - Le TrBs Honore PNre cedlbre la messe a I'H,pittIl frangais. La maison a un droit tout special a cette attention de 31. le Supirieur gindral puisque le centenaire que nous
smunes venus celebrer est celui du retour en Portugal de la
f;a•,ille de saint Vincent. Les missionnaires, en effet, y furent
ad!lis comme aum6niers des Filles de la Charit6 qui allaient
si.nmer les malades a l'Hapital franqais. Get hopital n'a pas les
a-Stes proportions des h6pitaux modernes. Les constructions qui
I'.nierrrent de toutes parts ne lui permettcnt pas de s'6tendre.
\Mai il est fort bien dquipe et ne cesse de doter ses difftrents
'xrvices des amenagements les plus nmodernes. Aussi, ii jouit

d'une tres grande estime et on n'y trouve gubre de lits inociulli.S.

En fin de matinde, nous allons visiter la cathidrale et
Il','lise de Saint-Antoine. La cathidrale, construite au xit si&ie.. a subi de terribles dUgats causes par deux tremblements de
teire. L'un d'eux est encore attest6 par le deplaceinent d'une
clonne toujours debout mais qui a gliss6 sur son socle. Le
i loitre. du xiln siecle, a 6td laissi dans Fetat of I'a mis le tremi,:I.ment de terre : on se croirait devant les ruines d'une 6elise
d,:lruite pendant l'une des derniEres guerres mondiales. II est
midi, et un religieux franciscain se prepare a fermer la porte
de I'eglise Saint-Antoine, toute proche de la cathddrale. Nous
p],vons cependant en faire le tour. Le saint qu'on appelle mainlfiant saint Antoine de Padoue est, pour les Portugais, saint
Antoine de Lisbonne, et avec raison. car 1'dglise que nous visiItosa et batie sur I'emplacement de sa maison natale.
A 13 h. 15, nous sommes les h6tes de M. de 3Menthon et de
llm~e P'Ambassadrice, qui offrent un ddjeuner en I'lonneur du
successeur de saint Vincent. Ie nonce apostolique est 18. avec
I'a'*xiliaire du cardinal et une trentaine d'autres convives : personnel de I'ambassade, consul de France, prdsident de la Cham1],rde commerce. attach6 militaire, professeurs du lycde fran*;ri a Lisbonne. C'est un piaisir, au cours du repas, de s'inforfner des choses du Portugal aupres d'interlocuteurs compdtents

et si aimables. Nouu
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prenons le cafe datns le jardin de I'.nilas-

sade. On y jouit d'un coup d'ceil inerveilleux sur le Tage. Des

bateaux de toute 'grandeury sount a Iancre ou le si!lonneit, parni
lesquels un illposant porte-axions britainique, et des nilliers
de nouuettes le sur\olent graciieuseillent. iO s'attarderait •uolontiers i rce
spectacle. MAais I'heure s'axvace et Hous pireinolT
ctuiln

de M1.I'Amlassa.deur et de
'spectuieusre cordialite, ont

lMie I'Aiiiassadrice qui, aver une

entliiur d'attentios M1.Ie Sup;rieur

gen4rval.
.N\iol allims lIr l'.
Ie -s il. lliez
ni s confllt re s, les auliitiiers
de 1;a iiis'-o renltrale des Fille- de la Charitd a Campo ;rande.
Nonls s-'onris leIris hIites pendant le triduum qui conlnienera
deouii
linatin. L.'ailnl'iierie a (t4 rItelleniinet construite. Fort
bien inlrna.;e, elle est aussi tris bien situee, dans la prpjriite,
des Swtuirs. inais i ciniq ou six minlutes de leur niaison. liur
Finstant, nos conitrir•le
y jouissent d'un calme parfait. Malliureuseinnlt cela ne durera pas. I.eur iaison \-a se triuii\ir i
'intersection de deux larges avenues dont !'une reliera
.isbonne at 'aerodronie, et cela laisse prevoir une intense circulatilln li'autlou sIiu.-s les Iiur-' de l'auin lnerie.
-'2 o,'trbre'. - A 9 lheures et deinie, messe de coniiunion.
a laquelle ;assiitenl les ,,lixves prtsentes et anciennes de S, urs,
ainsi que les Enfaits de Marie. Apri;s leur petit dejeuner, reunion
1
i la sialle lies ft'es. pmour lie
6aance courte inais inttres-ante. Elle esl ,onstituoe par uno seirie de tableaux vivaants tris
russis. I.e pirmiier inous montre les saints portuaiais preoiccupl's
du sort de tant de leurs rcoipatriotes qui, sur terre. sront telleinint do'inu.e d. sfecours matri'iels ,t spirituels. Sainte Elis;althi
di I'litu.al re.iiiur't i saint Vincent et a sainte Louise de \larillai qui dtcident d'enx\yev leurs filles pour Mtablir au Portua1ilIes ouxre cli aritables de leur vocation. Ces (eu\res se ieurtornnt. inxitailein-it. A bien di s difficult(s. Pour les suriol'lllt1r. lrs Filles de la C:arilt,; portugaiss auront besoin d'6enxlier
ie siutuvni!i et d'im[iiplr'.
Ie patronaie des .rands saints iui
.ia.li. datn tois les doiiaines. illustrerent leur pays. El nious ivs
xivoyns
idtrilr.
cliacun dans ii,c-stume et av\e les attributs qui
piit'IeItte
de les -re-onnailri., Itaiinnent Elisabeth de Portujqlf. .Ian de hint, A ntojine d, Lisbonne. Jean de Britto. Un derniier t;allteau niu~ ilntre ces tin
s de la chariit agenouilles do-

vant

Vierce. i I'initer'cestion lde qui on peut attribuer Je reV1

t1,ur 1,dfiilts dle saint Vinctut. apris la tourmente qui les axait
clhas.-,.cdu Portuial.
l
ansVapirs-imidi. tandis qu e le Trrs llonord PBre est orcup6 a\e les Suturs, je profile de ces quelques heures de loi-ir
pour faire une a'-tiable et instructive proieiiade dans Lisbonne. J'ai pour .u ide- notre confr bre . . Pladet. flun des aun',niers de la maison ciitrale de C(mpo Grande. Nous comnienuons
par visitor deux :.lls- du quartier tout neuf. attenant a la
maison des Souts. L.une est dedi6e a Saint-Jean de Dieu. I'autre IaSaint-Jean do Btrilto. Elles ont un cachet iioderne de hon
aloi, et qui favorise la pribre. Arriv•e a la rathedrale. notre
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xuiture escalade la colline cournniee par I'iniposanit Castel.t de
Nno Jorge jla Forteresse de Saint-Geores . II exoque unie date
iiportante de L'histoire du Portugal. Les Maures etaient restis
]taitrles de ce chateau-fort dont les hautes miurailles. dIflendues
par dix tours massixes, semblaient detier tous les assauts. Les
-ildats d'Alfonso HIenriques rtussirent pourtant it s'et einparer,
]'an 1117. L'histoire (ou la Idgende raconte qu'un de ces soldat-.
Martin Moniz. se coucha en traxers d'une des portes de la ii:uiaille pour erniptcher les dft'enseurs de la ferner. It iinritait
Jhinll le buste et l'inscription qui. au-ciessus de ette porte, perljituent le souvenir de ce genereux sacritice.
Nous allouns ensuite visiter I'etlise de la 3Mre te Dieu. Elle
!aitait partie d'un couuent, folid& par Dona [.eonllr. \euve die
,lao II, au x\vr sicle. Cette chapelle ei les diverses salles du
iiinastere sont d'une ricliesse qu'on \oudrait plus solpre et de
iiiwilleur goOt : inais on est Cemerveillt d'une telle s.oliiptuos-it,'.
Notre guide. un clarmant petit vieux qui s'exprimne en fran<ais axec assez d'aisance, trouxe que tout est
r
inerveilleux
,.
Sr;i\issant ,. II souligne avec comlplaisance la richesse des marlrs. des dorures. des a:um•jos, la perfectiori des dessins et des
-tilptures.
Comine nous passons devxant 1e Sainit-Sacremient, il
.- 'a-enouille et nous dit gentiiment que nous
lpouv\ons prendre le
t.,ips de , faire iotre orais.ion . II imerite birn le pourboire
([pr nIous lui laissoins. en prenant (onilie d lui.
Nous faisons ensuite une rapide visile au curieux Mlust,
df.
( c'lrross•s
royau.r. Certaines de ces voitures, du xvile aZu
.\\ilr
siccles. Inilt de \rais miionuments. On y ilnoitait par de
1!;etis inarchiepieds. 1Lintdriieur t.1n
st xaste : on pourail s'y
!iiltire at 'aise pour prendre ses repals et pour dorinir. Les pari-i sont couuertes de dorures. de peinltures, et orniies de imar[quiterie. Mais la suspensiun de ces \oitures est primitiv\e. Quand
Iro- roues lionuinentales, certi'tes de fer. tIouriiient ia viv\e allure
-iur des routes nial paxtes on itrouies de nids tie poule. les

\,>-;eps lie devaient pas itre tres confortaliles. Mieux xalait,
quaind oin le pouvait, prelidre Ie coclie d'eau ou utiliser *es
liti-rves dont le musde renfermne quelques speriiniens.
Notre promiienade se terminie par la visite d'un des plus

ie.
ioeaux mlonuments de Lisbo.iL

le couvent t Los Jeronimos d&

IB,'Im ,. Sa construction fur coinniencee au dibut du xvr sie,clI par le roi Manuel I". L';glis.e renferne le tombeau du navieateur Vasco de Ganma et celui du grand dcrivain portugais Cataiii,'s. Les six piliers qui la partagent en trois nefs sont couerits de sculptures s'inspirant des themes de la Renaissance
'!!i•daillons, chimi·res, etc.). Les nonibreuses statues qui garnii.-aient les niches actuellenient vides ajoutaient encore it la
ri hesse de ces piliers. mais aux depens de l'effet artistique.
Attenant a I'dglise, il y a un cloitre qui est un des plus remarquahbls du monde par son ampleur et par la ricliesse de sa dd<"';ation. TI a deux etages. La matiere en est la belle pierre de
la \xallee d'Alcantara qui prend sous Iaction du soleil une patine
tdi
,ouleur
ocre. et toute la surface disponible est couverte de
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stiip'ure-s. Au rez-Lde-icauISc e de ce oluitre, sur le c6te qui ltige
in apercoit des 4riile qui duiiunent dans la net'. Ells
i',li-,.
i"s-.]'tttaient aux reli:ietux d'enliVndre leurs penitents sanis sortiril
la cb'itu!'e et leur assuraient une attosphbre plus a.rall, qIee -elle de intl miodernes conllfesscionaux.
A 21 hlllreie et dentiie, 4 lI'lns.liitt (fra(hais de Lisiiinne,
M. Jamet (I•nio uine tris interesmante coulnfrence sur I'liltoire
di Saint I. luis- t la liinie ti'ifaniaise e Lisbunne. La ricle do.ulintatilill qu'il tpols-leh lui ourniirait la inatiire de plusieurs
.o:lfiute'llces.. \lai.- c'oiiiie il ne dispose que d'une Iheure, il etqtuis-eia
icultiement lv'- r'ands traits de cette histoire dont les trois
*po(iques t,
-ararteris.ent par los trois miots , covuifrrie, tiotiun,
parjois(' .. M. Jlairnt cite au pa.ssage quelques mots ou ge-tes
d --es Iliintainis ou prochles predicesseur,..
.'un d'eux qui itait
ircteur di S aiiit-l.otiiis i l'F'pqule cii furent supprines les •',res
Jcsuiles. dut s-e onforimer aux ordres qui prescrivaient une illuuiniitiiali
de tilu lI.-s editices pour cvl6bhrer cet ev\iemnent imirliant. ii s'.-n tira habilement et spirituelleinent, en alluniant
six i.uu,'ies- aux Ienitres.de la miaison. l. a -ynipathie a\ec
laqui-lf. Ir direi-eltru de !'lii'titut franiais pr.-senta le eulnlfrenP.ii' 4i 1'";I,i
dr.11
pr-• de6cesseur iirnm diat, M. d'Aussac, di•-itlet ;a.--,z Iclrayounltiuii nt que saint Louis exerce i Lisbuoine.
:3 ovilr,. - . 1u Iloure.. M1.Ie Superieur geiteral cliante
l'li
nltll
prt'-ee dlu inonce apostolique. I.es petites
-ii-1iir- tiI' ld i ai(.ii rtintralie
t Ir'. cler'-s du semnillaire interne
di M.ofrir et.:cuntenit a\ec wbeau,.oup de pv•ecision Ie propre gri'')!iDn de la n,'irsi.
la
ull, altriie a\er cux pour l'ordinaire de
':i
iA A.\i-'. L-e iinlret a hiien \oiulu prusider le repas qui
leus
i''niil utour diu iTri- Hnrlii ' Pere les rcitfreres de Lisbonne et
Iux di Mafra.
,
I.'atnmiosphltre 'I es-t tutve raternelle. Au dessert,
,!ii.n- ;:;aiicha ditin-,ts lnu'il Laudrait pouvoir reprxouire en eln*i,:'. \1. (,uimiiar.r'ai.
direrliuri des Filles de la :Charitd du l'or.-;ia! , t ai;!ien visitleur. ir;iluit a\rec heauctup de copur et de
ý:i
I
seini liiientl - de touis i l',.-ard du Trbs Honord Pbre et
I'ail <.- \iliux pour la pr-ip,|-vitbi de la province, apres axvir
ia iio intl -q-iliss.-;
son hiistnie. L.e nounce nous redit son affec.t,.-.\
-- myipathie ipour les enifants de saint Vincent. II aine
:ii ul'.r i•!zr
ulx la dxtotion au pape. C'est, sans doute, aci,,r '!!.,-il. m seliuent
-i
iommunmi
tous les Nrais catholiquis.
\Ii.*,-,f :ittfitude ;aait
in certain mnrite au temps et dans
le ;;i<,; \iv-ail Monsieur Vincent. et i I'a lWauee comme un
;i"i.'-\x hfitaae, soi-.leusemient
-.
conlserve, A ses fils et a ses
:a -.

i. ,iariiiul p;triarclie de Lisbonne de\ait donner la bIm>Idi;!i~i du
4aint-Sa'rnlient
a 16 heures. Mlais il en est empechti
;P Pet
cutt ar;; ivr que pour la ,eance de el6ture du triduum ;i
17 Ihlir'-. \u salut. !e- chants sont executes par Ie; sreminaristes
de M3lrra. I< s-ien acquittent for; bien et chantent notamment
aver l.pau-,iupi
e il uaillt•. le inotet a saint Vincent : Quan.
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plclhri ,, de Cyprien Boyer. Nous nous rendons ensuite I .la
sailte des fetes. Sur l'estrade. ont pris place, aux c6tes du cardinal et de A1.le Superieur general, deux princesses dont les
aticulcs intervinreat, ii y a un sicele, pour le retour des Filles
de la Charite en Portugal ; on y voit aussi des DIames de la
C:ilaitte et diverses nolabilites. MI. Guimaraes fait un expose tres
,i\iant et tris saisissant de Factivitd des Filles de la Charite on
P'rtugal. au cours du sikcle qui vient de s'achever. L'auditoire
I. -tuit a\ec attention et le prouve par les applaudissements dont
il pl.nctue ce beau rapport. Le cardinal dit le mot de la tin.
II affirme N nouveau sa sympathie pour la double famille de
saini Vincent et fait des voeux pour sa prospirit6 au cours du
ilrrle (qui commence.
2-ioctobrc. - Les pauvres des alentours, assistes par les
lilles de la Charite de la laison centrale, se groupent dans
Itar cliapelle pour y assister i la riesse, c6lbrde par Al. le Superieur g6neral. A la sortie, chacun d'eux recoit du successeur
de saint Vincent un paquet contenant des provisions tres appl,Le soir, la nuit tombee, le triduum s'acheve par une tr&s
beile procession. En tate du cortege, apres la croix et les pIrtelanternes s'axancent cinquante enfants xritus de robes de soie
de rinq couleurs diffdrentes : rouge, bleu, blanc, vert et jaune.
C'ts cominme un chapelet vivant. symbolisant les cinq parties du
niiiode. Les enfants tiennent en mains des drapeaux dont les
cIuleurs nationales ddsignent les pays oil les Filles de la :liaril' exercent leur ministere charitable. En recitantle chapelet
-t ien hantant des cantiques. la procession fait le tour dle la
iiaiion centrale pour aboutir a la vaste esplanade qui se trouve
dI-vri-re la maison. Sur cinq estrades, des tableaux vixants reipc
tentent les mystbres joyeux. Pres de chaque estrade, lecture
,st doinne du passage de 1'evangile, relatif au mysti're ainsi
reipr,;entd, et un groupe de Soeurs execute un chant approprie.
Is.i jtunes acteurs et actrices mettent toute leur ame dars les
y•est,
pleins d'expression qui traduisent la scene tean-itelique.
Tous lis acteurs, y compris l'Enfant Jdsus dans sa crbclhe ou
Hntire les bras de Simdon. Et cela met une note pittoresque, a
la f'oiYamusante et 4mouvante dans deux tableaux. Le b~ibt de
ia crtiche remue bras et jambes, et s'amuse avec des brins de
iaille. Mlais ceJui de la Purification ne so laisse pas volontiers
tenir par Simeon, et pour calmer ses pleurs. il faut le rendre
a sa mere.
Tne derniere b6nediction du Saint-Sacrement cl6ture les solennit,'s du triduum. M. Guiniaraens donne lecture d'un t6l6ga!;i!nie du Saint-PNre, f6licitant des Soeurs de ce premier centtei.ir.e faisant des voeux pour la prosp6rite de leur comrnunaIut6 et leur apportant la benediction apostolique. Tout s'est
parfaitement bien pass4. Dieu aura dtd glorifie, et tous ceux
qui y ont pris part remportent de ces fetes un accroissement
di virc surnaturelle.
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2.-j ut4jObrej. - AVU$ pa-tunlls lout. lC IeuId du I'urtiu,,l.
uu
la pritoxince des- 144Mttc de Ia
W miun
a quatre uaisluns : Irons
rtI~p'.ll~-ait .Iqtirts,
et ulle it tIJic'ars. NOus allutc p)ar 14' train

jusqlu'it J~orlo. ia :ecudtde \ille du PIortug~al par le chiilfri' de sa
puplation41 et
t-olu it portalnve
ti
toinitteirIacl. -kattt od'ei ttre en
gaite, ill 4114 train sk'arin-e ;ur Ic pont, du chitenin de fcr. Cela
pitiiti't Tadtmiiir et de plettoigi-aplwler le lit ci aisz-e du IDtlurrli,

at''e.
..
114,11- attend 'Ine auto' que non-. jiit olix ty,- nis
aze-. de
noss
ct
tI(- k%( tllceii 14. vt qij t a\ '-ci ii- a touls
ifti.--,
t.ar tios ito- ddiplacviieiitz so feront en xoitiure ju.iot l~r di-par enl-tydaxitit
.i
ptt in VIle do Allad-Ro. Am; Mia-k.

colt I
S
qu't
soinltju4'

ie-

uln

wtit

iwk

plut-

lait'- la x illo. slous la t'iidujto de M. Metndel qui

tatd. ii y ictidrait. le dez-nier soupir, aprt-S tinle

W11
iinsirai~it aticutte iiiiniit-tude. nivois dozit s4ill .-iour
lie i'lit ýiuI' 'itt-r It- -111.
Nousu \oiudri-oii- \isiter [a catlitcdtirle.
kii iti-1
utite Itelli
11(40- quairt- li-Iquc Iiuu5 V arriixi'ii, Rt
so- I'"tt s li'OW titt
qua deux heures. Coinntn le ternps presse,
ltil' I
1'4011'
Iiltls
at vot et P 'sj-te
et it n
mous rcudons, aul vio-tttlat
4opt'1lamt ini

de

iL
-'\,ii-.
l
I.

:tný
wit

a tt'ittljllg

iie.tn efot. le d&sir d( - oir

Ml. It, stinpoi ell! ~PliI. Io
de still passage it P~orto. 11 toils
fait ut lavri
1oil
tr;-- -n-dial.
I1
ii.,--t ii Porto quo depuis quelques
11100- et
wcupail auiijiiirit\a11 it Lj4ihirime IW pisto dl'attacl
lain.'410-'lt.
IItl-411
i S-onlzim
eti
plour los voiifr.-i-cs de SantnI 'tit. Il4¶tilllliitiit Imutr tatitrieni suiporivr, 11. d'Aussac. 44 le
-illj ...ior (IUl Init a
Xuttd
XI.~.Jamnet. Sa con\ orsatioti ILous
aplt'll tIede
P- jilliI. e.-l-4.
La i-olorie franoaise ii Pwrto
I, iilaI Iln,'tle imllj-tttital, v (pIl- jaidi. VTil bonnto jiartlif de
11I"
4-!Tatr11
iotf
iSolit act itllitletint des technic
ictis qui xont
tra\;dIJii iii I'rta-i lt p4-etmblit derix on ti-ols ans. notarititient

pwný Vm'iilallaliiltn dt, rtllntraleýa t:orotriques, et rega~lnent

vni-uite

-111-.(lii '-44llit- 1atW~uj minnh
tite jadis de Fratii-ais
P01iiit 11 lIt
lu
pourl :It'
'-adltnitiiei ;an t uittlltOrce on exercot- uli
Plittit' 0t Se fi xaitt 4tanis le pays. Par contre. beaucoup de !'orI u-ai- ttei-ýlrot on Fraince 4411 leur trax ail "st trýs apprci-M. Coite
hjlijrtillrP tde F.ttga
'et'xplique
suihout par Paugmentie atiwi iwtidicrale de Ian piiti
lat
ion. I)ans Ia rtgion entre Douro
ti WIhill!
4.
la itolotl-al ont alteinit une des plus fottes densitts de
1Ii1·i ~. I. agricjltiltne at- suffirait liaa i Ia faire vi\xre. lIeuroe-t!-taett lindutrNie
est prospo~re danws tette roit-ion. Entre IPtto
ci I'Ml-ueltas. nous voyttitil. le long (1 Na route, un grand tiontlire
dttw-i ItfabRitntit surtout des tisisu. Les gett- sont, en gentt1dl,
tl';'1i-2jux. l)De feuitnI-'l
et dos hontos nilius maluent reqwtetuet-illt-tt
tit des cofants x lnnent nous baiker lI titain
uwtild
1

l.a iviti rre, i,-I[it %i~m test ici
tlttitile Liiitt4'l'-01 .. d1"itt
belle
al-il tie linilltI--'tx viap, dte ivte
To
I IMMlt
&oI- '-iii- taisins no

trts floris-'atte. Elte fortie t4es
coulour x-iolette. Mais on \*oit
Tenrouler au tronc des arhi e.
doit pas ýtre chose facile.
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Entre Porto et Felgueiras, nous nous arratuns A Sanl Tirse,
,il se trouue une maison de Filles de la Charitd. Sa supGrieure
\ ient d'assister aux fetes du tricentenaire ; ce sera un dedomina-emtienit pour ses trois comnpagnes d'avoir uie courte visite
du Tres Hlonori6 Pere. L'teuvre qu'on fait ici est vrainlent interf.asz-le. La maison fut fondee, ii y a quelque quarante ans,
par uni curl de la paroisse, pritre tres pieux et tres charitable.
Elle a trouve un gntLreux bienfaiteur en la personne d'un parmissict de Saint-Tirse qui a fail fortune au Bresil. Mais le don
iirporltan qu'il fait chaque annee i la inaison ne peut -ulfire
it asurer son existence, car il a ici orphelinat. crirclhe (t ouroiir, le tout absoluiment gratuit. Pour faire \ivrf la imaion,
un comnite d ddames s'est constitue. Elles sunt au nmitbre de
it•t. A tour de rule, deux de ces dailies s'occupent penidant un
iituis de la maison. Leur dev\uetient, leur ingndiositt et F'intervention manifeste de la Pro\idence out jusqu'ici procurd le
Inicessaire. L'<.uxre na ni axances ni re\enus fixes, imait elle
n'a pas non plus de dettes, nuus out dit deux de ces dame's qui
parili't hien le franiais et sont \enues saluer le Tres Iislourt
PIre.
Deux crevaisons de pneul
peu d'intervalle nous inirobilisentt quelque temps sur la route. Heureuusement, la.Soiree est
ihelle et la lemperature encore douce. La nuit tomnbe quand limus
;ari\ otis Felyuciras. Nous serous les Ih6es de nos cionfrires ofe
.'sttai Tere.sinha, la maison des ý.tudiants de la pro\ince. Les
.I uine.' .elln accueillent le Tres Hlunort P;'re dans leur 'hlapelle
par le chant d'un Tu es sacerdos, en polyphonie, suixi d'un \iirail .M(Ianificat. Peu apris a lieu le salut diu inis du itosaire,
It jie :<,'ite fort les chants que les Rtudiants y font entendre. Au
-i'ner
qui \ient ensuite et pour lequel le Tr;'s Hllonord PI're
l,1Tin-Jl,'o giratias, I'altiospll
ire est tout i fait coirdiale. )nI se
-rnt vraiment en famille.
2I octubre. - M. le Supjrieur general \a celebrer la sainte
iint-se dans la clapelle de l'ecole apostolique, situee l.le aussi
-111r i1 nc~nolinune de Feuijiryn
s, mais dalns un haml-a u assez
ii;rtl:,a quatre kilometres euniron de la lmaismo des ,tudiants.
11 \ axait la uni \ieil d"difice. au centre d'une \aste prprietd. la
qiiniiitr (,leiros.
I.e tout fut donni I la Conirt-eation par une
Fill dil la Charit6, Maria L.uisa de Barros. Elle x oulait que
I'nin ristruisit en cet endroit I'ecole apostolique de la province
dii I',rtugtal, nouxellenient restaurde. En fait, les petits apostoiil~.-' occuperent d'abord successixelient doux autres lhcaux.
i:'(-1 sculenient en 1938 que I'on put s'installer A la Quinla de
(/rl'ros. lais il fallut amnrager le vieux bhtiment et le complltir par d'autres constructions. Ce tut un travail loniit coiltlix. I.e lIel album qui nous a tci renmis permet de suivre la
iinai'lih des travaux qui aboutirent i cet 1inseinble que nous
:itlironsI
aujourd'hui. l'res de cent vingt enfants y sonl i I'aise
,,I irniitu de toutes les commoditds convenables. Lieur santc s'y
:l'p:!iuit au grand air, dans un dicor de hois et de niantagnes,
r.t !- produits d'une ferme attenante h I'lcole leur assurent
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uine nuurriture saie et abondante. G'est a\ec joie que le regard
ee repose sur ces notibreux enfants quand on songe aux epreu\uL qui a\aient frappe la pro\ince du Portugal au ddbut de ee
sieeie. L'a\enir lui suurit riaintenant, et c'est une douce recompen'e pour reux qui out tra\aille a la realisation de cette ecole,
ft. au tout premier plan, MA.Mendes.
DuIn la maltinee. Ies enfants nuus offrent une petite seance
a\.' chant. et compliments, fort bien reussie. Le dernier imtllero
du pirolrl•ltirle -t un Iorceau d'accordeon, jou6 sur unl tres
bel ilitruinent par un petit virtuuse de douze ans, qui \ient
devntier itl'.'ule apostolique. Pour terminier, M. le Superieur
.cnrraIl reimercie les el\ees de l'ecole de f'accueil qu'ils jui ont
fait. 11 ies fi'licite d'avoir ete l'objet de lappel tout gratuit de
Dieu I. la plus belle des vocations, celle de pretre et de missiuunlirt.
Cette \ucation surpasse en dignite, iUs le savent, ce qu'ill
y a i i-bas de plus grand et de plus estimable. II fait des \uux
pi•lr que ceux qui l'ecoutent soient dans quelques annees de
i,
t'1u\iuriers apostoliques en Portugal ou en Afrique.
La mlatiiie
par la baneddiction que fait le TreIs
psaclxee
I
uinor- Pi're d'une belle statue de saint Vincent situee de\ant la
i:;a;de princilale. de 'ecole apostolique. Apres le repas de midi,
:Iua prilw'o
co.i~ti:
de M. lMenudes-Colsa, superieur, et de -es
coflirires. et nous rentrons a Santa Teresinha pour une photoial'liie qui terpetuera le sou\enir du passage de Al. le Supdtrieuir g.leiral ldans cette iimaiuson. Puis, nous allons \'isit'-r la
tilisiietie des m:aisons de Felyueiras. Mais nous faisons halre tout
d'abord " la iilaisun de Filles de la Charite, qui se trou\e i uine
coitaiiie de r;ttres en contrebas du sanctuaire. Les Steur- en
a\aient
e xpulsees par la derniere rvoxlution. Mais la -tatue
d,- -ailnt Vincent etait reste dans sa niche, au-dessus de la porte
d.-ntr'ee. II seinblait attendre ses lilies. Elles revinrent, en ellet ;
t la rit:eption faite au Tris lIonore Pere montre que la maison
e-t ties vivante a\ec sa creche. son 6cole et son ouvroir. Aprsa
que M. le Superieur general eut donne le salut du Saint-Sare:ieiit dans Ia chlapelle des Soeurs, nous nous rendimnes au sanetuaire de Santa Quiteria, dont nos confreres sont les chapelains.
li- doinent aussi des missions. L'ecole apostolique sejourna jadis it Santa Quiteria. M. Brochado. sup6rieur de cette maison,
,-. !i,"ureux d, recevoir le Tris Honord Pere chez lui ; et c'est
ae-. -rand plaisir que je revois ici un ancien condisciple de Dax,
'1. -laquim Pinto Leitao.

T7octobre. - Le Tris Honore Pere chante la messe dans
:a eliapelle de Santa Teresihita. Puis les etudiants nous offrent
ui:e sCiinc oil alternent souhaits, morceaux de musique, rcitation de podsie et de prose francaise. C'est court, mais de lion
uoiit. tr'.s hien chlante et dit. M. le SupBrieur g~neral remercie
ie- etudiants. It lis felicite de la grace que Dieu leur a faite
(-n les appelant dans la famille de saint Vincent. II leur rectimrinainde de proliter A plein des movens qui leur sont si aboldaln'i.it offrthts pour se preparer
a
la tAche qui les attend. Us1dii-
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\tet 'efforcer de de\enir les t savants et pieux iissioniaires ,
quc souhaaitit saint Vincent, mais en mrettant 'acceut sur la \ie
itlerieure, sur la \ertu sulide, plus encore que sur la valeur
intellectuelle.
Apres les vepres, M. Mendes nuuu fait faire une au'ri-able
promenade a quelques sanctuaires bien chers aux Portugais. It
est seulemlent dominage que la nuit tuinbe assez tlt, et que nous
ne puissions admirer la beaute de certains sites. Nous nous rendons tout d'abord a Notre-Dante de I'cnba. Les habitants det
Guimaraens out construit ce sauctuaire sur une hauteur \oisine
de leur ville. Le site est des plus pittlresques. On y voit d'iinImenses blocs de granit offrant l'asliert de boules ýi;antesques ou
de maisons couronnees d'une couuole, exemple saisissant du travail fait au cours des siecles par les glaciers et les diers aenlts
d'erosion. I.e sanctuaire de la sainte Vierge est con-truit sur
une esplanade, un peu en contre-bas du sontinet de la culline.
II est dddi a 'lInimaculee Conception. En continuant a graxir
la pente pendant quelques minutes. on, par\ient a une e:splanade
inoins vaste que domine une majestueuse statue duI'ape Pie IX.
Nous poussons ensuite jusqu'h Braga. Laissant la xille iur
notre gauche, nous atteignons le sommiet d'une colline que ourorine le sanctuaire de Sampciro. :'est encore une eglise iin.;-acri-e a la Sainte Vierge. Avant les apparitions de Fatimna. .ir,,mpciro etait le grand pelerinage du Portu-al. et it deineure encm,.4
tres frequentU. On ne cesse de travailler a l'amndnager et i
1'embellir. Nous avons \u les travaux d'un grandiose escalier qui
permettra de gagner le sanctuaire sans faire le contour tres long
qui. actuellement, y conduit.
La visite rapide du sanctuaire du Bou Jisusm termine notre
excursion. Le a Bon Jesus , est un grand crucifix dominant le
maitre-autel d'une chapelle qui fait corps avee un grard sanctuaire. consacrd lui aussi a Marie.
Les Portugais ont une grande ddvotion a cette effigie du
Sauveur. Nous trouvons dans la chapelle des hlonmnes et des
ftniimes en priere. Avant de se retirer ils gravissent les degres
qui conduisent au crucifix dont ils baisent les pieds avec une
evidente et 6mouvante pikt6. Puis is mettent leur offrande dans
un trone voisin. Tous ces sanctuaires sont la propriete de confreries qui possedent des biens considerables. Detail piquant, durant
la derniere revolution, on vit des franc-macons notoires leur
su-c'der. On n'osait ni fermer les sanctuaires ni confisquer leurs
biens. On fit mieux. On les confla & des ennemis declares de
L'Eglise. Le redressement politique et religieux du Portugal a
mis fin a cette situation intoldrable. La nuit est tombde quand
nious traversons Braga, et nous regrettons de ne pouvoir en
admirer les beautis artistiques. Du moins nous passons devant
u!i statue intdressante. C'est la statue de Pie XII reprCsente
dan!s F'alure qui lui est familiere quand it s'adresse aux pelerin- : les bras etendus dans un geste paternel d'accueil. C'est sans
diite la seule statue du souverain Pontife actuellement regnant
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T'r-;·uonorti P're bneit la maison. P'uis il 'rocede A la brniildiction et a la pose de la prenuiere pierre de la future clapelle
qjui piurra accueillir une centaine de tidiels.
Avant de reprendre

le
chemin de Felyueiras nous allunl

.,,ir
une source d'eau chaude a Chaces. L'eau jaillit en bouillonni;at i soixante degres. Nous en bu\vos un \erre. C'est uluions
a:r-iable que du porto, mais peut-4tre plus bienfai~tant. Nous
tra\ersons, au centre de la ville Il\vieux pont ruiiiain Sous lequel
,a.s-ie le lTaieya. Le pout est un des plus remiUarquabies diiu Por-

u:gal axec seize arches de plein cintre et ses cent quarante
:ii.tres de long. Deux inscriptions rounaines attestent I'antiquite
itt
cette wu\ re d'art. La \ille de Cha\es poss-de plusieurs t glises
,it ihapelles qui iueritent une \i-ite. Mallieureuseinent, depuis
iadel'iii'er reVIlution, la franc-liaionnerie exerce daus cette
"-'alitli
unte iniluence nefaste.

29 octobre. -

C'est encore une grande randouneie eni auto
et le prograniine de la journlle
-t bien charge. Nous coucherons cce soir a Coinmbre, et ceia
pr,ýsente par la route quelque deux cents kilonii;tres. Mais
fLi
'erons de nomnbreux arr'ts en cours de route. a\ee di\ers
,liet.s, pour donner A des uaisons de Sceurs, d'importance
*-ale. la joie de recevoir la visite du Trýs Honor6 Si're. Nous
* ion-ls conie du jeune et souriant superieur de Santa Teresinha.
Hibeiro
H!.
Antonio Joaquin, du corps professoral, lui aussi
j.lune et si vivant, si sylipathique, des 4tudiants si pleins d'ent;rin et des bons freres si d<v\ous. Puis nous reinettons le cap
-:r la \ille de Porto.
.Nuls preiions puur nous y relidre une autre route que celle
qii nuns a mnen3s a Felgueiras. Cette route, d'importance seconilaiir. mais tres bien entretenue, nous alitjie itLUiao ou le1
I ill.i dte la Charite ont un petit hospice et une &cole.Les enfants.
ui1i iius accueillent sont en petit nombre. La Iie\re asiatique
- \i. en effet, dans la localite et. iI leur grand regret, les SItris
rt (tt' obligees de fernier ce jour-la. pour quelque tenps, leur
,i.l>e. Leur bonheur est visible de recevoir la visite du Tries
Ilta:irPt Pltre. et le souxenir de ce rapide passage du sucresseur
,tuenous allons faire aujourd'lhu,

,ii<aint Vincent marquera dans les annales de lcur

iaison.

Bientbt nous dtbouchons sur la belle route qui reiie Villa
I'ofl, it PIorto. Sais nous arreler dans cette dernire ville, nous
*ri traersons

les faubourgs et nous prenons, dans la direction

*hl ud, le chemin de Coimibre. Arrkt i Gadarinho ofiles Sours
i:t
uine trole florissante. lci ne sextit pas, sans doute, la fib\re
;i-iaique. C'est, en effet. ui nonibre iniposant de garrons et de
;l'ltts qui accueillent le T'rbs Ifonore
I'ere. Le- Sterl'- ount eu
S-iireulse idde de leur faire revtir le costume rtgionmal aux cou!-.- \ives et tris s-yaint. L.es Filles de la Chariti s'occupent
*~tii. i

Gadarinho. d'une association d'Enfants de Marie Inomi.;s' et fervente. Coiiine nous approclions de la localit0, nous
::.,iir'niicoiitdr Sour
isitatrice et deux de so roupaigies ;
Ib i
icront
avec nous la suite du voyage.
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.\ous reprcnous la direction de Cuinlre; nmais un autre
arrit e~ prei\u a Aguida. Les Seur ount etc introduittes a 1'ipital de cctte .ille par Ie docteur Breda. 11 aaiit \u les Fille" de
la Charite iil'wuvre en France, durant la premiere guerre I•uIlidiale. et ii xuulut faire bendticier de leur de\ouenment la population d'Ayuida. 11 alia done denmaider des Steurs a Paris. On
Iiesitait liii dowiinr satisfaction. La situation en Portugal n'etait
au point de \ue religieux, et on ne \uulait
pas Lretraiuraurntt
pas que I Ieort de leur habit fit interdit aux Filles de la
dectc.eu Breda se porta garant de la liberte qu'elies
.haritr.lx
aurairint ;ace point de vue, et un groupe de Steurs partit pour
A~jIuida. C't st le docteur Breda en personne qui recoit aujourd'hui
Plr, dans son h6pital. la'ge est venu, et il n'opere
illonowii
le Tr.-s
plu

lui-ir'-iii.

Mais il est restd Ir'Ane de la inaison. ..

Mendes

le iui dit dai- ulne allocutiun oU iit met tout son eteur. II lui
rappelle aussi lque c'est a lui qu'il a toujours envoye les confrrres
d'une ,p1iration. ,t ii le reilercie chaleuqui a\airent Ibes.ini
reus-eriit de tout ce qu'il a fait depuis si loigtenips pour la
aiiit Vincent. Le-ducteur se leve. Mais c'est
double lamille ed
pour -e ras'eoir apri' a\oir dit que F'emotion I'eimp&•lie de
parler. et la chi-.te est \isible. Cependant il veut guider lui-innm e
la \isite que nouu faison, tie Ili',pital dont nous coustatous la
parfaite installationi et I'.:quipemeit tres nioderne.
en direction de Coinibre. A
repau, nou- repartoir
Aplrs l!i
quittons la grand'route pour nous rendre au
wjnous
iui-Jlihein
bour· d'.Atnadia, centre de \ins mousseux. M.ais ce ne sont ni ces
i les beaux palais des cointes d'Anadia et des
\ills re.IomnIis
marquis de Graciosa qui nous amrnient ici. Les Filles de la
Charite ont a Anadia un petit h6pital qui s'est doubl recemntent
d'un petit sanatorium pour tuberculeux. L'endroit est tres calle,
bien expose. )e la terrasse sur laquelle donnent les chaniires
Ide-:ialades, on jouit d'une vue magnitique.
Nous regagnons la route de Coimbre. Nous voyons bientit n
quelque quatre kilomnitres sur notre gauche les maisons de !a
;rande \ille uni\ersitaire qui s'dtagent sur les pentes dominant
ii Mundego. Mais nous continuons notre route. Car il nous faut
,111n
:cr visiter I'h6pital Rovisio Pais situte a Teche, a quelqu's
kilot'i;tres de Coimbre. 1I s'agit d'un asile de lepreux fonde par
ui ri'hlie Portugais dont il porte le nom. C'est certainement un
des plus grands ;tablissements de ce genre qui existe au monde.
Ii abrite environ neuf cents lepreux. Nous nous rendons tout
d'ab'Ird
i
la chapelle de la 1lproserie. Elle est assez curieusemeit
dis~oi':'. Elle comprend deux nefs en forme de V majuscule,
dont la pointe est proche du maitre-autel. Les hommes se tiennent dans f'une de ces branches : 'autre est occup6e par Iefenimm.s. Un groupe ne peut voir l'autre pendant les office-.
Ho•inies ei fermmes chantent fort bien pendant le salut dui
Saint-SacrerrPen qu
preside le TrBs Honord Pere.
l.es mnaiades itous donnent ensuite une seance en plein air.
SM lii. e.1-trade. deux nialades. accompagnrs par I'accordton, la
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Ilnandoline et autres instrumients de iiusique. exccutenit des
chants populaires portugais. l.,'urs camarades les t·coutent avec
un initcrit \isible que traduisent de xigoureux applaudissements.

Quelques-Ons portent sur leur \isage les stigiates de la terrible
imaladie. M'ais rien ne la decele sur celui de beaucoup d'entre
eux. I.es 16preux de cet asile leneticient des traiterents les plus
iitlernes et les guerisons ne sont pas rares.
Ies pavillons qui I's abritent sont disperses sur des kiloinwetrle dans des bois de pins. Ces paxillons sent trcs bien anlina.es.
l.os r:pas y sent apport6s de la grande cuisine centrate par une
'aliuitnnette. II y a aussi des iaislurettes it un 0tage oil sýnt
installrs des nienages de 1epreux. Ils preparent eux-mi'inues lIeirs
repas aver les denrees qui leur sont appurttes tous les jours.
.'asile comupte tres peu de doniestiques. Sauf a la cuisine, crntie
it le Ilo
linies
du m6tier. la plupart des travaux sont etfeetur,
ipar les lipreux eux-lmlnes qui sont retribues pour ces activitts.
. quelque distance. inais toujours dans la miorne proprit.,
-c trouve le Pri'xentoriuii.

Des leur naissance, les enfants dis

:pirevux y sunt portes, et on les soustrait ainsi a la terrible
Ialadie. C'est sans doute un grand sacrifice que l'on impose
aitnsi a leurs parents. mais ii y va de la sante et de la vie de
IPetits. On envisage d'ailleurs de les reunir a leurs parents
pIlquald le danger de contagion n'existera plus pour eux. Ils sout
lIe la part des Sceurs I'objet de 'affection et des soins que 1'iI
dcrine. 11s courent vers nous avec une spontaneit charmante :
#1! quand nous partons, les Sceurs doivent apaiser ieur chairlin
t .'lcher leurs larrnes.

Ians les debuts, les lepreux cherchaient a s'evader de 'asile.
Quandt on avait retrouve les fugitifs, il fallait leur enlever leurs
ialilt et les obliger ainsi B rester au lit. Ces incidents ne se
produisent plus guere. Les malades apprecient les soins qui leur
',it donnes et comprennent qu'ils doivent pour un temps plus
,Iu Io11ins long vivre loin des autres homines. L'influence bientai-ante des So.urs et celle de la vie liturgique et sacranientaire
initrillue beaucoup a les apaiser. Dans ees Ames qui semblaient
inues au desespoir on sent revenir la serenite et meme s'epanouiir la joie.

.a nuit est deja venue quand nous quittons la leproserie
Int nous n'avons pu visiter qu'une bien petite partie. Nous voici
t Co'imbre. Aais sans y p6n6trer nous nous rendons a un grand
ihpital qui se trouve a quatre ou cinq kilomrtres plus loin At
i!i est confie aux Filles de la CharitU. Apr's notre repas nous
t'aisins une visite rapide de I'etablissement. Deniain nous deIron'is partir de bonne heure pour aller dire la messe a Fatima
rt arriver le soir h Mafra, a une trentaine de kilomntres de Lis,'nie. on se trouve le Seminaire interne de la province.

3W octobre. - Le trajet de Coimbre a Fatinu est long. Nous
i" p'ouvons cependant partir sans parcourir la ville qui a toumiur- tenu une place si importante dans la xie intellectuelle du
I',rtni.al. Nous commentons par aller porter nos liounmaes ha
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quatre Sturs. .Mai; c'est qu'il sort. lui aussi. d'abri et i:aison
d'ac'-ueil pour Ies pelerins de Fatin.a. On m'a inerie dit qu'elles
a\aient coummeitnce par recevoir leurs pensiulnaires a deIs prix
eleves que les autres inaisons, et qu'elles out dti relever
inoins
leurs tarifs pour e\iter ' apparelice d'une concurrence ddloyale.
C:'et srlout t ir l('epque des grands p'lerinages que les serurs
lhospitalit6. Le reste du temps elles \out soigner
41ut it exercer
ils nialades a domicile. Les couxents de religicuses de Fatimut
-Int unle partie imtportante de leur clientele. Et quand il s'agit
di 1iii ii ales cloitrees. elles sont re-ues i a laltur:e par d(tux reli:ieuses qui Ite les quitteront pas d'une semelle.
Le Tres HonoIe PI'ere clebre sa mIesfs dans la gracieu-e
lhapelle de nos Steurs. 1.LMendes et moi alluns dire la nitre
dans la basilique. C'est un tdifice de proportiotns assez imudestes,
et sans 2rand caractere architectural. On ue pr6voyait pas, quaid
it fut coistruit, eI dcveloppemient que preudrait le p•lerilliae,
et les ressuurces nimauquaient pour faire plus grand. Aussi, lor.
des. rands pulerinages. le saint sacrifice se celebre-t-il en delirs
de la basilique x un autel d'ou part une esplanade iinamii-,c.
Sui le cte gauche de cet esplanade si on re-arde la liasilitlqtu
un
liiaiisolnette entource d'une galerif de bois est le sanetuaire primitif. construit par les gens du village ia I'epoque oil

Fautorite

ecclesiastique ne s'6tait pas vniroce pro'liurince Qur leI

apparitions de Fatima. C.ette petite clhapelle salts prv;tenti.1. e*st
hm'tu\allnte. Ei!e s'el'\e sur l'emplacement du rhlne dans les
lbranches duquel les petils bergers aperurent la Vier.:e. Pour
dintner une idee de ce qu'etait ret arbre. on a laisst; subsister
tnt it cot. sur 'esplanade un arbre semblable.
I)ans la clapelle de la Iasilique oil M1.Mendes et t1oi f;itebr.,ns la sainte messe, a etc enterr, l'un des trois petit \oyants.
F-rainiis. La chapelle qui lui fait pendant. du r;it, de l'x\anmtil,
l,,--e;de la tomrbe de la petite Jacinta. La causle te I'un et dIe
!':nltre ia et inilrduite h Iloiime. Quanit i IPur rousine Lucia,
pius a•'gre qu'eux de deux ou trois ans. elle leur a sur\ecu.
Entr*e d'abord dans Iordre des Doroth,'s., vile est miainitenant

:.aroldlite i Coninbre oti le cloitre la prot;S-e de curiosite4s tlri

inidiscriltes.
Aprs le repas, nous accoompagnons le Tris Honore Per, av
ia iasilique et a la petite chapelle des apparitions. Nous aurimns
\miilu pousser jusqu'A I'endroit oil 'Ange de la paix apparut
;ix Irois bergers. Nous aurions aussi ett heureux de \oir la
maisin natale et quelques parents des pri\ilegies de Marie. Mais
!I emmrps nous fait d&faut. Nous quillons Fatima vers trois heures
.t re]agnons la route de Lishonne. Traversant la petite ville de
ilaalaha, nous ne pouvons faire autremnent qur de nous y arreter.
L. oino de la localite vxoque la victoire que le roi Jean I remiirta sur les Castillans, comniandts par son beau-frere Jean lI,
, 15 aofit 1385. a Aljubarotta. Si on en eroit la tradition. une
i'lmine. Brites d'Almeida. armlne d'une pelle de houlanaer. s'en
.rxvit pour assommer six Castillans qu'elle jeta dans un four.
.I,-an I avait promis. s'il etait vainqueur. de construire un mo-
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tiii I'loninii

de la V~ier;- v it liut ma ' iiitlqueiitent paroile.
du
uiiunastere sont une nieeeille de Fart
La iclie~se vu es ijueh-juefois excessiv e ;nais oi oe se
i;t-."
'ptas de i"tgaril'e cvts rosaces. cs colunnes, ces arcad"'s si
titlivnlen traxaillees et dunt In couleui' d'un jaune tirant ýuIr le
;iciiat lt'd uno fUate pour It' yeux.
i:~vtt( at'rchiltecture de BHaalha contraste sensiblement par sa
~iii c\-.(;t%('' It iuiunastiero d'Alcobaca que I'on rencontri' xii1gt
l:.Iiv
CLi\xal.

-t It-lUitre

1iwji;a-trv
plus loin
iur* Ia mltl'e route. Les deux toui- qui
au a:drvjiut i' poIwail
l'edntrle
sout. ii est x i'ai, du xvlne si;,'ie.
dI:j i Iv' putail lui-oi~nie dllpuurvu de decoration, est d'une
1 i diaj
zoi-tr;'·itu5 qui prepare au Spectacle donniý par l'int& 1rieur de
I'';-Ii-o. uS ;oilmnez ici. eln offet, dans un mnonastýre cisteiien
jui
uItI Cun'struit au teomaps inituio de saint Bernard. Son liindalrm #4-t It, roi A\lfono Henriquez qui x oulut traduire aillni sa
ieciu~~aIa~ anc
pour la xictoire de Santa'emn
reinportte siur' les
\llitiuniianari. Datts la ialle des Iois ou Fon peut voir des statues
li`ý
er1M\l·ains
portu.ais jusqu'a Jean I statues ( f(aites pa' ties
,.'',no'- en tcrro cruite - nous dit le guide dans son fraiicais
:!Nli-, -xiwati'luni ri'vC mncnt d'azulojis nous raconte los dixers
.:Pi-eitz
d cett
'el
foiadat ion. I.,-atiso du inonastere inmpro-sinhine
:'ar'r.e; dlliuimmions et par son austerit6. Elle a cent huit mi'tr'es

Im 'ajlpeIant ainsi lCiduia dimimtoAtl're de Pontigity, qn)1idi
.x ligni' thmt dte zu;le. Rien ifarrte le regard qui suit datis Iour
i
'r-lýjitn
le 's hant-s colonnes d(teriuiinaant les douze trav·es de
fir~;tit.
l'w Itp fluapelles Iatilmalvs :iam a
ieuf petites chapelles
-vxmvIioilt
aut 'n
diu cho'ur. Elles sont assez profondes
les
wii iiqua v
ll4jjkraient In ines5e ýtaivnt bien protWu'M contr'e
I

i

.

.-i

distractions. AI'llie aujtlrjt. danas le cloitre. Quel conirate
cex
uui de nBtalhla .1 Nous ii'it-als la cuisine. Un canal divr1\6

Ju rix -re Ahlcoa passe soAn-i
s si
pa\enent. Ses eaux enltreliei-nt la fraichour d'un x ix ii qul se tromxait dans ]a cuisine
1t'iw ot se1'ai.'iat auz~si it awr
timus los3 dt~tritus. Attenuant
la :uisine. un x aste Ir'ftwtt.iro oil ;P
;
Oit encore la chaire du
It lui fallail unc \Oix ljui-:santo povur -e faire entendre
Iý')Us: 4t Ii dex alt sluxotun t lire i In lueur de la chandelle A
1',utuji0e na\xall pa- dWart tr fen"4re
ue celle qui s'v trouxt

ini I-u !niIaulrnps. \ais le teinps passe,
ncore hIIate dans une mnaison de Skeurs
qul-lquli,
nuarntp kilot i4tres plus loin. La Iocalit6 'e
Vfdq
o a d IdRainhr los Bains de la Rvine;. Iest une station
'V!i~: a
flaalunialk~.
of I a reint- Lonor. fo'nune
de Jean 11,
i-:~ruuia 0
'mtahbissecnint de bains et un hitpital. L"s Fille;
S
n Ito llt iri Un Iti'4ital, des classes et une crche. II v
a 1ii
1,llioi
1v
aný Jour ruin sonii
axantage apprlciable. car
i:i-a i!a
tiaeol'l" in ille n'a qu'uu rur6 Mt un vieýaire. Un'p
aj;·;cia'~ Iein
d
t4
flda, da Rainoa ost )a fabrication de
*
uuutr~i-stiiqueN 'aui-a ax un d&jA \u de es faiences aI Batalha
:~tAlobaca. Et fa1t au lonr
do ia route nous apercetvons dea

old1:aat

lii
alex

a

1i#'t4'r

a;ir~

1;

li-1n 1its p1ri]i

ýjiaje

tenter Il touriste. D'au-
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tres fois ce sout des "eiiinnes ou des enfants qui offrent au
\'.yageur des tourtes d'un pain delicieux, des gateaux et des
iruits qui sont particuliiremient sa\oureux dans cette region.
11 faudrait avoir le temps de s'arreter. Puis, comment s'encoimibrcr de toutes ces bonnes choses ?
Avant d'arriver a Mafra, nous passons, mais ii est deja nuit,
,i Torres Vedras, dont le nom est bien connu des familiers des
,uerlres napoleoniennes. En 1810, .lassena avait contraint Wellinitou a la retraite dans cette region. Mais le general anglais
ýe replia sur une ligue de defense qu'il a\ait construite entre
Iourres Vcdras et Alhandra. N'ayant pas le moyen de forcer Fadi ersaire dans ses retranchements, Mlassena demanda des renforts
qui ue \inrent pas, et ii se resigna i la retraite. C'etait un succes
puur Wellington qui requt le titre de Marquis de las Vedras.
Nous voici enfin a Mafra. 11 est deja huit heures du suir.
Quand nous avuns terniniu notre repas, e'est deja 1'heure de la
ipriere. Aussi, apres avoir salue les confreres et les sdminaristes,
quc le Tres Honolr Pere avait dteji vus a Lisbonne pour ies
la nlaison centrale des Soeurs, nous allons
i'.tes du centenaire
nuus reposer.
31 octobre. Le Tres Honor6 Pere dit la niesse de comniunaute. Apres le petit dejeuner, nous visitons la mIaison et
ii.uf 'aisons le tour de la proprietW.
11 s'agit d'une fondatiou recente. Pour economiser sun perla formation de ses novices
-*nntel, M. le Visiteur avait confi
it la province de Madrid. Mlais le nonbre croissant des siniinariites de cette province ne permit plus de garder a Limpias
ceix d'une autre province. II fallut done chercher un local tdans
irur pays pour ceux du Portugal. M1.Mendes pensait qu'il le
truverait plus facilement dans le nord du pays, et des lors pas
tr;s loin de la maison des 6tudiants. Mais un jour, il acihte un
j,•rnal dans la rue. II jette un coup d'ceil sur les annonces et
iI y apprend qu'on met en vente h Mafra, a une trentaine de
kiljometres de Lisbonne, une propri6t6 ou it lui sfmble qu'on
pourrait installer le Siminaire. 11 alla done la voir. Le site lui
plut et I'achat fut conclu. II s'agissait d'une ferme et d'un terrain
d riuiron trois hectares. 11 faudrait, naturellement, adapter le
\ iil inimeuble & sa destination nouvelle et lui adjoindre un
bdtinient neuf. Ainsi fut fait. Les travaux d'adaptation conimen-,renten juillet 1953. En novembre suivant on se mit au travail
(,-''ir la construction du nouveau batinment. et huit mois plus
':ri on pouvait s'y installer. Dix-sept seminaristes seulement
i'','upent aujourd'hui ; mais il y a de la place pour une quarant;i!.r.Tout sera termind quand les ressourcos disponibles per'!tront la construction d'une \raie chapelle attenante a la mai-•. au lieu de la salle aminague pour les offices dans les vieux
r i:iients. Derriere la maison s'dtend une \aste propriet6, toute
i: ardins. prLs et vignes. On y circule par des a!lles consacrtes
: ainte Vierge, a saint Joseph et a nos saints, et enrichies
i -tatues, omuvres d'un coadjuteur de la maison, Frire Vieira.
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paItr'.iate

des frires Coadjuteurs.
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.iasionne quo son president,

1I. Neuvy, offre e'n lliioii'nur dtu
IHonr& P'ire TonIlerse
lni-,;ueinent. en anglais. avec les maitres de Ia inaison, leur tile
,t leur gendre, IP due de Pamela. que leur flle vient d'epouser.
tipirieur ghneral des Lazaristes. I.e Tris

a

I.x due appartient

une famille portugaise aiissi pieuse tu'ii-

hlitre et nous 6coutons avec intiret' e t diti'ation les je•i'mn.
op|oux nous raconter qucuques traits qui attestent Iesprit de I'ni
et la charite chretienne de cette famille.
I" nocerrnbre. - Le TrIs IlHnori
Pire a trilld6 sa iiic-e
a
Sampio Grande. II \ient ensuite assister i la grand'iesse chant*.L par M. le Secretaire gtneral dans I'd±liseie
Saint-ltui-.
\hi-ent de Lisbonne, M. !'Amibassadetur de France est reprrsent;
i r'tte messe par un attachli d'aiiimas.sade. Dais l'aprps-itili.
\I. le Superieur giniitral fait une visite aux maisonis tie Fill.id. la Charitt de .isbonne qu'il n'a pas encore vuess. PIuis. n114
iallns souper it la rua do Seciulo.
Nous devious partir demain matin ia trois heures en hydra\inii pour I'ile de Madere. Mlai dans la soiree. on nous a fait
-at\nir que I'6tat de la nmer i Funchal oblii4eait de diff;rer d'un

.jiur le depart de I'hydravion.

? novcibre. -iupplimentaires

i'il

Dans la i:atintlee, prolitant de ces lieures

de

stjour a

Lisblonne. nots comiiplttons

notr!'

de la \ille. Nous niontons au CastiIle tian Jortye, d'oil I'o

jiuit d'un si beau coup d'-oil sur lishibune. Tout pris du tcitit,;(u une modleste chapelle est I'objet d'un culte fer\enit de dl
part des Lisboninis, car elle rappelle les origines du callthlici-tiii dans leur xille. On voit enicorce ans rette clapelle ie
in'tiique sib-,e en pierre de saint <;ens,ipremier ,xque de I.isi;meo, ofi les tidl1es vienneiit s'asseoir aver simplicithI
et cioiiioell

en tormuitlant un \vwu. Noi.s
l non s r'itlioiis e

a leglis
`nsuile

N:int-Vincent. Une salle, *oni-tiu(m - I'• lise. .anrle la tormhe d'uni
-*;nid

nonmbre de

souverains

portu-aik et

doe ielltllnres des ta-

!ille
royales. On v voit aussi eelle d'un su vleraiin miort re:'('I i-itl en exil. le roi Carol de llounianie. In monument attire

!;articuliirement le regard : celui de la reine dona Anelia. dont
!' pitaphe dit avec raison qu'elle se montra reine sur le tr'ine.
: ine dlans I'epreuve, et reine dans 1'exercit'e do la cliaritt. Nous
a'luiarquons. d'apres

les

dates

qule portent

ces

tombeaux.

que

hiu-iours de ceux qui y reposent. moururent en has •te : quellqu!

infants ou infantes avaient seuieulent quelques mois lors

6i ilur dtces. La mort n'a d'egards pour personne.
Notre promenade s'achv\e par une visite it I'6glise Saintl1Ifh'. Ce qui attire surtout le tourisle dans eette t~lise est la
i;Ioipelle dediee a saint Jean-Baptisle. Le roi Jean V, qui la fit
].0tir en 1742, la voulut d'une ricihesse unique. I.es Ieilleurs arti-tes italiens en travaillrent les narbres
i Rome, et en coln]p,-;rent les mosaiques. L'agate. le lapis-lazuli. I'alh.itre, le vert
,I!:liiue. I'ivoire y furent employ;s it profusion. faisant de cette
' :iolle un incomparable muse de I'art italien du milieu du
"iii" -.icle. La chapelle de saint Jean-Baptisoh fut dotie de

-
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ie, dentelles
de Iiriche

rares. tis-us d.or et

pikces d'orhfi-ecrie. Ce qui

riunli dans unumusee qui colm-! teii.core de ces splendeurs es't
Ctelle-ci Vst conlide aux Peres Jesuites.
oiniiquoea\ec '-eglise.
C:'e-poiurlquoi on trouve dans une de ses chapelles le totlbeau

d'uni de

plus grands thiýulogiens, de leur Compagnie, Francois

4uarez.

-- 1)- 3 h. 31, nous Sounllles sur les bords du
,l,.
:i iturt-r,
FTa.e. a IFeialartcadere oil iious devoois prendre J'hydravion pour
Funchal. rcapitale de r'ile de Madere. Nous pensons amerrir \ers
7 heures et e'1r:lit-lr peu aprs la sainte messe. Mais. d&s notre
a I'liibarcadire, nous apprenons que I'lydra\ion. qui
arri\veC
-ient dle Lionidr's, a une bonne ieure de retard. En fall. c'est
;* ndant quatre heoures qu'il nuus faudra I'attendre. Nous nous
arri\era, quand ses feux apparaissent au-dcssus
di'maitdons \'il
ii \a se poser. Mais les passagers qu'il anmne de
Ilu Tao;e. 1,if
1ndre- et qui iconlitinueront leur voyage aee nous n.'axaient
pas i biord de quoi .prendre leur petit dejeuner. Ine \rleette
*at I,,,
. les- crlcher NiIr les :onduire au restaurant de 'ctmii;i•r.lr;
. petI1i11s iIinl tonli
avec eux dans I'enbarcation qui
i,'- ronl:dnit
I'lhydra\ion. 11est dune pres de 7 li. 30 quaind
n. iid- il',nlhns. H4ureusemiont. nouns franchissons sans inciident
f''i'hiux les imille kihiiomtres qui separent ILisbonne de Mad;re.
N,.liarli\ols i F/uLtcha/ it
i 1 ih.
30 de t'heure locale, qui est en
at\;iia.n
d'une lhee ur Lishionne. Nos conflr;res, MM.1.Almeida
et Kairrealts, nius attendent au debarcadere. I|e consui de

Fatlwv. loialirient. qui -'e'xprimi, dIans un franiais tres pur. nous
lIend dans son auto et n11lns arli\olns on quelques nlinutt'
'YI,;tital donar Amelia, diri-'r par Ie- Filles de la Charite et iint
*,,- ,rl'rres -oint aIunliniers.i Nous re'itebrons aussit't unitre
.*--, I'TrI;-.
T't Honor Po're rf-qmit Ile~ holnmages fervents des
r
in
- .r up"'s- autour di, lenlr uptrieure, Soeur Valette. \,;us
p u',.in,
liiý:tre rtepas de tidi ic ia r'sidence de nos confrirr-,
.i, . tnit irs d. l'h..pital. l.'hlipital, colri e son nom le dit.
i.t
a-nstruil par la reine doia Ar.\elia en souvenir de sa iile
uiii :;<iit ,.i lie. trpI tard -an? doute.
icercher a Madere le
.'t*-.ii-4I.t do -a -ant- erlqlii y iimourut. 11 re4,it dos tul, I-;i'.
Mladrir
t*-t. en effet. 1'endroit idial pour le traiteni:it
O1< . tluberculii-.
t :ause de la purete de son air, la doucelr
dI -ii 'lirtat (4tI'calit: le sa temperaturo qui oscille autour
d ,iler,;
n;o
i .pdesced pl, au-dessous de 15 degrs. PI'i.-:;- +,. ri,, rllnfrbiro' -,iit \venus s'v uerir de fagon co::p'. \i;iilimnt que I'on -ombat la tuberculose de fagon pl-;'
'i! ;r.+' .. 1 ; i . 11 1 suceC's grandissant. Madi're demeure
t ;-

.jur

ter-

),iiraisant aux poitrines faibles.

\ :unet
liurie t dI lie, It Tris lHonor- I';re est recu pi.;'
it- ll'tlitl
i oo- Mavri.
Le zroupe dont h'lipital est le centir
cr.irtr, II i!:iiiier ,o miiibres. En grand nombre. elles ont r ilun
ap';,!iIt.i
i1rlu
directt-ur. M. Alimeida, et on en coinmp'it
tlie; , iniq . - I;t:;; la ,.-lapjelle de leur Association. L'une d'ei.t
: - li i I -- !li,
r I'Pirc leur joiie de voir a Funchal, it
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,u-cceseur de saint Vincent et lui denmande au niom de toutes
uii

-ouuenir dans ses prieres. M. le Superieur glneral dit cumi-

iiuin it est heureux de voir leur Association si florissalte. 1I
rlrtera leur sou\enir devant la chaisse de saint Vincent et au
sanciituaire de la rue du Bac pour obtenir qu'elles realisent de
i.ieux en inieux leur engagement d'Enfantsi de Marie.
Puis le docteur. M. Cardoso. nous prend dans sa voiture et
inus fait faire une bien interessante promenade. II a surccdI
i -",n pMre comne mCdecin de I'h6pital. C'est un fer\ent chretiii. un hoinme tres cultive et qui parle un francais excellent.
II a dix enfants, le dernier 'ige de quelques mois seulement.
Citte riche natalite est frequente dans 'ile et elle poserait un
.ra;e probleme s'il n'y avait pas 1'Tinigration. Les en:ig;r.s denmcurent tres attaches a leur petite patrie et ils y font rI'itrebeaucoup d'argent dont beneficient leurs proches et lesI loalit;s dont ils sont originaires.
I.es Mladeriens demeures au pays natal sont de \aillanis
c:iapangards. qui tirent tout le parti possible d'un sol a-eez
in-iiat et difficile a cultiver. Sur les pentes de la montagne. souxent tres raides, nous ne voyons pas de terrain inutilise. Des
iiurettes retiennent la terre \egdtale. parfois apportee la d'en
i,- : et c'est un curieux spectacle que celui de ces handes Ctrolite- de terre constituant conmme les marches d'un grandiose escaliier. Au has de la niontagne et sur les preminres pentes,. le hananiei est roi. Puis il se nmle a la vigne. Au sonunet, c'est le
dlniine des coniferes. Et partout les jardins de legumes inettent
uni teinte d'un vert aux multiples nuances. Nous nous arriotns
i,| temps a autre pour contempler tel site plus captivant. Tel
.e petit port de pkche, Camerade Lobos. qui a tente souvent ie
pinreau de Winston Churchill, et qui est entour6 de \i-nes
dlinant un excellent madere. Nous faisons une halte obli-,atoire
an prioontoire du Cabo Girao, dont la falaise s'*leve toute droite
itf'in• cent quatre-vingts mbtres a partir de la plage. Du haul
,It-elte falaise on a un coup d'cil magnifique sur la cute ineridliniale de I'ile vers Funclal. La montagne y descend ju.squ'a
la n•er. C'est pour cela que Funchal n'a pas d'adrodroine. II faudrait de grands travaux pour aminnager un terrain d'atterrissa.e,
0(I en serait diminuer d'autant la superficie des terres cultivtes.
\ -2) heures. nous soupons chez les Srurs qui ont invite A
,erepas les principales autorites de la ville. I.'cv.que de Funcha! est mort, il y a quelque temps. On lui a donnd un success-ui en la personne d'un Franciscain portugais, .Mgr David de
Sousa,;ig6 seulement de quarante et un ans. qui sera sacr6
din:anrche prochain a Lishonne. En son absence. le vicaire capitulaire a et6 invite par les Sowurs. Mais il doit partir demain
pou,' Lisbonne, afin d'assister au sacre du nouvel \evoque et it
a i'.miand au chanoine Barret, vieil ami de M1.Mendes. de ie
•'.,",:'enter. M. le Gouverneur de Madere, M. le Consul de
Fr:cie. le president de la Junta sont ta, ainsi que le doctaur
C•:;rioso. Au dessert, M. Mendes se lIbe pour remercier leIinvit':- It dit au Tres Honord Prre )a joie de ses fils de \adere
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»,n.rac ieuses cascades. Comient s'explique-t- lle dans une reSion fiI les pluies sult rares et ou il ne ieige jamais, nl'a-L-uil
dlit ' Quoi qu'il en soil de la \aleur de inoibreuses Ihypotlhb-es
imaiiities pour expliquer ce pheiiomena. les Maderiens follt un
i
ius.-e judicieux de ce trdsur. L'eau est d'abord utilis,;e colinr

iirce iilotrice dans de nouibreuses usines. Puis, par un riles;au
ilde canalisations qui descendent jusqu'au rivage. e.lle \a lf;conlnr Ilos hliamps et les jardiii- qui font la richesse de I'ile. Nius
population trA.s dense. et des nimist.ntra\' rsonsides \illages r
A.,it'Yes
nii.ttisolees. aux iturs d'une blanelieur eclataile et
l'in toit de tuiles rouges, arniiseiit en grand nulbrtie le-slentes des inontag'les. Plusieurs de ce.s \ illages out des spd:ialiiis
clintx .soigxeuseiient enipaquetes rmplissant des cainiro s que
,iusvoyonu descendre vers Fuarnchal, objets de vannerie aarliissant Ja de\anture des iag.asins ou cou\rant le large plateau
-I'ln colporteiur, etc... La population est tris religieuse. L.es haraitants de ces maisons isoltes out souvent une longue iimarche a
rndre a I'glise. et csnt
i'aire. liar des sentiers difficiles, pour s rede
r-penrdant binri assidus aux offices. Sur notre passage, les nfltants
Inoii saluent de la main et les honmnes se ddeou\rent.
N.us. renltrons a Funchal ou les Damles de la Gliarite -ult
rn;lllies cliez les Swurs pour ot'rir leurs hlotiiages a M1. Ie Suplinrieur .ineiral et lui demanider sa bneddiction. L.eur -rouupe
,.t hlien actif et coniple environ cent soixaite ineimbres. (In peut
qu'il suit le seul dans File de ladere. C'est que les
-tniiiiner
I: nilrences de Saint-Vincent de Paul se doublent ici d'une
!i;mnllrh ftmninine qu'on nontne le groupe des < Vincentiennes -.
( w Ie i'nut que. se r-jouir du bien fait par celte association qui.
,!IIl ussi. est sous le patronage de saint Vincent, e vit de soil
i-prit.
M.
l lc Consul
\pris le souper, nous allorn faire une \isite
I,'V;iaicnqui en avait exprimii Ie desir. 11 nous fait un accueil
in;.ml.-dial. Nous trou\ons pr's de lui sa feiinle, sa fill telsoil
,riilre. i :e dernier est franiais. 11 a fait mi stage eln A.'rique
fa'! ii-ra pour- 1' compte d'une sociitr Imnport-Export. I.es jeuI iqu-iix vont se fixer a Paris on .la fillt du consul a fait un
-•i..
- miii e etudiante.
I:C-. demtain que nous devons quitter Madi-re, du nioins 1
i't:;i de la ier le permnet. Notre hydra\ion stationne hien deja
;•.ii- I' prt de Funchal. Mais la ria mnioutoiine. et Ion peut se
dmi ::imdhr si son #lat perinettra demain it lihydravion de decolIri. I'our permnettre en tout temps I'ainterissage et Ie dipart
ni :i 'mniiielnce la coniitruction. dans Ie port. d'une jele qui
ncmore
i.r, [;i unI plan d'eau intiobile : miais cetle jet6e nest
i;qu.
!iliti faite. I.e ronimantdant maritiie, qui donne aux hydrz;\inms la permission de partir et qui les conduit lui-imnlie
.io-;ld':i I'rndroit oil i!s doivent di*-ilcler. a la výp-utation d'6tre
Irm.uldenti. II faut done inous eni reiettre it son .juigeellet et
soit dill'tre.
a *;-,il de bon grd, s'il I'exige, que notre dPlartl
<
lami
nms esplroins qu'il n'en sera iien.
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.5 Ar.iu'irce. La iter est trbs calhie ; iotre lihydraxion
pourra pa tir pour 1.isbonne. Dis six heures du matiii nous
au port. Nous nous envolons sans dilriculte une deilisniinum
heure plus tard, et iwus arrivons \ers unze heures & Liubouine
-Nulls allOiUi prendre notre repas de midi chez les cuntirres
portu-ais. rua do Sccolo. et aussit6t apreb nous nous ren'dons a
V'aerodroine de Sacacnm. Tous nos conlfr·ces de Lisbonue swoit la,
ai-ni que Sieur \isitatrice et plusieurs de ses compag•ues. Le
i:,'t-ltllatio&i d'-ir-France. \enant de Caracas, arrive
Ia
llrure
pr\ tie. Nouu
quittuis Libunioe a seize heures quinze. Nous
de\ iun- arriver a Paris quatre hcures plus tard, c'est-a-dire, en
tenant comptl du d&calage de l'lioraire, A vingt et une hlures
quiuze de cette \ille. Mais les conditions de la na\i;atioii
atrieine sont exceptiounellement faxorables, et il n'est que
vin-t lieures trente a F'aerodrome d'Orly quand notre axion s'y
poue. tHeureusemrent, M. Zinmmernian, assistant, et Frbre l.ouis.
du Secretariat, etaient arriv6s a l'aerodroiue bien a l'axance.
11 etaienlt ll quelques minutes a\ant notre atterrissage. L.e foirnalitt;s de police et de douane s'effectuent rapidement. 11 est
\viut »t une heure quinze lorsque nous arrivons A la liison\lere. l.a Conmuniaute vient d'aclieer la priere du soir. in se
Slltente. dlf -aluer d'un iiot les confreres rencontres dan- les
c.'uloirs. iDemain, ses tils diront plus longuement au Trbs tHimnre
P,.re leur joie de le revoir au milieu d'eux.
Voila done terminr
ce \oyage en Portugal, un peu rapidf
imatisi intlres-ant et si in-tructif. Nous avons pu constater alet
b,.,1v1ur le bel essor pris par les ceuvres de la double fanilie
do -•
uint Vincent apres l;i tourinente qui les avait aneanti'e ii
v aura bientlt cinquante ans. Et tout laisse esperer que lfax\ine
neiilleur
tra
encore. 1)io gIratias '
Pierre DULAZ
1'.S. - I.e s riars 1i938, a Porto, par suite d'une operation
hlirur-'icale. d'ciede M. Stbastien Mendes. 11 4tait, pour la sec'!,ide lois, \isiteur du Portugal, depuis 1949.
.V lIe 1 janvier 1882, a Castro Daird, diocese de Lainego
l',rtuaal, Sdiastien MendOs etait admis au seminaire interne
dICt.ax, le 27 -epternbre 1900, il y emit ses voeux le 4 octobre
1902, et fut ordonne pretre le 9 juin 1906 par Mgr JacquesHector Thomas. Place, en 1906, aunitnier a l'hospice de FFun,lhld.
il est nominm comnme directeur au s6minaire diocesain de
FuIchal en 1909. DNs 1910, par suite de la R6volution portu-aise. il trouve emploi " la procure de Londres. En 1911 il est
plat• au College d'Anioura (Liban). En 1913, ii part pour le
Br.'-iI : lt. ce furent Botucatu (1913), Bahia (1920), Irati (1925).
Ei 1927. ii devient visiteur du Portugal jusqu'en 1933. Diverses
*ihares : directeur du siminaire interne et superieur, occupont
alors le zele de M. Mendbs, qui redevient visiteur du Portuual,
en 1949. totalement d6vou6 a la chore province portugaise. Pur
lui succeder, le 31 mars 1958. a et6 nommnn visiteur, M. AntonioJoaquinm Ribeiro.
Note des Annales.)
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PROVINCE DE NAPLES
VISITE ET VOXAGE DL TEI'. HONOtE PERE S:LATTEIhY
(9-22 novembre 1957
Quelques jours apres notre retuur du Portugal, inus \,.l
dtinou\eau i I'aerodrouie d'Orly. Cette tois, c'est pour y pre;idre la direction de l'ltalie. Quand les Superieurs generaux \viit
daiis ce pays, ils lie descendent pas au-dessous de Naples. 11en
sera autrement cette fois-ci. Apris avoir assist i la consu•ratiuon de la nlu\elle chapelle i la Maison centrale des Filles de
la Charite de Naples,

AM.
le

Supdrieur g•·iii'al

traxersera, d'ouest

eiiest, la ptuinsule. II visitera ses enlfats des Pouilles et de
li Luý'anie. Nous franchirons ensuile Ic ddtroit de Mlessine, inwts
passe-rons quelques jours en Sicile et nous reviendrons a Roiri
d'oii uous regagnerons Paris.
i nocelembre. - Aujourd'hui encore le temps est bien nua-cux : aussi notre avion part-il avec quelques minutes de retard -ur 'lioraire. Nous traversons la couche de nuages qu'on
apercevait de terre, mais c'est pour eni trouver une autre. sans
dlute non nmoins epaisse, entre 1'azur du ciel et inoiu. C'est pourtquii nous ne verrons pas pius le soleil que tie le font depuis
quwques jours les habitants de Paris.
Nous faisons escale a Ciampino, F'aeroldrlonie detoi.iie. Piu.-iur- confreres sont venus v saluer le Tres Honuor Pere. II y
a i:!. M. Betta, visiteur de la province de Home, M. Prevedini,
superieur de la maison du Leoniano, M. Munoz. suptrieur de la
Mai uon internationale d'Mtudes. M. Lapalorcia. assistant, ancien
Louis Bisoglio, procureur general pres
\i-iteur de Naples, et 1M.
Ii< Saint-Siege, feront avec nous la deuxiemne 6tape du \oyave,
et X1.Betta nous rejoindra par la voie ferrde. Nous pensions 4tre
a Naples h la tombde de la nuit. Mais notre avion retarde son
dplart pour assurer la correspondance A un autre appareil qui
so tait attendre. Quand, enfin, nous ddcollons, notre avion dolt
lutter contre un vent violent qui ralentit sensiblement sa marcli. Oin nous invite bient6t a remettre notre ceinture de sfretd.
La prrcaution n'est pas superflue, car nous plongeons assez souvent dans des trous d'air qui provoqueraient, si nous n'etions
solidument fixds h nos sibges, des culbutes desagreables et meme
dan-eoreuses.
Nous voici enfin a I'adrodrome de Naples. Quelques confreres -,,zit
venus saluer le TrBs Honord Pere A sa descente d'avion.
Mai- iuand nous arrivons A l'aerogare nous sommes surpris par
des ;aclamations et de chaleureux applaudissements. Ce sont
les -'iniinaristes et les 6tudiants de la province de Naples qui
manifestent leur joie reconnaissante a M. le Supdrieur general,
di. -on arriv6e dans leur ville. Quelques minutes d'auto nous
conultisent a la maison centrale des confreres, via Vergini. A
F'eoil.p du majestueux corridor, tous ses enfants s'empressent
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A I'issue de la ceremonie, les Eiifants de Marie uffrent leurs
ii.,images au Tres IHonore Pere, aeec cette xie, cet enthouaiasime
que Ion te s'etonue pas de rencontrer h Naples. Nous ditons 3
I; Mlaison centrale de Via Veryini. Aux confreres de la maison
et des autres maisons de Naples se joignent un certain nolubre
dl'ciesiastiques et de laiques, amis et bienfaiteurs. Je \eux au
n:uilns noter la presence de Mlgr Spina, qui representait hier Sou
Eminence le cardinal Tisserant a I'hommage qui a ett rendu
hier au bienheureux de Jacobis. J'ai pour voisin de table un
~nedrable devque deiissionnaire retir6 A la mlaison dei Vergini.
II a\ait h cela quelques titres. Un de ses freres, actuellement
dl;cded. tait Lazariste, et trois de ses scours, dont deux encore
\ixantes, sont entrdes chez les Filles de la Charit6. M.gr Caldarila a etý, pendant une quarantaine d'annmes, Cvxque de Tegiano.
11 me donine de tres interessants details sur son diocese et sur
le eu'
ures qu'il y a faites. II est ravi de pouvoir aclhever sa \ie
dans la mliaison de nos confreres, et tous les jours ii r6cite le
7',Deumn pour remercier Dieu de celte grace. 11 ttait plus de
Iriz,/ helures quand nous somnies entres au relfectoire. A\usi le
Htuonortl 1're doit-il en sortir avant la tin du repas. Car les
Ti
Sý,,urs I'atlendent i leur naison centrale a 14 h. 45, pour lui
offrir leurs hommages. Elles sont groupies dans !a niagnitique
;ll' de retraites construite tout rcermment et qui se trouve
-dessus de la chapelle consacree ce matin. Elle est, elle
.ijiusti'
au-si d'une blancheur eblouissante. Mais la pensee vient tout de
.uile qu'il doit y faire terriblement chaud en 6t6 quand le soIhil de Naples y projette directement ses feux. On se rassure
un lii
en voyant au pJafond de la salle de puissants ventilat'ur-l qui doivent rafraichir alors sensiblement la temperature
et 'aire circuler de l'air. Successivement, une Sceur a I'habit et
unr petite Sceur du Sdminaire saluent le Tres Honord Pere, lui
dise-t leur joie et teur gratitude pour le bienfait de sa pre-cii.e et lui promettent, avec leurs prieres, le don total d'ellesminime au magnifique id6al de leur vocation. Vceux, remercieririits et proinesses \ont aussi a la Tres Honoree Mere qui preil la seance a cote de 1. le Supcrieur general. II y a dans
la -ille environ cinq cents Filles de la Charite. C'est qu'aux
iiur~ dle Naples s'en sont jointes un grand nombre venues des
autrl.s iaisons de la province. M. Lapalorcia, ancien directeur
di- Fiilles de la Clarite de Naples, et qui en garde partielieTandis que les Sceurs
la charge. est assis prt s de imoi.
i,,iii:
l,.;|i.!t devant le Tries Honurd Plre, il me dit leur nom. la ville
d.,: elles viennent et I'ceuvre qu'on fait dans leur maison. Je
m..Žerveill6 de cette mminoire que j'enxie. Le Tres Honord
-iiI'.: s le- e ensuite, et apres quelques phrases en italien, qui
1'-! i;a joie de son auditoire. il poursuit en francais. 11 dit sa
j,•iletre i Naples pour cette ftte, de constater la prospdritA
dl,;;, province et la promesse de bel avenir que constitue le
ir,;*,· 'ldes
petites Sceurs du Seminaire et des postulantes et
ai-; .:!1nt's ique nous avons v\ues cer atin.
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Nouu ;aeauuis la belle terras-e qui se trou\e prbs de la iaile
des rctraiiet.
i11n uudrait s'atlarder A jouir du beau coupi d&'il
que I'i yva de la mer et des environs de Naples. Mais il iaut
-a ltuter de regainer la maisou
centrale de nos coinfir'-Ie pour
a.si-4ter
Ila a.-ance littdraire et musicale qui \a Cire otlerti i
M1. Ie SuplLrieur gclTcra. Successi\emnent, M. Cesa, \isitur de
la prl.\ ir c, et Ml. Malara, zuperieur de la maison, parl'-nt au
hnu
dI It'lurs couinfrres. Un s6mlinariAte, un etudiant et eldux
vli. '- dIe F',ruile apostulique de Naples cuipliiimntentt cn'ulte
it T'lrbIloniJ(i;
PI'-r. La ,u-sique tic puuait mtatiquer d&e t.l'ir
dtl- I pr'Ior•'iinle de cette sallae une place de cluix. Mu.-iq-le
\ocale d'ahord. Le ch.iur couipus des etudiants, des s6mninaristes
et dt
c
apo.vlointi ' , chante a\ec beaucoup de precisionu
et de
nllalciu.Is
: nooju ajplpreciouis tout particulierelient la iuu-ii;que
.ur lrquehlle -jIout crhantle des vers miagniliques de Dante a la
oluirt de la Sainte Vierge. Mais iI v a aussi de la mtusique iistrumtentale. A.\ec li-ur pruoesseur. deux de nos coulfrt're.
1M1.
Sutti 't Jua\arLn.i jouent sucreissi\vement Iaupiano, a quatre mains,
du Brahmls et du Schubert. J'entenlds Infm'e avec une agreable
-urpri i-. di jiilie- \ariations sur le tllhb e : a Ah ! cous dirni-je,
iMtatIfitt...
cofulposees par les excutants. Mlais le monmen.t !e
pluo
saisi'l-ant de cette reuuion fut la remiise d'un dipl'nie
d'agr,-'atioi a la familliiiede saint Vincent idonne a un emiirnnt
laiqiue iebNaple,.
M. Lo.uis Del Giudice. haut fulntionnaire d!es
'Tra\aux jiublics, tqui rend a nuos conllrirvet
de precieux servico-. ]Dal
I'allo-ution de remerciertent qu'il prononce, M.. Del
;iiiilic., ditl a gratitude eivers les confrires de Naples. II ;cs
I r'qu'ntth depuis sa petite enfance. et c'est d'eux qu'il tieut les
pi~ri-ieip
Imnoraux et religieux qui out inspire toute sa \i!.. 11
lit au--i -a juie recoinaissante de Pihomnnur qui lui est acrltrd
par 1- TreS IIlonori
P.ire. et du bienfait spirituel qu'est pour
lui -; participation aux biens spirituels de la famille de saint
\ irrjnct. 'ar ii a pour noire saint fondateur la plus affectutiuse

d.4x-iti.

En conmeni;ant son allocution de reinerciement. -M.Del
It

<.;iuditve nimiu disait I'dnotion qu'il tprouvait et on n'avait au,o1W Iline i l'en croire. Cette emnotion s'a\era comjmunicative,
.t t,•u-rnous a\ons renercie D)ieu de la grice qu'Mtait pour nI us
1. spectacle de cette vie chretieinne ferxente et toute det\oute
aux weu\res vincentiennes. Nous axons eu a la laaison dei Vermii le spectacle bien edifiant donn4 par le cardinal MAinimi, trchie,.,que de Naples et les ev\ques de Campanie qui faisaitnat
eilsentile chlez nos confreres leur retraite annuelle. Cette -etrailt
leur est pr'clihe, comme d'habitude, par un pretre de la
rmaisi. IIy a la une preuve tres encourageante de l'estime dans
laiquIlle l'lpikscopat tient nos confreres.
1I nocembre. - A six heures et demie. le Tres Honord Pere
c-l'ihe la -ainte inesse dans la clapelle de la naison centrale
des- *oifrtres. Elle est remplie de Sceurs et d'enfants de letu's
1IU\ris,. Dluanmt cette inesse. nos jeutes aens exucutent des
chants quli portent a la priere. Vers huit heures, nous partvoi
pI'ur I'Ouzzole.s. ville situee a l'ouest de Naples, et sur une baie
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,lfe. Nus all-.o,;s
qui est le prulug1IenitIt de sun merveilhlux
fairl
visite au < Villtyyio del Fniriullo Village de IFlifant).
Pour diriger cette belle wuXure. M•gc Castaldo a fait appel aux tils
de saint Vincent. II y a Lt cent c iquante
i
arcons arrvchdli
axs
datngers de la rue et a llailisere. I. Vullo a la direction tid
c(tle maison. Assiste de deux autres confr'res, .MM1.de .Anlelis ,t L.azzarini, il s'occupe de la formation morale et spiri:ue lle
cde enlfalts. tandis qlu les Filles de la Cllarite ;assuirnt les ser\ices inalltt iels de la Imaison. Mollseignear a bien
\inlll l pIsider la seance otferte au Tris Honorllo
l re. M. Vullo,
a;niein >lB\e de notre sctiasticat de Dax. fait en tranEaiks 'hist-rique de cette teu\re qui n'a quc
seept ains d'existence et lqui
a dljit r'ali ie tant de bien. Cint autres iaioins. danll la ir'-ion,
lier!ei!lttll ti
dniner a deux mille enfanits une education clirfde
tirnlit. A (quique's miniutes. di'ici, .loiseigneur Inoiu fera \isit11r ult hItau groupe de miagnitiques hltintents qu'il va reinettre
a;l\ Filles de la C'harite pour qu'elles y reqoi\ent dcs fillettes
i,;tire''s. I'reliant la parole aprns M. Vullt, 1'exdque de PotizzoIs inLis d(it a\ee eilmotion ce qu'il doit it ses ilaitres de jadis,
nltamnlent "t MM
1.
Goudy, Brit'on et Pumiir qui furent ses protsseturs au s-ininaire de Crr-eto. Et de\ant ces miagnitiques rcali-alinis en fa\eur drs pauxres, on se rjouit en pe;asant qul'
Iltir liintaine ori-ine ii y a eu Iactiun des Iils de saint Vincent.
Noull nous arrl'tols pour jeter un coup d'ceil sur une eglise
,ri ri,,!struction. Elle est dtdiee i saint Juachimi.
La province de
Napi, s a pris sur elle de la construire. et ii y aura la une petite
parlii'-e dont les collfri'res seront charges&. I.'tlise et de proip"ltitns assez nmdestes. puislsu'elle lie peut _uiire contenir
qu(',ni\airon inq cents persoines. Alais elle sera d'un secours apipri'iable dans ce quartier populeux et perl'ettra de dtconitesliitn'r les paroisses voisine..
Le petit preslhytere 4i1 oi)geront nos
miil ri'res est aussi en construction. 11 fail corp;t
av\c I'ialise, ce
ili f'cilitera l- eaucuup le service parois-ial.
Sous la presidence de la comintsse Del IBalzo, les ID)alt•s d(1
!aI Clharitt, de Naples out requ le Tribs HonorI Prre au sib-e de
Ill
tflorissante association, tout voisin de la Maiskn centrale
dI,- Filles de la Clharitd. Ce voisinage symbolise hien la frat rItlle etntente dans laquelle ces dames collaborent axec les -vrn-s
f"r'
le soulageimient des pauvres, selon I'esprit de saint Vincent,
illr
iunnllun fondateur. I.e petit aperu qui nous est don!ie de
itir act\iil; charitable nous montre avec quelle generosit4 les
I;ntlesi
de ia Charit. de Naples rdpondent a l'appel de la mis;re
-i-s toutes ses formes. et M. le Superieur gendral leur dit com,:it il en
e est heureux.
Visite rapide A une maison de Filles de la Charitd qui porte
I-inom de ,c Mater Dei n, maison ancienne mais tr6s \ivante. 11 y
: lis que.lque cinq cents fillettes et jeunes filles qui \ont a I'ecole
,tro(iissiale ou suivent les cours d'un colli,,e. Ces denioiselles
iio'-s accueillent par des chants executes avec beaucoup d'art,
It la sdance qu'elles offrent au Tres Honort PMre comprend un
u:i.iro assez rare : dans un compliment en tres beau latin,
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icoire monutri depuis notre arri\ee a Naple- n'attendaii, -Ceillet-il que notre depart pour apparaitre. C'est un peu \e''aut. Mais
inieux vaut tard que jamais, et le long voyage que rous allons
taire y gagnera en intterel. Avant de quitter la \ille, je Tres
Hlolnor6 I'ire cilebre la sainte messe a l'Albc'ryo dei 'ocri.
IAl'Htel des Pau\res. le nomn est bien choisi pour d('signer la
ilomeure de ceux que les Filles de la Charite doivent considtrer
coomme leurs , seigneurs et maitres ,. L'Alberyo dei Poceri a
Sraiment grande allure. Ses quelque deux mille pensionnaires ne
sIiYisenit pas A l'occuper, et plusieurs services publics sout installes au large dans cet inummense quadrilatere. [.es Filles de la
Clharite donnent ici leurs soins A des enfants siourd-miuets. a des
enfauts dont la justice leur confie le redressemient, et a des
\ieillards. L'Alberyo dei Poceri constitue une paroisse avant un
curt et deux vicaires. II faut trois clapelles pour assurer le
,r \ice riligieux de cette paroisse d'un genre particulier. C'est
dans i'une d'elles que le Tres Honord Pere dit sa messe. La
comnmunion dure assez longteinps. 11 est emouvant de voir de
p(auvces nialades, presque tout A fait irpotents. aides dans leur
itarclie \ers I'autel par des compagnons de misire et par des

Nous prenons la direction de Rdnmccnt. 11. Lapalurcia nous
;uidera dans toute cette randonniie que nous entreprenons dans
I, sud de la peninsule et en Sicile. Aujourd'hui le sous-directeur
des Filles de la Charit6, .I. Losciale. nous accompasgnera dans
la premiere teape de ce voyage.
C'est une ft"e pour les yeux que de parcourir. sous un beau
-,,eil cette riche plaine dont le nom revient si souveit dans le
\lartyrologe In Campania... Puis, nous franchirons la montage
(lii la stpare des Pouilles et le spectacle chainera mais demeuri;r intdressant. A quelque soixante kilometres de Naples, nous
traversons la ville de Cerreto dont le nom 6roque le nom des
*-,ifr'.res francais qui eurent un temps la direction de son Siminaire. Voici Benecento, au riche passe historique. Pour les Franvai il evoque notamment la principautd creee par Napoleon et
dilnin e A Talleyrand, cre6 duc de B6nevent. La cath6drale de
crtte ville, construite au xir sibcle dans le style lonibardo-sarra-in. Mtait un bel 6difice. HeJas f a la fin de la derni'-re guerre
Ilondiale Benevent subit de terribles bombardements. NoUs y
\i,,ylvns des rues qui nous rappelient celles de Cologne. La cazh,d!rale ne fut pas 6pargnee par les hombes qui la detruisirpnt
presque completement. On travaille i sa reconstruction ; nais
i-ut-on refaire un chef-d'aiuvre d'architecture du xilr siicle ?
Nous avons A Benecento une helle maison dont les con'riress
:nrechent au dehors missions et retraites et recoivent aussi .!lz
P-ux des retraitants. Les Filles de la Charite de la ville sont
venues chez les missionnaires salter le Trbs Honor6 Pere qui
rearette de n'avoir pas le temps de leur faire visite chez eicls.
Ni(,us trouvons aussi chez les confreres le vicaire gendral qui
le clergO de la paroisse. des
reprLsente l'archeveque, empPclih
,,li-ieux.le Prl'et de Bene\ento et de nombreux laicues amis
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retraitants out ik leur disposition une L:elle ialle

d'<x\cri-.iccio, se tr•ou'ent plu.ieurs autels. Dans leur mai.-aol et

;tu dethi' ' . nos conitres font du boon tra\ail, et on comillrend
iqu'
le cler- i e los imoutemnents d'Action catholiquc -rient trizs
rei,.iniaissants aux enf'ants de saint Vincent des secours spiriluli
qu'ils reooi\ent d'eux.
IW.'s la tin du repas, nous parlons pour Bari. Cette grande
\ illt maritime compte quatre maisons de Filles de la Chlarite
11 ne uous est pas possible de les visiter toutes. Et Ined.ie, a
cauL-e de I'heure avaneee et du peu de temps dont nous dispousns,

inmuS ne puurrons parcourir les differents services de la grande
mitisuon dite Policlinico qui recoit la visite du T'r"s Ilonore I' re.
Du moins. les Sceurs qui s'y devouent et d'autres venue-f en grand
niillitre de plusieurs nmaisons

auront-elles

la joie de voir

et

il',ntendre quelques instants le successeur de saint Vincent et

dlt

rec2\voir sa benediction. Nous passons,

& Bari, devant

la mai-

-om occupee par les confreres avant la confiscation qui suivit
i'unitication de 1'Italie. C'est un xaste ,ditice, dont les proportions
rappellent celles de la iaison dei Vcryini. On ne s tonne pas
qu'il ait i•e transfornum en caserne. M. le Visiteur nous dit que
dlv,iuiociations sent en cours pour recuperer cette maison. Dieu
\luille qu'elles reussissent ! Nous revenons a Bisceylie et tra\ersoins la ville de Giorinazzo. 11 v a lI une maison de Filles de

la I:'haiti
. Les Sceurs se sont rendues a Bari pour v saluer le
Tr.i- Htnore PNre. Mlais pouuvons-nous passer devant leur porte
-ai-, nous arrulter ? Nous faisons done une courte halle a GiociIIiz::.

Toute la maison est A la joie de cette visite, mnaime les

tuut-petits de la creche et du jardin d'enfants. Ces derniers font
;ux \isiteurs I'accueil le plus confiant. M.ais a notre depart, des
.i-i t des larimes jaillissent, qui en appellent d'autres. Heureu-inment,
tout cela sera vite calini par notre disparition et par
lilit opportune distribution de
o
caramelli ,,.Nous souipons avec
ni- contrbres. La recreation ne se prolonge pas. Car d;es domain
iatliii nous repartons pour une etape qui sera lImigue puisii'elle
iiunt conduira itLcce et Oria. dans le talon de la botte que
dl-sinc l'extritnititnm0eridionale de l'talie. Dieu veuille que nous
iuissions d'un beau temps pour ce \oyage ' Nous a\vons, co
n,:itin. bIentficid d'un beau soleil. Mais. a notre arrivee dans les
P'uilles le ciel s'est cou\ert. 'eau est tomnbhe avec \iolene. Le
jurtnal d'aujourd'hui dit que la teimpte seiit dans le- Calabres
ot en Sieile. Puisse-t-eile s'ajaiser avant notre arrivee dans
r,,pays !
Bilonto que le Tres Honore Pere
13 no,'emnbre. - C'est
Srl';.br e e natin la sainte nesse. I.es Filles de la Charit6 v diri,Init on orplhelinal qui porte Ic nom de Marie-Christine de Sa\oie.
: tio -rande nmaison 6tait jadik un couxent de Cannes, comn:e
I,rappellent les portraits des persoma.ges illustre? de leur Ordre
i:I,;' I'n Xvit au-dessus deo stalles du clheur, derriire l'autei de
i. hlapelle. 11 ditt it're bien p6nible pour ces bonu religieux de
i'iitter ucn mIaison .L laqujelle le- attachait une longue his!tire.
i>ii

mfiinis eurent-ils

la

consolation

de

voir

que 1'iimmeuble

-

accuilillit

def.'-

rplelin

lieu d'etre Itrafi-r'nmr l
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conulies autx Filh's de saint Vinecrut, au
en ia-sertte, cont-ie ee fut si sou\'tt le

cas cni Italic.
Nous prenousi

de Lecce, qui se trouve
du talon de I'ltalic. La mais,.,n de /.'cce

ensuite la directiuto

pre-sque it I'rxtrimitt

est iarliiulii'rem ent rlhere aux ronfi'ires de la province de Na-

irles, rar le Bienhiureux Justin de Jacubis en t'ul superiur. \lais
finijmiuile qu'il haloita no Iieu>- appartient plus, avant et, cuonisqItU hli
l au-si. Itir- i la supprlsioni de la congr6gation en iialie.
I)Iu tins
celuli qu'il-s otu-Ciipt at-tuellement a belle allure. 11
:--.
In
aanid
.l
nimi.bre de rhainbres qui pernettent d'y rice\,i.
d&-- -rtraitaits,
pr0tres et latcqus. Pricistiicent nous y trouxInI• unlt ttientaine de prtrets du diuocise de Lccce qui y !'ont
Iur ritraite annuelle. On les presente a -M..le Superieur g.tneral

qu'il- -aluenit chlalfureusernent. On jent dans leur attitudt et
dans leitur- paroles ia gratitude qu'ils eliPouvent pour ;e dt -iueruenit dc rn,,mcntfilfres t leur endroit. .1. Surrente tL ses rinq
I:ollriI e'Ts
l n' iitanquntlt
pas de travail.
ia mlnaison et au dv,!,rs.
1JI- .nt
ie -t. x d'a\ ir quaire btsn
fri-res coadjuteur.- ;,ur
assurr lIs- iliir'-Ients -sPerices de la sacrislie, de la cuisine el de
l'itntrtt iri de la

iaisn. I.e Tr's t[onorc

Pere regoit auss, la

\i-it'- 1l I.- hornimaes d'un pieux la'ique. grand ami et --rand
bienfaitiur d,- enifants de saint Vineint. le baron Comi. Ce di.une
hoIIInuIe \ielnt de pofrde subitemrent sa .sc-ur demeuree celib:ttaire
et qui restail a\er lui. Cette mort subite qui n'a pas permis +

sa saur de recovoir les derniers sacremuiits. o'st un grand sujet
dte leitn pour lui. \fais cette fer\cnte cht'tienne avail eomnr.uni6
I'a;,ant-\eille : et sa vie toute de pitel et de charit6 lui aura
Ic.rtaitltenit \alu de la part de Dieu unI arcueil paternel. m. le
Sul;pieur .~ttaral le lit au baron Canii. en lui promettant de

pri-r. 'ttIntne itl e lui a demnande. iimur -a chire sw•ur. L.'evilue
de L-cr,, vient partager le repas de la communaut6 ainsi qu'un
2m1uip
d'pcelec
iastiquoe' It laaiques. amin
de la maison. Parini
coiix--i \.11. apal-irri;a, qii a pa'te huit anrmes a Lecce, retrouve
1er
lh)Im eu
des- coinai-aiire;
,
opra.
Apr.- .l, repas. r'unin i
Tri--s lonor I'.r'e v ret;oit ls
a

rit;. lis Dantii-

s.

elntr'autre
le nlmdecin qui
fi stitlvciPrincipe Umberto. I.e
hiomitna.es des Filles de la Cha-

de la Charit. rt dies Enlfants de Marie.

'lui- nous prennins la diret- iont d'Oria qui est & une cinquan,
kiin. tres au nord-onest de L-cce. La grande maison
Ii!.si oiinfrlr.,
pos
j~iident loue -a la fois le Petit :bminaire

;in

q•

dW
iu-ai
i-urd( ..

,in;,
ia,:.

,'t unei Ecole apostolique. Les sodniiaristes diocesains,

i utaiitts tertrin-es, \ont au Graid
fmlninaire r6gional
ii!,'1, non lwin de Bisceylie. D'un rnmie
,ieur que nos petits

!:ii;i.
i. f-n t au Trnis Ilonord Pi're un accueil enthu!.'itnitul(e .-',.t gard-e ici que di's le Petit Sdminaire on
prio, ;a
-outan;-. Crla peut pr-esenter des incouvinients : mais
' :-,
a-.:
a
, -..;i a\antantn
s. 11 rappelle aux plus petits eux' . ii.-.
'l"
',ri,.nt s'ett vers le sacerdoce et que la maison out
, '
i ' :..
:.

*

:*tui..- -'ondaires ife-pt pas un simple colliea
,. C.- -,t - qu, le Tv'-bs |!,
'•r Pi)re
fl
\a leun rappeler

-
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: la tin d'une seance litteraire et musicale qjui lui .st offerte
;ipri'
le souper. 11y a d'aburd des chlants. Danis la jouriide d'hi'r
ionlus n'avons entendu que des chants executqs par des voix de
fmiines. d'ailleurs de favon parfaite. Mais on rntend de nou\eau
;•ic plaisir des voix masculines. Et c'est une joie d'ecouter des
,hweurs A \oix mixtes si bien tquilibrees. Des adresses au Tris
llonord Ptre sont lues par M. Leone, superieur de la maison.
ipar un membre du corps professoral, un seit.niariste diocesain
St un c6lve de 1'Ecole apostolique. A I'ilalien se joignent I'anglais
St le frangais. II y a mmine une note d'hunmorur au programmie.
.n\us voyons et entendons un touriste atnmricain tpris de I Italie
,pourdes motifs d'importance tres diverse, allant du vin de Fras.ati aux musdes, des spaghetti aux eglises et au Colisde. Pour
,onclure, le touriste invite M. le Superieur gindral A se fixer en
Italie ou, du moins, A y prolonger son sejour. .'allocution du
professeur de I'Ecole apostolique avait pour theime le mot du
Cantique: < Sonet vox tua in auribus mcis ,.(Que !a voix r-Imnne a mes oreilles.) 11 disait de faon eliante et touchante
f'inmbien lui et ses confreres ainsi que leurs Mlves etaient a\id's
d', itendre les paroles du successeur de saint Vincent. Le TrAs
linord Pere termina la sdance en rdpondant a cet appel. Aux
,'nfants qu'il avait sous les yeux et qui sont 1'espoir du diocese
d'Oria et de la province de Naples. ii rappela les grandeurs du
;,rerdoce. ses joies mais aussi ses exigences. et il ies exhorta
\ i\ement a bien profiler des moyens si nombreux et ?' puissants
nii hAleur disposition pour se preparer a faire honneur A leur
!,wllPe
\ocation.
On comprend la reconnaissance que NsIgr Seteraro, v*eque
il'•ria. Etprouve h l'egard de nos confrieres qui loIent chez eux
--Ietits sneminaristes et mettent tout leur cnur et toute leur
,inp-tence h la formation de ses futurs pr tres. Son Excellence
i dlit i M. le Supdrieur .aIndral dans la \viite qu'elle a voulu
iii faire A 'occasion de son passage i Oria.
Ii ,o'emhre. - Orin n'a pas de maison de S•ours. Mais celles
il -:il\nvirons viennent assister nombreuses A la resse du Tres
HonorP
Pire. Notre programnme portait que nous serions en fin
Ie matinme A Tarente. qu'une trentaine seulement de kilometres
'eparent d'Oria. Aussi 'M. Lapalorcia nous propose-t-il de revenir
. Briiudisi pour donner A deux maisons de sceurs la consolation
d'une visite du Tres Honore Pbre. Nous allions done d'abord a
1'hopital qui possede une belle 6cole d'infirmieres. C'est une de
e'es
jeunes filles qui adresse au TrBs Honord Pere les soulaits
de bienvenue de la maison. Nous nous rendons ensuite t 1'orphelinat. Un bon nombre d'enfants sont rane@s sur la place de la
athddrale dont I'orphelinat occupe un ct4.. Les autres sent rdpartis. selon leur Age sur les escaliers et dans les couloirs de
lorphelinat. Un de ces enfants adresse an Tres Honor6 Pere
11n compliment d'un sentiment religieux tri s profond. Ses com:,agnons exdcutent ensuite des mouvenients gymniques rythmds,
tl,\
1racieux. Apres quoi nous allons salier I'archeveque de

_.l )

II a ait i-4-aucuup it ..votL, nusU dit-il, de nie Wt'tvý- pas
la Trie- Hintuere Nlihre est pass&e datbs sa
'io.mi qualln
vjI
it
jUellneS S lleai1 et ii s~es' alrangt
I' Vle
NI onseJig Ilvlr s
a~iC'II'lt~
ujould'llui.
lible dV~ tk)Ut
P11111- 11)
'dtl.a. II Noudrait nioius reteitir i dtjeuiier, matik ii
;1' uIPI(· trie'
i"1ii11 11t tilt e i', .e
pougiainmeiletieuns le permiet pas. En quitni unle rapide \isite au miusek d'arcllofainoalttIs
tu~lit tex eC l
puis ie colnseri'tjni fatil oIorp- a\ et lui. Vile jeunti spt~tialiise,
tP11 1`011 les hlunneurs. II v a IA de jolis
\;A1it IlUi-tll'-Il Ine JUS
a--i- vt ut' iniptirtainte c'.llection de iwouinaies aneienneý.
\xailt ib, it-parilI. litUS alluns sur le qual de Brindisi. Oil y a
mwt urralvi st;*i- -Ii la itteinoire des nialils moitrts 11411.11-La
attr it p'Iidant ia deru'iiere .guerl'e. Ies Enf'ants de Ilartit de
m-,ridrisi tIlt fait preux e iacette occasion d'une belle audace. E.lies
.lit .l1iuuaiiilc t1- IllteiiU qu'au suimmict de cette 4s'le soit. placý
-state itoue blanche de la Vieire aux ravuiys. Su III juuit
nous \ oyons des pa. ani- coniduli \ers'Iarente,
ýl-vititi
qJui niiu
s airshires. Li-s olivicis stint de
a'- .lian-'-'r i I- iliixes toniitbiet'
!wllo Ikilie.. (kit \itit au-si dos tizuiers dont les fruits sont (riS
c-vte. Ia \i~±Ie doiinie un x in qui fait dix-M'pt
-'ii
,i''-De. L.
ilegn*.S. 'ri-iut cela. ptiurtant, tIe fournit pas un stan,A ilitx-Itit
'Jlo It xi. Ifv
e-lrex.
Aussi. beaucoup de genis de ce pays
li-i.

it ',\

'-

ti-ij·l--i-

Auntn-itilue. niotaitattent au Venezuela.

ietii;'pe
m
\ /virot 1'. notlrte
tilte ]A. lit111dIns.liflill (it, Maie~r~

eSt poUr I4Irplteliitit qui
Jut ttgvetjlt~. A ]a ehapelle. chant

\iiilA'

\!;tititl~n
~!

e ftux-littirtI.ttt. Puitl. dants le cqtuloir oui conduit
-ile tal
e cit(,I iitui taut , utne filletle ricite avec heaucoup de

:1

un-I i'aisance un ct'..itupiuttl
ii'i tie rappelle les ir."li.I:'-us pJior 1'
le-i' alttsi. ILe' Trý.s Honoi6 PKre part de
P0'atlz.'--t't que-lqne- ]tt')ots an\ Stir~- de P'orphelinat. Aututu,ý',F
JlIur pile e-t atraldt 41'art't'eillii. le succeeseur de saint

'~i~itill

i~t~t

i!wi
t

. \INhis aun -ir do lefur Nic
i'ese Jpezus lui-mnrne qui Ivs
e ; riit'lera8
~lt~i
Jtie
j
en rI -oinupense d'une exiitetie
ote
1t1ttt-.a,V1 e par' aliutttli auu -'ix
lictt tip, enfants qui lui stint
\~ ttI '

\Ialail fiti

;i;

ttij*'i.tttti-iui-tni

un

uaidex iite

A 1,h.'jtilal.

I''- I'ilie-i I' In Cliaaril.

dmuuitent leurs son-it
ii'- -ix otiti- ittarin-. A\ 1*'titlre do lln~pita) s~e trouv.e la
tI -at
iln4I
litYl
a ec les dernierr
jterfectionnernients
et trIn's aitnable ii la lois, nons
ttss dli-tiitaltr
ii~e .l~'t.'ij,
h 'olait i u t.- toIu n o u s v tli t l ue l e s dii\,e
nse vs a n i p u iatl i. i s
t r' -I-ait Iti~·iuti -)n extraction par pompage. Tres cuSitt~icille- ttittvte'lant du sang -oliditie que I'on pren-

,i ii'O-Ur' liti ti- blallnc t que Non rend 1 !'*tat Jiquide quaiid
11 wit 1'ilitfut-.a tintanitll in niad' ftnu )Iest.
.\u fond du conrriI-1,1 1'pili'l
its\ ii
dixersI-a' cliajbres do ]a Banque dii
_;4 T1
4;lt iii
1. -Je llte i'ix itas \oir ton v isage ni mArte
ii
: Illnai je VOUX tIo dolutne itton -ang par aITIour
-f
:o
t'ulittl. t
twie- noble d.altrui-inie. Mais noui
- it - ..
~til tittnrate. Ia tendrIut-e frutloinelle de la chaini .ij
-1ni-ittll
littoiipaz-alle tifautil du ge-ste di,

-
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I lui qui llous a donnu tout sun sang, non pas pour nous coniser\r

s.eulelnent notre existence humaine mlais pour nous doinner

la \ie eternelle, apri-s nouu avoir rachetes ' Kn l'absence de
I'iarichexitue de Tarctle, Myr Bernardi, son auxiliaire. lgr Mlo-tu
li,. vi\nt laluer le Triss Honior P1ere et lui dire sa reconnais-aIl'e du beau tra\ail fait daus le diocbse par les Filles de la
:lharith ,,

18 Ieures i, et nous devons prendre le train a
d
11 est deji
It Ilhues 29. Mais le Trss llonord P1're veut repondre a I'appel
II.- Serurs de I'lipital civil qui desirent a\uir, elles aussi, sa
\i-ite au iuoins pendant quelilues ilinutes. De retour ia 'iustitut
de Alarie-Imniaculee, nous prenons rapidement notre soutuer et
tous parlons puur la gare. Nous nlettons assez de tlemnp pour y
;rilier. 11 faut, en effet, passer par un pont provisoire Ijpendant

I|ue sio construit un pont tournant qui sera splendide. Nous arri,\itis cependant tin peu a\ant le train qui \ient de Bari et qui
;i nouS conduire jusqu'h iBfyyio, sur les bords du ddtroit de
\ic-.inie, face a la Sicile. .ous y miontons apris axoir pris coun-e
id.- conlfri'res d'Oria qui nous avaient accomnpagn s jusqu': Tart,'l. Grace it la bienveillante attention des autoritets des deux
,riivxinces, nous pourrons faire ce voyage de nuit d'uin douzaine
d'heures dans des conditions qui nous permettront de bien ilous
r.-po.ser.

15 noccnabre. - Vers 7 Ileures du matin. nous appro:lhons
Ici- feyio di Calabria; et dans le jour naissant nous aperceulns,
d' I'fautre citd du dttroit, la sillhouette de la Sicile oil nous allons
ia'sser quelques jours. Notre wagon s'engage sur le ferry-boat. La
tr;•ersde du detroit prend environ une deni-lieure. Flle sera
1i!ul courte quand au ferry-boat se seront substituis ces hydro-li-seurs dont nous apercexons un specimen et qui foint le trajet
1niiloins de dix minutes.
Au dtibarcadere, nous prenons place dans la belle auto lnise
la disposition du Tris Honor-e lPre par l'Anirautt.
Nous nous
dnlllts it la mlaison des Filles de la Charitd de Collereale, pour
v i.lebrer la sainte messe, et Ie 'Tr's Honore Plre y re;oit les
!hl'itiai'es des Sours de Messine et des environs. M. Capurso,
-uirhieur de la maison de Catane, est \enu i la rencontre du
'Tr'; HonorI PIre. L'heure s'axance. 11 nous faut cependant jeter
,ilrapide coup d'ceil sur la ricite cathedrale de Alessine et sur sa
,ill hlormloge aux personnages et aninaux miouvants. Dttruite
:,aleI treinbleient de terre de t19!8 cette et-lise avait eti magniiljuirtent reconstruite. De terribles bombardenents I'ont de nou.*,:i 'nrdonmiageea
la fin de la derniire guerre mondiale. Mais
;:11.
fiis de plus elle s'est releeve de ses ruines.
Nlns prenons on auto la direction de Catane, longeant la
l ..,irientalede la Sicile. La route que nous suivons passe au
1
I Ilde
la falaise que surplombe la petite ville de Taormina
*f- laquelle affluent tant de touristes. Une halte rapide s'im-..
Notre voiture gravit les lacets qui montent vers Taoriuna.
lii-lat
inous avons un coup d'ceil splendide sur la imr. et
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dli'nintle plus grand diiatiitie atteigunit cent dix nil-tres.
-,sviix allure. Imiai: ii est bien pr'ýs de I-i heures
RS prendre noire repas A t'Inistifut Pic IX, un
.rauld 4wrilt-luiiat fdill ]ous lIt wei's pendant notre s~jour -'I (LtanIe.
I.'apir--aiidi \a it~e bieti icculij. Nous
nous rendoiis tout d'abord
,t I'll,'-pital Vittorio oii lek
- surs de ]a ville se sont xoupees
1,1111;tIlutior It' Ti.'-.- fitnur(l' 'i-re et lui faire ofl'rande iduie riche
,toie. Iluis, tv-I Ia \xiit., du'uniji a
re particulii'renient Inttres'a:itt- :Ia al;i ipn de Charit'ý. Elie est toute entitre c.ioisacri~e
aux jtnfl\am-i et Jutit< Fulli' Syx patblie unix er-sellt-. rcornie Vatteste
Ia p~inr- we. ii Frrix#.e dc
I- I. le Suvtrieur ;iýinral, de toutes leg
a tll it..- cixits vt inilitlivr"- : prifet, questeur, recteur de Ruil'. '-itv.
itqr i-"Stitnt
flu
(III
irt'. vIjpt-cltt. Nous assistons daii- tine
\ad-1tv .t Ic-, jttiilji -llt' :t ut -salane particuliiý'rewezit rtussie
all -11 r- (ft la 1lluftlle 11. Caprs fai I tn tr~'s iutcr'eS~sant oxpiOs
di'- *ax re'. It( laa iillnif de -aiiti Vincent h Catane. Le clou de
la
et 4ai 111w qht
ae
'iliivime
uI'taieu--cnent exticutte par
'I.'- itt~ilf-' tillee'el
c!wcuniae '-ional
Ai joli. L~es diezerses t'uivres
tie la 1ai-. 'a '1t jor,,-'ntt-z au T.
Witiiol-~r~ure
PNre. Paiticuli~reIiut'ait ispre;itia
ct-t le rale
aptwl
des Daines de la Chluritý.
Iltui ia - ule \ lilt Ill.taru,
I
oIotuanta
des secours domutiý par
'altlalix icvwtifiant uvi
nlln.
stlllve 4 pr~s de xingt
aiillilujl
lii -. t,1tat ii citixoinet. cv pau -res ont leur part
fit ]a
It. It
FIa rtain
.e intlit-, dets clients de ces Dames rept j\eft
di'- Illniill (1I,
u Tl- ll
I-t v.t I'iio Line chaude coux erture et un
paittliet' tIe prflit ixij lt-.
M.LI it.lap.ttm
qUainl It11- PUu
lKI

~\oux . i,
aUii

t, -nujte it lard aex
nmais Mgi' IrntiIlit icutrer ilue dani Une Lieure. Gela
lint' x a-a'
me-p i'-l l flu [ri-ý lonorn-6 jii
u
UrA
itULai-toa
S-i;. I' B·refot,·rih.
''--~a-djre
Ia Crkche. It v a 1A dlaus
ut u-lvi i-dui'

ct-l -',rtit.

0

ii n

1lia 11 cooilx
'iafaiit- trt'it-' quia l'on .aiide jusque vers Izae
.1'liIx
;arWS. I- ' ux ii 'I ii ik in traxail de transformati ii et
P'ýr!' -t tir asit-iaeun -'ia- i iii.aulkion de son directeur qui ious
i'it. 5\ '?iwaiiittllp
dt, hbtiiritfre.
1s honneurs de la inaia-n.
it· ~Itin
ult:
l'~ It-' pfs- nuite quclques instants aver les
'''i'~l~; \;iia K
l
lu. t-lielsilow dte l'arclwtvc
Ch quce NlonSei2Ilur
!.' ret ii ~et
tju'il Iuis attend. L'arche i~que de Catane a'st
ai 'v~iva Ili-i-iix liI'isioii. qui porte toujours Flhabit bianc
a· (r ftrt. II
laus fait IFaceneil le plus simple et le plus
1.1t. Ii 'e I. ax.'~ quoi ai aussi, runiune Ie Trrxs Honor6 I''re
Sc.
'tafrv
~ra-utaal.
a fait ses t6tudes unriversitaires chcz
11I ha iwzlnia de I'An;elico I Romae, et cela permet d'ivoquediri' !
fit-ý -'a nirs. N\tlr Bentikoglio nou parle
a;:
I
de la situatilt. ýtiviiuolto dft ýon dioci-so et il dit au Ti-Ps Honor6 Pire ;a
sa
~~lpl-oau'
j r la collahoral.ion que lui apportent les (a.'ri.-a au· Vju\l.-e.
I1 nous (lit son) intention de nous rendre
's .'aI leaurot till(, nous voudrons. \lais nous le prionis
f'II:~ei'r
cdte peine, dautant tlue notre programmnne
S-'l
.
i'c
0i
Iiful Ies q'elcqies heurce- que nous passoni
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A 7 heures, le 'Tris llojor6 Pere dit la

saiite

imesse dans la chapelle de nos confrrees de Catanc. Nous
i]cIrur a\wns pas- demaind I'hospitalite hier au soir parce qu'ils

nrt li.gt:s

dans un presbytere aux dimensions bien reduitrs. L.a

pi;inisse qui leur a it6 rIcenunent confide n'a que deux miille
ib;iitants envtiron. C'est. en effet. un quartier occupe en grande

t.artli, par la gare et par des usines dont les ouvriers louent
ailloursi,
pour la plupart. Ceux qui demeurent dans le quartier
-oiit. presque tous. de pauvres _-ens. C'est bien le lot qui con\iiil aux hils de saint Vincent. La paroisse desservie par nos
.i,,infrres s'appelle , dui Saint-Sacrement retrouct
,,.
Voici 1'explication de cette appellation enigmiatique. Vers
la tin du xvii siecle une hostie et la lunule qui la contenait
Iu'rent \olees dans une eglise \oisine. On les ,retrouva tout pres
I'ici. Une chapelle ful construite en cet endroit, et on la rempIlara plus tard par l'Fglise actuelle. Celle-ci est de dimensions
!i.Ldestes et ne peut contenir que cinq a six cents personnes.
\,mcinfrAries songent a f'agrandir, de mrn•me qu'ils espirent pou\,ir ,le\er d'un 6tage leur petit presbytere. M. Cesa etail all6
ia-ori la nuit chez eux. En arrivant au presbytere, nous appre:ini~- qu'il a un acces de filvre et ne pourra continuer le oyaage
:\" nous. C'est. pour lui un grand sacrifice. II aurait bien \oulu,
:iltainent. etre A Palerme, pour la benddiction de la prenmi're
rifrre du hltinment nouveau i
'Ecole apostolique. Et tious*l'iells
nous perdons pour la tin de notre \oyage un compagnon
1I.roiute si aimable. si interessant ! Heureusement. I'indispositiin qui retient M. Cesa a Catane sera de courte durde. Apr s
-;i
uilss.i,
le Tres Honore PIre est salu3 par un groupe de fideles

oii I'oi sent hien attaches a leur paroisse et tres reconnais-:t;ts enoers IM. Capurso et ses confreres. Tout laisse esperer

,:ti

ie -rain de sene\i

deviendra un bel arbuste.

I1 n'y a qu'une maison de Filles de la Charite A Syracuse.
\I;fiIc Tres Honore Pere Ipnpeut refuser ai cette maison la joie
,I,-a is-ite : cent kilomitres en auto ne constituent pas un
-it,,: \oyage. D'ailleurs, les Swours d'autres inaisons de la rd-ini \iiendront aussi A Syracuse recevoir la benediction du suc,-venr de saint Vincent. Entin. la \ille est depuis quelques
:niii.;un centre important de pelerinage a la Sainte Vierge,
*; vyiacuse possisde des ruines celirbres, attestant son exception!influence des le vr siicle avant notre ire.
Nous quittons Catane et prenons la direction du Sud. Nous
i;;\ lrons une vaste plaine celebrtie par C:iceron. connme la par-

iaiplus fertile de toute la Sicile. Elle !'est encore de nos
:'-. d'autant qu'on a prod&d at sono a-sainisseinent en desse-arit les narais qui y entretenaient la mialaria. Le vieux BaedeS
1893, que j'ai entre les lains signale encore pres de la
'I du ninimne nom, le plus important de la Sicile, qui a de
i.:il.z
i v ingt kilomnitres de circonference, suivant le niveau
,!
-' caux. On le chercherait en vain aujourd'hui, car ii a 6t6
;i--.i eti son lit rendu A la culture.
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Arri\i
it: . yracru.'n, iuou
nIous reiduois tout d'abLiord ; la
pl;in
-ur laquelle est exposoe l'image de la Madone des laur:ies.
Iln -ail Ilu'il s'agit d'unl cadre counlelant Ull buste ent dm-iI'tlief tle Marie au crtlur iiniacul6. 11 appartenait i une tiultile
fatiille d'iutxriers. l.a feimieie qui attendait un bib6. etait reteill:t an lit par uune mtaladie des ycux. et ses viv es souiriances
laiss;airiit taindre la perte de' la \ue. Ulne parente su;i:>a a
lia ialiade dIe baiser I'iiliae tdi
la Viergie, duit le cadre rLait
aui-d-,u.- -n.
s.1.
-,
lit. En detachanil le cadre, vile s'aperVut qu'il
o*tail Ihiiiiide. ln y. re.arda de pri', et on put constater qile des
y\illu d la iimadrnlle des larnies ci.mlaient. Ie bruit s'en ripaniidit
\ite

r

la ri
fulle arricurul.

Sirvillt

le ilari de

la malade. No

\<>u-

lai ii pas d'hlistires. il jeta le cadre dans un coffre . linge.
(uriiid in i rii
it le
tl'fre. il ,"tait plein
d'eau. L'aul,i iti
ril--i;istique se s.ai-il tie I'alfaire Pt en\oya un flacon reinpli
dl. ,'*' liquidel
i I'tliiversit6 dle Catane, aux tins d'analyse. Le
\r'l ilt die I'anralyse fut tornel : il s'aiissait bien de larmeis l uwiai ii.
I'e.s larn•e coulirenr
t quatre ou cinq jours, et le prodime
.-.- aI de se pIrrluiire. ICeci s, ipassait ii y a quatre ans. La dx; otinn.ir lia , MJllain delle lIrrimine , sestt r*pandue en Sicile.en
1lalic rt aillhuruý. En attendant la construction d'une basililue
.ii ii -sra x:is-.
le tableau a 6ti portIe sur une petite place
ilf la \ille. On vycibbre la messe. et. prote6gs des interuipIries
parI une toiture iil,:lallique, les fidtles v\ienurnt prier tout au
loi. ,lu I jiur tideant Iirnlape minraculviuse. Apreis y a\oir fait
n4- dtB-\ltinons. inus allons visiter la clhaibrelte. transforniwo- ePn
-ranitre ofioiut lieu le miracle des larniies. En face. de l'autre
i,' l, de la petite rue. un chapelain nous inontre le magnitique
r-liquaire q ui rontient un tube de cristal rempli de ces larnies.
A elit est expou-e la maquette de la future basilique. 1C'is lI
pr'jet de deux jeunes architectes francais qui a kte retenu par
un juriy interinational. II t'aul axouer qu'on se sent quelque piu
d il-·.ir-rtie devant cette iiaquette. l.a basilique aura la forne
d.'uirw :n-uch ancien modele, semblable au volant d'un jeu de
iruiueltt. Elle aura du moins 1'avantage d'etre vaste, car elle
putirra conrtenir vin-t mille personnes. L'archev4que de Syra-Ire. lui aussi. est un peu perplexe devant cette formule inuit:
df
I hbasilique. Mais il pense qu'il faut attendre pour fin
l.i-r ICque I'Pglise ait etU achexbe
et livr6e au culte. 11 rentl
I';,illurs hoinunmae A la simplicit,' et h la bonne volonti des
nei'- arc hitectes qui acceptent volontiers des suggestions et
'tinnriit cornpte des remarques qui leur sont faites.
Nous ne pouvuns quitter Syracuse sans faire une visite aux
ruitll-. die :-is anciens monuments. Faute de temps, nous nous
c-,.ll.-rltr!.s (laller \oir le theatre grec et les Latonies. I.e
t)•i-t:tle i-st dans un Otat de conservation exceptionnel pour dpe
uitainuri; lit t de crtte e'poque. C'est qu'il n'a pas etd construit
mais
'rus, dIlanisiIt rocher, ce qui a permis a ses gradins de resister
,l1us fai-ilerwuent aux agents de d6sagregation au cours des si;;I-h-. on \.it encore les restes de quarante-six rangees
de ces
-raiutins. Ies -pectateurs qui occupaient les ran des superieures
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jiuisiaient d'un coup d'wil splendide sur la \ille, la campague
AI la nmer lonienne. A cute du thllatre, on \oit les Latomics,
.'cst-'t-dire les carrilres de beau calcaire d'oul furent extraites
le- pierres qui ser\irent a la construction de tant d'editiees.
I.'ueI de ces carrieres porte le nom d' <, Oreille de Denys '. II
';.ait d'un couluir en furime d'.n majuscule dent la \votte dessine
inl 'er de lance. On se demande pourquoi les carriers out creu-t
i[i la pierre de cette faVon. Toujours est-il qu'il en resulte un
.,nireux phinotiinene d'acoustique. A !'entrie du couloir. un :.ar:;i»'n -ratte idgireinent Ie rochier on fruisse une feuille et 1'tclho
n,,us renvu\ie cc bruit, ii peine perceptible. conuidirableument
rvitforv~. II en \a de nimlme de la respiration. Quand on s'aperi-ut de cc phGnoiiinine. on ýupposa qu'il axail týl \oulu. On Iiic-nia done que le tyran Denly< faisait eifermier .ses ennneimis dan.s
rc cutuloir qui cxoque vaguement la fornie d'une oreille. et qu'il
l'iii\;it ainsi capter leurs mioiudres paroles.
.
de Syrar,·c
Nous allons diner chlez les Filles de la Cliaritt
I.eur honne suptrieure felait il y a quelques jours, en prlesenc
de la Tris, Honoree Mere ses cinquaUite ans de \oration. Et x\iei
que itainitenanlt le Tres Honure Pere xient lui donner sa beiindiction. Les Steurs seraient bien lieureuses que se reali.-it un
que. Mgr Baranzini voudrait avoir it Syra\ivu de leur arclhea
,u-e une miaison de nois miissionnaires. Dieu veuille qu'on puisse
lui donner bientOt satisfaction ! A\ant de reprelldre le cheliiin
di,v'alattn, [e Tres Honorl' Pilre procure le bonheur de sa \isite
;i la maison d'Avola, situe A une vinitaine de kiloietres au
-uadde Syracuse. Ies (eu\vres y sent lurissantes : creche, ou\,.ir.i association d'Enfants de Marie. On offre au successeur
il, -aint Vincent une seance pleine de \ie ai laquelle les jeunes
I:il•s \eues de \oto apportent une large contribution. Pour qu'il
in -arde niieux le souxenir, on lui reinet ui cadeau typiqueiient sicilien : une jo.ie carriole peinte aux couleurs \vies, a
. J'allais ouun che\al riclhemient harnachl
;laquelle est attel
:lier de noter qu'a Syracuse aussi le Tr's Honore Pore avait
r!;.u des Seur un cadeau peu habituel : un beau papyrus richeiiint enluminid. Le papyrus croit. en effet. dans la r.gion de
Syracuse, et ii sert i la preparation de ces feuilles d'un beau
laneisur lesquelles furent 'crits nos plus anciens textes du
.,ux\eau Testament. Quand nous soinnies de retour i Catane, ii
tnou- reste un peu de temps avant le souper. Le Tres Honore
I''re en profite pour apporter la joie de sa presence aux Sceurs
d<4 I'Hlpital Garibaldi, qui abrite quelque mille inalades dispert,:s
dans de beaux pavilions dont les derniers s'achevent. Peu
trpra's notre retour a l'Institut Pie IX, I'archevxeque de Catane
l ient rendre sa visite au Tres Honor, Pere et, comme hier, il
mrontre tres simple et tres cordial.
n
Nos confrbres de Catane nous accompa17 novembre. ~lent jusqu'A l'adrodrome of ils prennent conge du Tres Honore
PI're. Moins d'une heure de vol nous suffira pour atteindre l'air,'ie, la capitale de la Sicile, situee sur la cCte nord-ouest de
Fil,. C'est une grande ville dont la population depasse le demi-
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ifiiliuii. Nuti.e ax iia,
prt' axuir *uirwl]1
la Sicile du tud au
,Iiiod. Iiiij'e iiaiiteiuzint !a ctite d'est eui oue-t. Nuou jouiN'"iis
ii inc (F111 biau tlCUp dk(eil Sui' leS 1IoIIUIleWitS et I"- jarditi- de
hI.'zvize. A inotr~e iitteris:age, noUw
sonities accueillis par
V. \'IMea, 'upciivur de ['Ecole apo~,uliclue. et quelqut"..-uii- de
confe'eie-.
i-i.e ellnants de riEýcuie finit au 'iis IlumIwr'e I'iM'C
!i- 1u111e accucil etlitousiaste tu'h .liesine, truis jours pjlk' 1Ut.
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Nous allons prendre noute repas de midi a I'Ecole apostolilque. I'lle comminence a l-tre bien ttroite pour les 0hlves qu'elle
;iaiite. Aussi, au debut de I'apres-midi, le Tr!s Honoutr Pelre
\;-t-il pioctder A la benediction de la premiere pierre d'une
Iiu\xelle aile de I'Ecole. Les assistants sont nombreux et synmpathiiques ; les autorit6s civiles apportent . l'oeuvre 1'encourai•'nent de leur pr6sence. M. Menna, dans une alloculion courte
iiiai bhien sentie explique le sens de la ceremonie et remercie
rihaleureusieent tous les amiis de I'Ecole. On ocoute axec un
intlr;i'
tout particulier le discours d'un jeune dtpute sicilien,
1. C:orrao, J'ýire d'un missionnaire. Lui aussi a;ait re6 d'etre
I'r•tre de la Mission et avait meinie ett reou au setminaire. lais,
rvcrrniaissant que sa vocation n'etait pas IA. il est retourne dans
I, rionde, oft il exerce la profession d'avocat. Depute, il fail a
la Chambre des interventions renarquees. 11 nous parle axec
,*iInotion de saint Vincent et de ses tils. 11 dit ce que la charit6
,t la doctrine de notre saint fundateur apporterait a la solution
dis proldýmes sociaux, notaniulent de ceux que pose avec urL'.once la situation economique de la Sicile. La cer6monie se terline sur quelques mots adress&s par le Tris Honord P1're aux
ailtorites presentes et i. la foule.
II est dtja lard. Cependant. avant de regaaner la maison
saint-Vincent, le Tres Honore I'NPre fail une visite au grand lhpital Policlinico. dirige par les Filles de la Charit6. II est trop
i:iportant pour que nous puissions Ie voir en d6tail. Du moins
inus pou\ons faire un tour au pavillon d'urologie et de chirur-ie orthopedique, ou se trouve aussi 1'ecole d'infirmieres. Ce
-nut ces demoiselles qui accueillent le Tris Honor Prre, et l'une
l'fetre rlles le complimente en francais. M. le Superieur g6ndr;al parcourt les salles des malades. a qui il dit quelques miots
l'fnciuragement et donne sa benediction.
1S nocembre. - De bonne heure, apres que le TrIs Honore
P'lre a pris conge des Filles de la Charit6 reunies a SaintLe
Vincent pour entendre sa inesse, nous allons A I'arche\xehc.
,ardinal Rtultini est en train de faire son action de graces. Pr6\Ielu de I'arritve de M. le Superieur general, ii \ient aussitot
! rtvce\oir. L'atmosphere de I'audience est tout a fait cordiale.
.e cardinal fut jadis, t Rome, I'aumonier de Ja maison SaintA achliin. II a une grande d;eotion pour saint Vincent et il You,irait pouvoir inettre entre les mains de tous ses pretres le
iolwinie de Maynard qui parle de ses xertus. Une toute r6cente
Irouxe de cette dv\otion est la construction, a Palerme, d'une
i:lise paroissiale qu'il a mise sous le patronage du hieros de
i;l rharit(. Nous soniines passes hier de\ant cette eglise encore
;*• clhantier, et nous avons \u la place qu'occupera la statue de
;iili Vicirent promise au cardinal par la Tres Honorit'e .lre.
!.,Is son contact axec la doctrine et les exemples de notre saint
:ldateur. AMgr Hullini a trNtlu\ un stilmulant A l'activitý sociale
,!ui Ic caractrise. Comme nous disposons encore de quelques
niiiutes apres I'audience qu'il \ient de nous accorder, nous allons
.iter un coup d'(vil sur I'une de ses fondations. Le cardinal a fait
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ucoiitruire seize paxillons dult chacun peut receeoir hlui perleur
oinnes ;i-5:s. Celles qui sunt assez \alides font elle-nmrl•t
cuisine et entretiennent leur apparteitent ; ce travail est a»sure
potur les autres par des assistantes sociales. L'ensemnble coustitue une paroi.se ayant sut cure. L'eglise est facilenient accessilble de tous les points de ce petit village, et c'est une grande
criisolation pour les personnes pieuses qui s'y trouvent. L'instruction religieuse de ses diocesains preoccupe aussi beaucoup
l1 cardinal. 11 a fonde, \vici quelques annees, une congregation
de femines qui s'y consacrent. et qui se developpe beaucoup.
Nuus gagnons entin 'aerodroine de Palerme oil nous allons
prendre 'favion pour uome. Les petits i6t\es de PEcole apoutoliquC y out precede le Tres Honore Pire qui, en attendant
I'lheure du dipart, s'entretient faniiliirewient a\ee eux. Ils ,arderont rer-tainement toute leur vie, le souvenir de cette aiYectueuse simnplicite. Nous ddcollons h I'heure fixee. et deux heures
de vol nous cunduisent ah 'aerodronie de Ciampino. Nous y soutnits aciuceilis par M. Bisoglio. 1. Betta, M. Munoz et quelques
autres' colifrres.
Iaits Iapri--miidi nous allons \isiter les batiments en construction de la nouvelle naison centrale des Sweurs de la province de Rome. Nous avions assiste, voilA trois ans A la benediction et a la pose de la premiiere pierre de cette niaison. It s'est
fait depuis un travail consid6rable. I1 y a ici un ensemble de
bh'tinienits qui accueilleront les Steurs en acti\ite de la niai-on
centrale. le seýminaire, les Sceurs malades ou infirmes, enfin les
So(urs qui s'y rendront pour les retraites. Tous ces bAtimenits
.-ont spacieux, bien disposes, relies les uns aux autres de mianiire qu'on puisse circuler dans toute la maison sans avoir A
-ortir. La clhapelle, dont I'entree donne sur la facade, a belle
allure. Seul le gros oeu\re de cette grande maison est acheve.
\~ais I'amit6nagement intPrieur ira bon train, et on esp're qua
P;'iques de l'annee prochaine, il sera possible de s'y installer.
On construit sans arret dans le quartier. Mais les prkcautions
out ete prises pour que les Sowurs soient bien chez elles et jouis-ontl de la tranquillite voulue. Non loin de la maison se poursuit farnenagernent d'une rue qui permettra d'etre en cinq minluf,,is-ur la place de Saint-Pierre.
I.e Tres Honor6 PNre fait ensuite une visite a l'orphelinat
que \Igr Tardini. pro-secretaire d'Etat, a confiU h des reli-ieuses americaines. Nous l'avions d6jh visitl ii y a trois ans
,miais ici aussi l'euvre s'est bien ddveloppee. Pour terminer la
,oir;e. nous allons saluer les Filles de la Charitb de la maison
des Zoccolette. II s'agit d'un orphelinat dont I'existence est
assxur'e par le Vatican. Les Seurs de cette maison sont heureuses et bien fibres d'avoir ainsi la primeur des visites du Tres
Honor Pere aux ,tablissements des Filles de la Charite de Rome.
19 no'rembre. - En fin de matin6e, guid6s par le cher M. Bi-Iglio. notre si lrvolue procureur general pres le Saint-Siege,
itous faisons xisite t quelques persounalites des Congregations
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runjaines. C'est demain que nous serous re•us par Sun Eminence
le Cardinal Valerio Valeri. prefet de la S.C. des Religieux. Aujourd'hui, nous allons saluer le secretaire de cette Congregation,
le R.I1. Larraona. 11 accueille le Tres Honore PIre avec une
respectueuse cordialitV. Tres au courant de nos affaires, il en
parle avec beaucoup d'objecti\ it et de sympathie. et nous assure
dIe tmut son dd\ouemnent pour la double famille de saint Vincent.
\lal:red son grand age, le cardinal Pizzardo, prefet de la S.C. des
Stmiiinaires et Universitls, garde toujours la mtme vivacite de
Ilhysionomie et !a nilme jeunesse d'Ame. 11 nous parle des
Eu'ants de Marie, des Filles de la Charite, de nos si6minaires. et
Intainient du recrutement des vocations sacerdotales et reliiou.se-s. II souligne que e'est surtout dans les milieux pau\res
que naissent ces xocations. Nous trouvons le ineine accueil bienxeillant chez le cardinal Fumasoni Biondi. pr6fet de la S.C. de
I;a rlopagande. II nous parle de nos missions et nous donne I'assurIant' que les vicariats apostoliques de Bikoro et de Limon
nuraont lient6t leur \icaire apostolique et que le premier ox\(tit die Faralfan•;ana sera nonllme sans plus tarder.

<:'cst aijourd'hui que notre confrire americain, M. Vawter,
le\ail soutenir sa thlise de doctoral biblique. Mais le president
tdu jury. le R.P. Bea, etait memtbre de la Congregation generale
de la tornpagnie de Jesus qui vient de se tenir a Rome. Les trae ne lui out pas permis de prendre une
xaux die rette AssemblI
crinnaissance sutfisante de la tlise de M. Vawter et la soutenunce de la tlihse est retardee d'un mois. C'est un contretemps
ili-n ennuyeux pour notre confriere, et nous regrettons tous de
I pIuxoir assister
cette seance.
?I nocrembre. -

Le Tries Honore PIre celehbre la messe au

Ltihbiio Gesu. Nous xisitons en-uite cet h6pital ou les derniers

pjertectionmeneents de la science sont mis au service des toutjetits. Nous en voyons plusieurs que I'on prepare a subir l'opdratin du bee de likvre et qui seront coipletement guiris de
,ette difformite du visage. Un autre qui a une blessure grave
an crine est en train de mourir. II aspire avidement 1'oxygene
iiqu'n lui insuffle. et c'est un spectacle emouvant que celui d'une
\ie naissante qui se debat contre la mort. Plus loin, nous voyons
lanns une cou\euse artificielle un b6eb net avant terme et qu'on
<4-pl"re sauver.
Nous allons ensuite offrir nos hommages au cardinal Valerio Valeri, prefet de la Congregation des Religieux. II nous revoit
a\ee sa simplicite et sa cordialit6 habituelles. II 6voque avec
un visible plaisir le temps ou, nonce i Paris, ii venait souvent
a notre Maison-MWre, notamment pour y faire sa retraite an!nuelle. Son dtat de santd in'est pas actuellement tres satisfaiSant. II souffre d'une irregularite dans la circulation du sang.
Mais il nous 6difie profond6ment par la ser6nitl avec laquelle
il -'abandonne a la Providence de Dieu. La matinee se termine
par une visite au cardinal Tisserant. II nous parle du temps. oh,
.ijoune pretre, dtudiant a 1'lnstitut catholique de Paris. il etait
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iietlieureux Perboyre et nous dit son "desir de noe Ipas miourir
;axant d'a\oir \u sa canonisation.
Dans Fapris-inidi. nous allons xisiter lks fouilles de zaintI'ierre. C'e.t a I'occasion des travaux entrepris pour la conllstru--

lion du tonibeau de Pie XI que I'on decouvrit fortuitemnent l'exist(,lene bien inattendue d'une necropole importante. C'est sur cette
uItrropule que Constantin tit 6tablir la plateforime de\ant ser\ir de base iI la prerniibre eglise en I'li'hotur de -aint Pierre.
im a dtlagtil cette iteriopule dans la nlesure oit cela ctait pot-ilvle. El res tra\aux out permnis do retrouuer la tomube duLPrince
di.l Apctres, ce , trothaeuit n, dont parlait au ir siicle Ie Ipr'-tre
rotmain Gaius. Un jeune arclhCologue. trns orudit. it la parole it
hi fois,Itlgante et simlple, nous guide dans la \isite de la nieropole. II s'expriie successivement en italien et en anglais. Nous
iious a~genouillons avec timotion de\ant l'ou\erture par laquelle
tn pouvait faire descendre des objets qui touchaient la tombe
dte , aiit Pierre. C'est juste au-dessus de cet endroit que se
itlruve I'autel de la confession dans la basilique actuelle.
En rentrant i la Maison internationale. le Trbs Honor'( Pwre
aiccorde la joie de sa visite a deux maisons de S~eurs : Santa
Mlriu, in Capella et les Storpi. A Santa Maria in Capella. les
Filles de la Charit6 out un hospice de vieillards et des &coles
llorissantes : elles y ajoutent la \isite - domicile des pauvres,
nmlinlireux en ce quartier du Transte\ere. La iaaison des Storpi
.'cest splcialista
e dans la chirurgie infantile. C'est ici que les
Inhpitaux de Rome en\oient les enfants qui out besoin d'etre
,ilrs.
La plupart des operations sont consdcutives it des accidlt'ns de la circulation. Presque tous les enfants que nou- voymns
mnlt ettL renvers•s par des autos. 11 v a tant d'autos dans Romtte.
I', enfanlts sont si insouciants. et certains chauffeurs condui.-nit ii Itrop vive allure. Heureuseinent les cas mortels soit tri's
rarl-. lne I'ois .;gutlris. Jes petits opet',;s vont I'aire leur contalesremce dans une autre maison de Sceurs. I.'6quipenient de la
niaison des Storpi est tout a fail moderne. Mais les lowaux snt
Iien ttroits et insuffisants. On a done resolu de detruire I'ilmeuble actuel et de le remplacer par un hel h6pital de six ;ta-:. Alais it faul que I'ouvre continue pendant les deux ans que
hlureront les travaux, et la difficult6 est de trouver un ahri jusqu'h leur achevement.
Puisque nous passons .- i pr's delI'glise de Saint'e-;rihi,. et
que c'est demain la ftte de la grande martyre romaine, nous ne
[iou\orls omelttre d'aller lui porter nos honinlages et nlos priires.
l.a basilique est richement dkcoree. et de nombreux fid/les la
-;arnissent djii. Ils attendent I'arriv\e du cardinal qui Na presider
les premieres \vpres de sainte CUcile. Nous descendons dans la
'rypte qui abrite les reliques de la glorieuse martyre, ainsi que
ceiles de son 6poux Val6rien, et de son beau-frbre Tiburce. Cette
'ryl)te. jadis amenag6e par le cardinal Rampolla, est un bijou
dl miosaique, que I'on revoit toujours avec plaisir. Mais on est
surtvtut 6mu en pensant qu'on se trouve dans la naison habittie
par Ckeile. sur le lieu meme de son martyre.
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Eln renttiant zI la Maisui internatiunale, nous apprenouni que
l,Sainit-P're nous atcordtra une audience demain a 11 h. 15.
:'2i norimbre. Accompalgn de 1MM. Zinllermana, aimstant, Bilalio. procureur gcitral pris le Saint-Siege. Munoz. sup"*riur de la Mlaison internationtale, et Dulau, secretaire .&I0eral. it Tr«'"- Iluore PI',re arri\e au Vatican. vers 10 h. -5. Apres
a;\oti attendu quhllque temps dans une des grandes chlailblre en
inlilade qui coiduisent aux appartemnents du Souverain Pontife,
ilou- sonuiiese introduits dans la petite piece attenante a son
i*lranu. Qluelques minutes plus tard, le Pape y pnietre. Apres
inull'-trv aigenuillf•s pour lui baiser la main, nous nous rele-

\lnm.

Pie XII senible en excellent etat de sante. II est souriant.

II rfev<iit les ihomiiines du Trs
Honori
Pire et regarde avec
ittar'.t IleIeau camee qui lui est otlert et qui repr6sente la
Vier-' ,,S'nlus P'opuli romani ,.A chacun de nous le Pape reiet

uin itndaille i son effigie, qui porte au revers le groupe de la
iSaliiitFamillo. II noIu donne sa bdn6diction ; puis, tres aimalniiiei.t. il a;ceipte d'.tre photographid avee nous. 11 passe on-

niiilt- dl;tnla .alle suixante. Et nous pensons a la fatigue que

lui \ali(nt ce.e audiences quitidiennes et a la force d Aine qu'exige
,itte i;tlnitL. siuriante dont ii fait preuve. Dieu veuille lui
,..iL'rder liiJn|i.ips enrore, pour la joie et Ie bonheur de ses
itl.rcttPe .saiit qui tient du miracle !

A miidi. noi- s:m!munes les hetes des Sceurs du Bambino Gesu,
iiii
tus faisoti- une rapide xisitpe
la naison Saint-Vinrent.
I a I'.undre et toimnlp, i!y a quelques jours, sur cette maison ;
Iii.i-. fiot hIurcut-iemlent. elle n'a fait que quelques degits niatt.i iv. Nou. parrouromi
les locaux de 1'ecole d'assistantes soi'i.',
,'ole friuitu.ntd.'e par des religieuses de diverses commuSallt.'-.

I.osaoir, apr;s IC repas. Ies etudiants de la Maison inter-

na:tionaal-, olTrrfnt leurs lhoiiiimia-s au 'Tres Honore Pere, car de!:;••. inois rereeidri-ns l'axion pour rentrer t Paris, conservant
-unii\iir il;li.iepux et vreconnaissant des quelques jours que
-i
,. * '.onu - I p|ass r i Italic.
Pierre DLLAU.
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ANS ET LIEGE
M. ADOLPHE REGNEZ
i juin 1874 - 30 juillet 1957)
I.a unioire de M. Regnez nirtrite de ne pas itre oublice
de sitot. A ses confreres et a de nombreuses Filles de la Charitl qui ont bneificie de sa bonte, il laisse le souvenir d'un
pir'tre pieux. edifiant et sympathique.
En outre, il reste une figure marquante de notre pro\ince
dl Belgique et particulirement de notre maison de Lieye, oiu
il se devoua quarante-qualre annces. il fut I'auninier des Filles
dc la Charite de la Maison Centrale d'Ans ; en outre. confesscur
;iilfe et guide kclairW de nombre de pre-tres. Jusqu' la fin de
sa vie, il d6pensera les activitcs de son zele apostolique au protit des orphelines de la Maison de la Providence, car les enfants
dJlaisses I'attiraient irrdsistiblement.
TI aimait sa maison de Liege, et, lors des rares voyages
sa
t sceur de sa ichlire
iu'il fit A Roubaix, il parlait sans cesse
liaison de Liege.
I.e trait dominant de sa'vie fut une pict6 profonde et une
itrtit sans borne ; sous ce rapport, on ne trouve chez lui aucune
faille : c'est une vertu sans cesse croissant. qui ira s'enrichisiant, claque jour, des tresors de la grace, jusqu'h son lit de
ioort ofi ii fit g6nereusenent le sacrifice de sa vie. Son \isage
rciltait un vif amour de Dieu : sa conversation, quoique appare'i-lent naive, le portait toujours vers le Seigneur. la Vierge
It aussi Ja sainte de 1'Enfance spirituelle. Therese de I'EnfantJý-sus.
En fanille. ii fut enfant docile, pieux et respectueux ; au
'll;gre. elbeve laborieux et exemplaire ; au seminaire, un nodile
It, regularit6, aimant passionn6ment sa vocation : plus tard,
cininwi prirtre, il n'aura d'autre ambition que de faire du hien
,tde conduire les imes vers Dieu.
I.e 4 juin 1874, Adolphe Regnez naissait dans les Fla'idres
f'ran;aises, A Dunkerque, patrie de 1'illustre Jean Bart. Malgr6
tI- convictions chrdtiennes, son pore. souhaitant pour son flls,
le metier de marin, s'opposa A sa vocation ; sa mere, n6e Clara
':,ldier, que le desir de la vie carm6litaine avait .adis effleur':P. encouragea son enfant, I'aida A vaincre les resistances du
,;:.'r Victor :
0 mon Dieu, rous ave: des ruses admirables
Pour triompher des cfeurs et vous les attacher.
T.e jeune Adolphe fut done place au college Notre-Dame
d1. Dunes h Dunkerque ; toute sa vie, ii gardera un souvenir
I,
- de la mnaison et sera particulierement reconnaissant &
:0,r
Dewaule de pr6parer ses 0l6ves A Saint-Cyr ; M. Regnez
ý,n!-ea un moment A la carriere d'officier. A la fin des deux
a1lnees qui lui donnaient droit au baccalaureat, il fut repris par
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qu'il se trouvait en ville, quel ne fut pas 1!'tonnement de la
Siur preposee a la garde des enfants de les voir s'envoler
nlitine une nichee de moineaux. vers notre confrlreie ; -c'cait
i qui obtiendrait images, friandises. Plus tard, il leur clerihiera du travail et restera. au point de \ue moral. leur Inias;-,lle et pers6ixrant bon I'Pre.
Pendant la journee. il est i la disposition des prrtres qui.
Stoute heure. font appel a son dt\ouement et i sa bonttt deli-ate. L'apres-midi. il part en touruee en \ille. portant aux entants pauvres chapelets, inidailles e·bibelots de touites sirtes.
l.'ae n'avait point diminue I'Mfilat nalicieux de ses yeux
i;i la simplicite de son sourit-P ; il gardera l'optimisime de quelqu'iun qui se sent encore jeunie. RIthulier conttle un lnitronoliie
piuir les exercices de pi.te. il le fut aussi aux reirdations qu'il
iniiniait de sun esprit caustique, r6ussissant i1 ne pas Ilesser la

c.haritd.
Le 29 juillet 1957, avec une parfaite lucidit6, il recut le
iacremlient des malades ; le lendemain, il mourut. Quand les
iifit'rbres et pratres du clerge siculier chanterent I'It paradi.sium,chacun eut la conviction que deji les anges et le Ciel
i\;tient accueilli celui qui. toute sa vie. n'avait cessd de prior la
I'ort du Cidl ,.
Ilourattin-Lessines, octobre 1957.
Charles VAN GxIN\EKE.N.

COSTA RICA
Le It avril 1958 (jtur tf'rid dans la Rllpublique, cotnntinitouidIl la bataille de Ricas, en 1857,, dans I't3-lise mietropolitaine
de .San Jose, a Rt6 sacre M.r Alphonse 116'er. Lazariste, \icaire
ipustolique de Limon. v\i'que titulaire de Thfrbcs en t'htiolide.
L.e :rnsecrateur fut Algr Gennaro Verolino. nonce aposLolique
an I'osta Rica qu'assistaient 'archevi, que e San Jost;,.Mr Hlulun Odio-Herrera, et I'dv6que d'Alajuela, Mgr Juan-Vicente Solii-Fernandez.
Le lendemain 12 a'ril, Marg Hbfer rend sa premibre visite
;. Turrialba. Le 20 avril. i Turrialba,devant une foule fort nom;rvuse accourue des divers points du vicariat, MAlr lH6fer celilhre une grand-unesse pontificale.
Les armes du prelat, surmontees de sa devise : Fortis in
fife, se composent d'un ecu, divise en trois parties : au centre,
iue M1surmont6e de la croix ainsi que le porte le revers de la
\Ildaille miraculeuse : sur la gauche : la croix des archeeques-dlecteurs de Cologne (patrie de Monseigneur) : sur la droite,
uine ancre, marquant la ville et le diocise de Limon. horde par
de'ux cents kilombtres de front rdemer.
Ad multos annos !
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L_ýfTTRE AUTEJGRAPHE LE SAINT VINCENT DE PAUL
A S5AINTE LOUISE DE MIAILLAC
ýiiaedite. de I'an 1638'
bgans Ii

pr*ý'.s'ie lettre autoyraphLe, Vincent 6crit d Mile Le

6;ras, alors en ro.lsidlepee d La Chapelle donte a cours de la Periude 1636-1642
('cite itourelle pi~ce, incolwnue dans la rorespondance vincentiunne, ne mianque pas d'int~ret. Elle traite, er
effet du fits de Jlqdentuiselle, de ses ctudes ecct siastiques et de
sa cocatjon sacerdogale. A cette date, et devant les actuelle .) do4,&#'s du problthinie, Vincent entre totaleinent dans les vuesý et
prf.~jts de toz
(mere
et du fils.
bans ee- lhynes, se inattifeste d nouceau 1a d&licate ap4rpr
ht',i..ew tie JMadetmoiselle, et l'ou y retrouce le irCeonfort *ju'inla.-.'ablv'i'-it 2lotnsicur Vincent lui transmet, en unle suite de
sailycstices cowsididratiijis. II les concIut m'ine par de touchi~anto.
euassauiua-s oui doirent sercir de buuine t un cvpur prkofoienrnl ni'atrncl, cit iii tetmoigne que, duranit toute sa cie, it
prxadra Sxit d'
d,
'cc
cher fits 4lconime s'il 6Lait de mon sang s.
.J1i4i .- vevmlina. In la
10ire. Michel doit poursuirre ses gludes et se
mini'mrer [ide/e tr'ir-ccereiceJs de pietý indispensables Pour tous
Ics
ear dans cr futur npioi sacerdotal, son aye(cwrswsteques,
net* let attache i6une indispensable et solide formation profes.
.!,nne11wtc de saneir et de deroirs religieux.
(outmlitr ye/c1 ele I'attention aossurtY au sort de ce cher enfeint it "st dants sna rinyt-ciijuiinjptinte,.
Vincent affirnme que
xi
-iehel
etait dejei pr,'tre, it mi ir'oueerait, sur-Ie-ehauip, situalion ct inploi. Ce serait soit all sorcice d£e Monsieur, fr6'e fu
Reii I 'Gaston-Jean-Bapuiste, dute WOHlarns, n6 Ic 25 avril 1608,
f 2 fte'rier 1660). soit jn':mae, aux enrirons de Lyon, dans mune
'Iucjjnrje.t,
pa rfCc''nient fod(ec 2`, M.
.1 . lemarquis de SaintFtwt,,,ug

EiGi,!
FI)avI
n;mivir Ta ble',ili ienl ...
i~fques
vf dei' s.e Fen'itaires. Paris. 1863.

des Souverains de la

Z Mauije
te
ule
.issieu : Eygise coillegicle de Saint-Jean Baptiste
'at ('hemanwi. Son ch',jnilrees ?eliques, .Notiee historique aceompaflie pe's
jus'ificotices. Ly on, 1880, x-340 pages.
:! a I-er. Ie pik~ces jujtificalives :
4'1'13thrd
Ie finilalion 9 octohrb
1631), pp. 263-276.
inn fie Iarchevquetde Lyon 'i0 octobre 1634). pp.
kuluil
\2l
D)Al1-n duii 24 1eemnbre 1642, ýzaint-Clianmoanu,
pp. 279-256.
-all-.
tin vt5n.rable chapitre "24 d&cembre 1642). pp. 287-313.
pat-nitps du Rot 'juillet 1643. registries .30 mat 164i,.
Lii t
L.

*]dphdIopiqw, dies chanoinet·, clhapelains. etc., de la Coilýim, e- Epin(s lie Sannt-Pierre el'Alhignv c de Saint-Cha-

em-,!,:

I·

VIsI 2
ink

eptmhre
eujn-.ervui.,

16
tins

. pp. 325-326.
ia ollgiae

Saint-Jean-
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nChamnud 33, el pour laquelle ledit seiyneur a charyd Monsieur
Vincent de lui troucer du personnel.
Nun datde, la lettre s'acere pourtant de 1638. Nicolas Parilloin 4) au service de qui Michel est envisaye, vient d'dtre
uin,,i, pair le Roi (juin 1637), dveque d'Alet (au sud de Lintou. ;
I' n des noindres parsri les vinyt-trois dcechds que comtprenait
I,. Lan!uedoc). Tout au ddbut de 1638, ii a pris part a a mission
dlr Saint-Gerimain-en-Laye, cldturce le 24 fdvrier. En presvnee
ld sa pieuse mere, nie Catherine de la Bistrade, Pacillon sera
.sacrrfrtque dans I'dglise de Saint-Lazare, le 22 aoilt 1639, par
l'arrhecvque de Paris, Jean-Franaoisde Gondi, qu'ass.istent les
,:r,:ques de Lisieux (Philippe de Cospdan - 1636-1646 -) et de
1Lnzas lHenri Listolfi Maroni - 1634-1645 -). Acec M. Blatirun,
4t toute sa maison, Pacillon part sans retard pour Alet, des le
. octobre 1639, acec l'intention de n'cn pas revenir. II ti',ndra
ptarole' franchement.
Il•utre part, 31. du Coudray, le 30 jancier 1638, se trournit
d la maison de Toul. Depuis, rentr: a
.ii ,t-Lazare-lez-Paris, ii est ici question d'un de ses coyayees it
Liitnrourt. Arant la fin de cette ann;e 1638, ii ca ,OIre noomid
supl/rieur de Toul.
tenrtre en rours de cisite

juant

la fondalion pre's de Lyon, il s'ayit de la colleyitle
Saint-Chamond. Par acte notarid du 9 octbr,
1634, passe d Paris par decant les notaires au Ch,;t"let,
.Jaquer s Iloussel et Denis Camusat, Melchior Mitle de Miolan.s,
,nitrquis de Saint-Chamond, anti de Monsieur Vincent, avait re,,loi r projet
oe
de fondation (5). La construction aurait df'd tre
1,,,w,-,er
rn 1638 : en fait, ille ne le fut qu'en 1642..

S'int-Jean-Baptistc, a

3 Les armes de Melchior portent : ecartel6 au 1 et au 4 d'ara.ta.1 sautoir de gueulte, a la bordure de sable chargee de trois
Irtur~ le, lys d'or qui est de Mite ; au 2, bandk d'argent et de gueuies
I- s-ix pircest qui est de .Violans ; au 3, de gueules, a Ilaigle 6ployv
I:!-rgenl qui est de Roussillon : sur le tout, d'argent a la fasce de
•t.iules, parti d'azur, qui esl de Jarez Saint-Priest Saint-Chamond. Ce
nilirr eiusson ;de Jarez) est aujourd'hui celui de 4a ville de Sainli :mnI•nd.
Note 1 de la page 57 : Maurice de Boissieu, op. cit.).
-i Sur Nicolas Pavilion s'impose le livre d'Etienne Dejean. direeceur ties Archives de France, Cn Prdlat independant au xvne sidcle,
N;colas Pavilion, dvdque d'Atlet (1637-1677), Paris, Plon. 1909.
\ vi-394 p.
5) James Condamin, chanoine honoraire, Histoire de Saint-Chaiw,irl et de la seigneurie de Jares..., Paris, Alphonse
Picard, 1890,
\\xx-7i8 pages.
P. 233-299, Les Milte de Chcvrieres, seiyneurs de Saint-Chamond.
P. 300-426, Melchior Mitte de Chevrilres (1586-1649), dit le Pere
i; i; Patrie, marquis de Saint-Chamond et ses fils.
V.-R. - Son portrait eat donn6 en hors-texte, p. 301.
Voici un resum6 biographique des nnmbreuses precisions et donnieer::iporties en ce livre. riche aussi en illustrations.
Ne au chateau de Chevrires, le 19 septembre 1586. Melchior
lIteo de lMiolans, perd. en 1596, sa mire, Gabrielle de Saint-Chamond.
I-r\vy' on Avignon, chez les Jesuites, il y poursuit ses 6tudes de 1596
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En 1'ecxniw mnt, ce betl uutogriaphe de 16:38 ous off rt'e us
2tuir.cau tiinuaiynagye de la dE-Iicute,.se d'ime et du d&couttcvtent de
Vincri et Vc
curoit de Wle Le (;ras. Ces hyiges Iaornc'flt vt !'richism,'nt e nuoir-rou IVtrihv liytteraire de Vittecat 4 I*.pird ti
Louisw de 3luarilltic.
FEeriaiid ComtLsk.uzILII.
1--4. - Cet aut o.-ajllhe sc truu\
a IParis. ell la lllai-lnl deO
Fillos de la Cijariti.

Eugýýue-.Napotuuoi.

pL1;1ih VIilt ZIUX rot
U.% tie ltdihillj
I:e,-te, les
NB.t1 v -uEll
Animb-s wit dolltl~jiiinsilviý Wa`~utre·~m (t numelles ) etirý-l (h. Sarint
Vilriitait a-utte Iit Ji-uv uh \larillac, nlutauiiuueiit
It,
a i t;:;1i. t. I 12-I 1
191~7-l948). pp i4*9-500
(11 tulwbr
1630u, t. 95 I3u
p. 685.
1635-16-39. t. P16i-107 19'i I-19'2'), p. 559.
I~cenuireI 638. t. 93 I'J214
p 253-251i.
1639. L. 92 19*?7 . ppj. 2313-231i.
17 uliiltbe
I 09. L. 93, 192W,, pp. 254-256.
II I 1r6 ri ori i6' 1. 1. 93 ,1928 . pp). 256-25-7.
-25-)1ial- 1 616. t, 93 1928), pp. 257-259.
JAxant 1 6 'tI, t. 96 193L . p). 29)3.
C..11nnub's 1937. pis. 23't-237 (t I 94 1-19 2. Pp). 5685~-71'.
f
!i

'1 14"03. Hit
dei

dJ-aijiUaniulpI en 1603. it par'(t pour 1*ta'i W-ý 1604a.
.Pl)
I. 4)' ITLta I'06, le' fait ri-'ntrir Si Saini-Cluutund.
4-,
l'dIaiile
ro'turn,pn teontrat ln 30 janvier 1610), Rt sonl
inarl iw, *-S lo'ni pat- l'~vtlue df- Vailence. Pierre-Andre de Gel as de
'b-twi1.591i-1Ci 21.
De
eIt" unlion it eut einq fills et deux flle~s.
StI'·l
liii ·
o
f1.(I'
'ill -Chit
(n
id ] 'installation des L'rsu tines I G13M
0i I,- .'lijnil i'Ii62? Par 'ont rat du 9 octobre 1634. it fonde la col'.'I-el~·
nfic-Jt.itr-T
lc· it textv est dains Multurice de Boissieu, op.

II ~

1..Ip. 263-27o; .D4ehlapelle. Ia premiere pierre est pos&ie le
21 twto.lin'.;
Ma'.sine
;iruikhasisad
en Allemigne cccupe 1is fonýLdelama. rot li V:T3 : no)enlnI, 10;37. A -;oi r'etour ii aCtive li v-)iiSIrni'nn dc, la 1it e 'hIhap-ile. k9lit- auprý,s dt 'on chbltau.
renlarqall tie
'
milln -aapt lleolitnz
td reliques :
Airuwire riator et mnirare
"iunani
1i'ri tropt-1r4n

vOlt interdite en
se v,
23 d- il x-.- 161i2, la coItiie
I nwguu-.vi. -*
iti..J1t Ii;4:1. par .arn.hvvC-hjiu.
de Lyon. Un an plus lard, le 23 ddcemI'.
I 6 Mi3. , cultoý i-p-emntl pair un s4,ltonnvl trans-ferl des reliques. dllnt
'irw iv' uin heh#-h' ;iprciuIi dilans tie Boissieu, op. cit., pp. iiM-262. Le
:11) 1i~'jair't 161h3. Mtlt-h jor'. mnandi!
h Rolm- co"nue ambassadvur extraorlinaire doi roi ite haun-, quilte Saint-Chamontl
et parvient b Rime
J
I"
ttan
164 i. Le 'if) iuillet if61.
survient 'a mort du pape Inlxiin VII1.
MaIgr
i
eos t-ttorts. Melchior nf, put entraver h*Mection diu
clit
Pi nlaphili AIfntceit X, 15 septi-mbre 1644), tandis ql,*.n cl
.1'
ph-i.lf-o 164i.
i Sein/-('iahnaond. dum corwentement de I'rI'hll~Pqiu de L. (n. ]a co:It'giale Szaint-Jean-Baptiste net consacr&' prir
i
ýrche
Itle t1" Vienne. Pierre de Villars. A la suite ie son ýclec
,tipl'r.11fiftieno Mthnitr qui tti
Rome io 15 dkcembre 16-4, et rentre enft'1
,5
ni :hni.
If' 30 jlla
16145. En 46i9, ii se trouve b Paris. Le
15 jalilet, en sfaTn 1h4iel, i-uý. Sa;nt-Denis, it y dresse son testament. t4
v InolT
lt Il l . pt nihr, IGiO. Traneiportý k Saint-Clhannd, tP niarlqin
eil inhim(' en s:, ehi-rv collgiale. malheumrPuSemrnt dMtruiie. lors de
la lWxrlihon franiaise.

~nt
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\ladaimoiselle La graice de Nre Seinieur suit a\eLtq \ous po ur)
ja. ai;..
a\ez eu subiect de miurinurer et de \ous plaindre intericurement
I, iiy de ce que je ne vous ay faict respouce, ny ne' \ous ay
\11ue. o4tre cliarite me le pardonnera s'il luy plaict, & en
alriluera la faute a I'embarrms et non i l'affeciion. Dieu
-,.all que je n'en mianque pas, j'ay parl i Mr 'Paillon
I, \1 oinsieu)r \ostre tils, j'estimie qu'il e.t a prupos qu'il
aihi-ve sa tliholoie. qu'il se face pbre, qu'il s'exerce
ltuoiiue temps dans les exercisses a), de pidt6 conu\enables
aux Ecclesiastiques, & cela faict. je ne fais aueune b)
diilicult6 que ledict Sr Pavillon ne le recoive.
Hors cela le jeune honnie serait inuttile (c audic:
S icu;r Pavillon; & a une peine insuportable h soy inesine
dt se \oir dans des montagnes a I'extr6iiiite du roiauime
;i1an rien faire, et inhabille -i tout eniploy. Au :l.m de
Dieu, Mlad;amois,elle, croiez moi ell cela, je stay ce que e'est.
[J'espero
iuii -i Monsieur \ostre nis faiet ce que je \iens de dire
lW'il ne imanquera pas de bons employs. s'il plaict a Dieu
quie je \ive qui \ous prometz, d'en a\oir .oilng commiiie
-'il etluit de mon sang. Soiez doncq en repo.s de ce costie
;i. S'il estoit en estat d'employ. je le pourois metre
id;dellmain au service (d) de Monsieur frire du Roy, pour
i.lruel I'on m'en demande un. ou luy faire hailler une
rli;iiiiiie aupr's de Lion en une fondation nouvelle
l'Iun Ilhapitre que fonde Mons ieur) de St Chaunmon qui ma
charl_'gu de luy fournir les persounes que j'estineray
[lr,,>r'e. ju.s([ue au nunmbre de huict. En tin il ne demeurera
p;i -o)yez assuree de cela pourveu qu'il face ce que je vous dis.
[Nous tacherons doncq
l',•\ooier lMr du Coudray saiimnedy
Lianrourt, s'il vous plaict
[de luy ioieiner un cheval qui soict ceans demain
;nI ,ir. Je suis en peine de I'indisposition de ceste bonne dame
[& mn'ein a celebrer la s(ain;te messe
i -'Ii intention, et prier Dieu pour \ous ia qui je suis en
[1'amour de Nre Seig neu;r V. T. U. S.
V. Depaul.
\'iu

.1i dios, suscription :
A Madanmiselle
Madamoiselle Le Gras
A la Chapelle.

SPrenitbre
h. Preniiere
': P'ermire
-i Premiere

rldaction
redaction

ridaction

redaction

:

dans la pietd.
nulle.
charge.

aupres.

ANGLETERRE
I.lZARISTESIF'RAN\~ AIS REFUGIES DE 1790
AU DEBUT DU XIX. SIECLE
(Notes bioigraphliques)
Professear a 7Tirkcnlnhamn Straxwberry Hill : Ecobu nurmttle pour lustitutcurs, coir Annales, L. 114-115, pp. 32t)-332 ;
t. 116. pp. 120-121 : t. 121. pp. 71-72) notre confrdre M. Jerome
Tiromey s'est itlelliyemnment interess6 4 i'histoire et au sort des
Lazaristes renus de France et rdfugids en Angleterre pendant la
Recolution francaise, lors de cette coupure nette et profoide
qui prdparait, en leur pays et tout au loin sur la planete, les
bases d'un monde nouveau...
S'appuyant sur les rares sources imprimees qui se troucaient a sa disposition, M. Twomey a nwot, en ses gerbes modestes mais precieuses, divers renseignenments sur des confreres dont nous sacons parfois assez pen, par suite des tempsI troubids et des ruines d'alors.
En ce secteur, encore el toujours, it est sage d'engr;nger
i;''s menuics donnaes. Joies de la moissor et de la ylane, c(tgratitude aux artisans de cette cueillette, M. JIrome Twomcy. et a
son traducteur, M. Charles Siffrid.
.otablement dcourtd, ce travail a e.td insdr,( en premiire
:bauche dans la revue multiyraphide des itudiants lazaristcs de
Blackrock, Exangelizare de 1956.
La rldaction, ici utilisde, suit un texte plus comple' de
.3. Tiwomny. Dans son actuelle prdsentation, en franqais, le lout
a
fitd
truffr de quelques prdcisions et compliments de d'tail.
.A ces aamliorations, ii faut en outre siynaler que les .ot's et
s'uwpplh;ients sont la contribution speciale et I'apport des
Atnales.
F.

COMBALUZIEH.

Sources :
a) Notices sur les prdtres, clercs et freres defunts de la ('onrr,':jation de la Mission. Tome V. Supplement : Catalogue du per.sox.ni
de la Congregation de la Mission (Lazaristes) depuis
'oriiyine '1625; jusqu'i la fin du xvur siecle. Paris, 1911. 6d4' p.
b) Dans Annales de la Congrqration de la Mission, tome
li8-109 ( 1 9 4 4). pp. 311-317 : Catalogue de la Congrygation de la
Mission en 1785.
c) Annales de la Congrigation de la Mission (1834-1937:
Table alphabetique des auteurs et des dldments de biographies.
Paris, 1938. 106 p.
d' Minmoires de la Congrdgation de na Mission (Lazaristes).
Lo Congrdaytion de la Mission en Chine. Nouvelle edition.
Tome 111. Paris. 1912, 758 p.
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e Newton Wilfrid Douglas : Catholic London, Foreword by
II. E. cardinal Griffin. London, Robert Hale. 1950, vin-9-348 p.
f F. X. Plasse : Le cleryd frauqais refuyig en Angleterre.
IParis. 1886. 2 volumes in-8°.
y Augustin Barruel : Histoire du cleryd fratlz-ais penditut
NI tiWrolution franaise, 1" 3dition. Londres, 1793, in-8* : autr.es 6ditions, 1794, 1797, 1801.
hit Catholic Record Society : volume 12. Obituaries. London,
1913. in-8° VIII-A36 p. [Obituaries fronm The Laily's Directory
(1773-1839), pp. 16-231].
La consultation des precedentes sources imprini~es, r~xele
iiotatiunent le nom de seize PrCtres de la Mis.ion qui eurent
quelques contacts de durde plus ou moins grande, a\ec I',ngleterre, durant la Revolution franqaise. Quelques-uns y v\cdrent
de nombreuses annees, d'autres v moururent, certain n'ont fait
qu'y passer : court sejour A i'occasion de leur voyage pour les
rissions orientales. Des recherches dans les documents conservc s au British Museum, les archives oificielles ou celles du
diocese de Westminster et dans les collections similaires dans
le reste du pays permettraient probablement d'ajouter d'autres
nollS.

Les quelques renseigneiments. rasseinbles ici inspireront
pe't-i'tre a quelque confrbre le desir d'entreprendre des rechercli-e dont le rIsultat serait de mieux connaitre ces confesseurs
de la Foi qui subirent ce que le vieux dicton irlandais appelle
, martra glas , : t le martyre gris ,,, c'est-a-dire l'exil pour
la difense de la religion catholique en ces soimbres jours.
1] Joseph Mansuet Boullangier, nI le 30 aobt 1758, A Fonteriav-le-Chiteau (Vosges), diocese de Besancon (depuis 1777
diocese de Saint-Die), regu au seminaire a Paris, le 2 janvier
1779 : y fit les voeux le 10 fevrier 1781, en presence de MI. Juliciine. La Rdvolution le trouve au s6iminaire de Saint-Firmin,
a Paris. II fut I'un de ceux qui grace a l'intervention charitable
dnun garcon boucher put s'echapper avant l'irruption de la populart qui massacra tous les ddtenus, y compris deux Lazari-tes :
les bienheureux Louis-Joseph Francois et Henri Gruyer. Daprfs
le catalogue reproduit par les Annales, il faisait partie du corps
pr,,fessoral de Saint-Firmin en 1785. En 1792, il vint en Angleterre. probablement apres un sejour a Jersey. et vecut un temps
'i I.ondres. II fut, semble-t-il, le principal intermediaire pour
I'i'xpedition de lettres en Chine et leurs r6ponses. et s'occupait
des affaires des missionnaires de Chine et de Macao pendant les
allies oi la Congregation 6tait pratiquement supprimde en
I.e troisieme volume des Memoires sur la Chine contient
dfe nombreuses lettres, A lui adress6es par les confrieres d'Extr-' e-Orient ; quelques-unes faisant mention de nos confrbres
irii;tdais, MM. Ferris et Hanna. En fait, la plus grande partie
dI l1; correspondance A cette epoque semble avoir passe par ses

Woie de Lwndres n. IH ictturihi

iwains, eiiiprnlauntt Aa

ell Framee

Ic twurdat et dcvint amjistant du suptirieur ,titzaI,
airi· le
i de
tic Ia c(ongrigation en France. 1 Iltitsurut
ii-ai
r
pri-s la
de Marin. Sa MiseSc ruxe
a AMaismil-Mbie
ia
13,
c
WW dic~clutc
flbrly'. s de Ia ric et fie let mor t&-s pr.,roes,
t
Ic flvliwit.N
Ii".i'
a Nljysitja, tmtnte jrvniler.
ia Comqnveyalitni de Id
br·cs d frore.sŽide
Parki,

18V)5. pp.

~-1

9

[2] Jacques- Loui-u-sJeiii Cardlon. nte a Fri'cut. Imam.se
uuloemw. I 14 um"1ars15i ctvq
t
Saint-Hilaire. dansz le diombs de
t771. y tit les x4Iix te
au sjuduiaire tie Mai, Ie 22 no' eninbr
23 iioveiimbie 1773. eni joifseue do,- 1. ICialutnel. Enl 1785. iI enlteiilpw que dBoix auwi u~le
de *t kouier. on
sv·ige azn seilinakir
tres- ronfrlres, 11M. Miatuy et Coiie\rullais. tont iwous parlorriis
bItplisWha,
plus loin. 001nIne ticaucVpllf. (iDixutlUe et de i)titls
'uitii,l(lutniun et la Conustitut ion civile du Clergt;
ttuand la
iA sp simu~ia dcalurd dans les iles auialorent rpxI iteitnil\R .
mirniaiides, puki- en .\I1Aneterri'e. I'Plase note tqu'il deineurtit a
Livndtres 17. T01'n,wamn I'Ivi'm, enl 18(13. Oni ne connalt. rien .wr
in,) artixit(I ptidlant rette IpCriotde. 11 nt urut le 15 sept tiiibrk
ricsldS dans le ca\mUai
M
xv, et fut il IhUII t Abl
I18:3 ii Somers Town
Wies
ait PIus
ui'e W isselan
tie Vegike Sainto-\larie. s-altuailr
v;L - Stre't a SouivtiS
taril rendrpe Qltdmrm. II rt~sida it altr·- lit
gare de Eu-tri. La paroinse fut cWelt~
Tnommi pri%.& tie I'actuellI
Fiant;vui- Carro-. ii- it Clcrrinait. tliova-se tie Verdun. it, 12
a-pleniiintr 1761. ie~u (~tale Ia Gomni~-matiami a Padis Ie 11 ovTK-r
'0r
ICtsell-·C 1779, enl
o
hi-c
1777, y a fail les %itux l Ic 12n
des pr't '~
li'. flnonn
I)aizt If roisti-cf- c-un-ci-nanl
11. Fortirv4.
le
on indiqu'
fiiim-ai- sc-urv-- par It-, 4 ) \ cmrienwut anglas.

~oit-i~i'~u

iconinhii htoifiviant .1p
-i~ulea
ot -';-uliei'- : el1 I'Ia.-e
ui- enii 1I813. unk cerltaini Carr&. riisidant all )v 31 Skin,'tw
tl'exitis le pluzn importanit, -t
I-e cvn
Street, SOMeix Tuwn.
tinrlii
tuiaI ie auh i'-tieXI.Clantrel. - iiiais sans aut e
I'la-vo ait tlu dioctse du Mans.
lu'il
plrvien -i n q e lve fait
x enan t
-r 4a ns, prmi u ii ai
ii en littiw enecrtire uni antr-i
lti-. rcmfugit; all n" 9. (Clip.sloi' Sfret, Fitzroy Square.
--en

irtromli\
litus
t!] Now b tmis IThatliel noun
ra ini pIlus eritiev. II naquit A MImIdauuan-de-Bretatne.

Zliliur uII tei -

tians le dio'(Iv tie Saint-\IaIl, to 18 tr4tubre 17 i7. Rcu dans la I:onigrogatioii,
ASainil-I .azare--Ie,-Pari-. Ie 12 dTinhre 1767, admis aux xewux
1709. ell piW-ýsencp de N. Bo-.-u. Ia IIolution I,
le 13 dkmniiticll
iummn, ell Iret a-uiiplrieuiurtdu K~nhinlair-e ile Saint-PnI-mI-t rte i
re-Ik
i-M(. 4t-piuiInI s-ptellnhre 178). *jusqu'en 17,91. i lantrMl
)a plitsi enl XUe parmil Jes miiiiti'-ý du vlerg6 franIa
Ipv1-1)1ma~li*,
mn le temops de Icur exit. En 17,42, ii est p6ris tif
-ai-ý ti'urant tm
- i cette ejoqne. \i'riatale Iortei-es-se dii
it
-sIl *\ eql'
il y ou i'e puaieurs chqIwPvIes pour leS itrtiIpr, th--lanimtisimo. 8lard prodres jue laic. En 1801, on (r-oilte cinq mille six
enl Mngeter=re,
res cet jIolu tie quat re nil I laiMc fran6i
io-en!- :pl'l

-
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tii plus du grand numbre alors rdfugies a Jersey et dont la plupart passbrent bient6t aprus en Angleterre. II faut dire, h 1'6terirlle louange des Anglais, qu'apres quelque suspicion au debut,
ils prirent rapidement des mesures efficaces pour venir a !aide
i! c cte infortunds depourvus de tout. I.e roi les dispensa des lois

r+gissant I'entree des ktrangers ; le Tresor leur alloua plus de
i.',0.o00 livres sterling ; des Comites prives et des corps constitut;s de tout genre souscri\irent genereusement pour les aider;
Il'ni\ersiti
d'Oxford fit imprimer A leur usage d,'s Noumeaux
Tsltamenits en latin et des breviaires roniains dont tile leur fit
dii. Bien qu'on ne s'en rendit pas conpte a I'dpoque. on peut
ajfiriier que leur arrivxe marque, pour les catholiques aiinlais
'I irlandais un adoucissement dans le dur hiier du temps des
i.

pcnales , et
ei.is
les premieres prollesses d'un nouveau prin-

ui des plus pressants besvius pour les exiles etait de trou\,r un lioal et des facilites pour la ctlebration de !a uesse :
t1.
Cliantrel arriva i Londres en 1796. ce fut IA son pre[uati;d
Ilier souci. II s'etablit i Somers Town, a cette dpoque, petit
xillage dans les faubourgs de Londres, y ouvrit une cliapelle,
11.s ateliers et des maisons de risidence pour ses conipatriotes,
iii particulier pour les protres. sur l'einplacemeunt actuclleirment
',til-reui•ent cou\ert par les bttiiments de la yare Saint-Panturace.
SoI centre se trouvait a l'intersection de deux petites rues :
,iBrill I'are , et c Garden Gate ,. II ouvrit sa chapelle sous
i la Porte du Jardin ,>.
It charniant xocable de Notre-Dame
I iu\ray:e intitule ( Laily's Directory a la situe au n° 6 de
ilardun (;ate, au coin de ( Brill Place , et de Skinner Street.
C:sI- l qn'il transftlra les ateliers orzanises a Jersey oft les
IDaries francaises confectionnaient pour leurs pritres, v\-einients
isa'r,;'
et linges d'autel (pour ce travail, le -uuvernement anglais
lIr:r
;:l!ruait une ,uinte par personne). Plein d'esprit pratique.
!. \ rai til de saint Vincent, il organise un service de iains
poiir l.s dinigress.Sa chapIelle devint leientre de la vie reli-i.,u' die exxilds dans ce quartier ; il est int4ressant de noter
opn. ia prernilre entree dans ses registres est du 17 mars 1797.
I! i-irn. tujours v Chantrel. superieur du sCniinaire de I.eon,
It lireteur de la chapl
de
aple
S ainte-Marie de Sors.
Totwn ,,.
M11)Ditiazel. dans une lettre de Canton, A AM.Delgorgues, en date
lu 15 ftvrier 1802, fait allusion i la chapelle de M'. Chantrel
:,',imers Town ; i mnentionne dgaleiment la nomination de
I1.
I:niaja a la place de 1. Ferris comme assistant ge6nral, 4 vu
i'i i,'e dernier, etant en Irlande. ne peut plus remplir ce poste ,.
X1. ihlantrel rentra en France au Concordat. En 1807 il 4tait A
I:it,'to du grand sldminaire de Saint-Brieuc.
5 i
Franiois Jos,-ph Clice\rollais, ni it Angers. !e 2:,' octbre
7;,'-,
re'u a Paris le 3 janvier 1775, adinis aux \•ux le 4 janSi 1777, en presence de 1.Foursy. En 1785, il etait au grand
- :imo;iire deiTreguier. avec MM. Cardon et Magny. C'est de 1l
,! v- rend I Jersey, puis en Angleterre, apris axoir refus6
!i'Iter Je sernent
pr
la constitutioin ci\ile. Depuis Ia fin de
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-ix bi
En. W01'.on Ict
i ;wi3 it vrev a it des- wwwn- 1U Luundi
prisd 'ti tuttvilialtii. tlh. trviý. flois- par -eVltiaiue i
Jdwdui',t'.
irait dtvc lvi ijs de lIraaiaii dasit une euIc, aux appuoiuteiricus
\xicaire apostoli rile de
DoJuulas,
iniml hi res par ant. Nr
n
t

li

**iri~i

lttrd~t~ninte jul eirria It .rroupe de tidues die Miifurd,

e aux Fr;eIIi- iru I x dte G-70,,et cuti I cI
On
p-ur In le-'ie et aut re- exeirvice; rpligicu
finst nile rna~iý41i~n rtrL-th iji~r SUr IU rOUIC &i Wt'
0' 17AW---ait
/111"I. 1.', 2-2 11f entifre ['S'09, MI. Cii-xroilais x-iLuiail. pokur In pre
Iiel
ii
Wie. H
a-tre de! Idtlsbaptoi'ies. Ttlie
ltire Ii'
au n" 151 de In Grraitd--lue
In i-atriti- ot en 1811 pul uttii-ir
jui\i- hiviiitt; t -tIe dlux t-vuie: et d'nnii -rtyInt' pet-ite chiraliellipti it ' pari.si--e I I' I IdtI-IU

rf-

\ invur'-ý

tire,·
L"T.r-1111rt·!labli:ýýelllent detl la 0-111ýrýýatiocn ell Fran'-·ý tli~
JAN);. il rvhjurua it Paris PU--U Vi. itlH, son i-a ;111 \if-airec~'nl
Iautorisa it re.ster it -Slratfordc,tou~l vur
sn d nwaudtrlý. F
['lit qlui. rtl~cqh~le
~11siiieltrant int-nibre de [t'a cwtiumnauilf. umis prM 41 All
; iv 18
A fltwit alqw!"' de sex mipirieurs.l·-i Il nt- hit pas rappetti·
t~onllll'
I-n-ai- ii-iictnitiic
a-i-al;p11.
sa chaunii
dawnford
-,enoux, Žl-It
it rec!-lecr
Iart,all
inia Ilr~irha
tmi IPItI Vau·
tin
182i3.
svpt--lie.ader
allt·t
MtI
d1ei F1 toUi ep-tl*ýAai
IIi. I rltloli ziiia;
reit
26 iio'
a--ist par le- secri-tuin die Mg~r Wiliarri Ppiivtr
Is27 . Qt unI antre pri4re. Srhne deg teiaps nouau x :usun enltUern-eriji-rt fut suiOxi par preqt'ue toute ia paroisxe delpuis s.'tratof-i sin corps- fut dlj it
ford jn-uqui tSt Jar'Y' tk Mtorfoids
Io5 -27)ttseitbr-e.dart- le- -axeau constwuit pour !a scpultur-e des
lrtrtre- frl-dlaix. et oi M. 4 ardior 'ý 15 s eltewibre 1830,. i&-re
pirf it-t sept an-w plus tard.
le
m- a Noiitla;-ýs diotýrse de Catior-.
.6 Corminier. Chtarile-.
19i leriter 1050, r-equ A ctalur-, le 28 a\vril 17711 y fit It-i-nwux
1773. en prseitce ie \L. LIhneja. II nie figure pas
ie I-, itai
dans les Aatelts ; coitimue on ili
-ur- Ia li-tie de 1785 duunnie
pour les wnaisons des protritUx e tine Ie- noriols des gupOrieui-s
cette onliis-muj lie prou\xe ritvi.
xirnve- dit Qon et (ldAiqntailet,
Niitijn- ein passant que eisupiieur qul entedit ses o~ux etMit
o-n 1785, A Hlodez. protvince d&Aquitaine. PIlasse irnentionre comlititie
sans autre indication xenant de Chartres un it Conrier
du
en 141; et la liste rtkcrologique
en Argleter~e
tJui nitiurut
LaitU's Directory " sigriale pour la pdriode du 1- sptenltri
1704 an 11, sept. 1799, uri Cormier. piC-tre. Chartr-es.A cette
Al"jtqnt-. ilous ax1io0s a Chartres au moins deux miaisons . le
Midentiication nest pas invraiseln;rarid Pt Ic pietit sirninaire.
ultcrieurKre corthrrnde par des rerherchens
Itlable et pourrait
re-. Wla-se nest pas toujours -ornplet. Charles Cormttier est nitarqu(- ctjite viv-antL en dMcembre 180M. daus la liste nominative
de AT.Brunet, xicaire general. C.M.
7 Dartht, Claude-Josepli, ntl- a Saint-Pal, dans le diocse
(tt Boulognme le 25 octobre 1752, requ ýi Paris, le 2 juin t770,
Y fit les vwnux le 3 juin 1772. en prdsence de I. Chalannel. En
au s·minaire de Saiut-Firmin. Le 10 janvier 1788,
1-785). i1ttait
ii -`Iait prffet apostolique de Mile Bourbon. Rentrant en France

--

pm

IAl itAnrique du

Sud.

2.7

-

Je xaikstau qui le tralli-jprtait futl*p-

pal leIs An'-lais. et M1.lic-lirnet. parti de Loiidret s p.iiur
i
o
riiNive' 4r Clhine, a hlord d'un \ai~s•u
aisau a ais, se trou.a en
tar,

nlime tlien;.
•

que lui au por! de itio de Janeiro. Danis une !ettre
axril ISto. adrrestse
M.
I Boullan-ier. atL.,demanide i smon corre'.sponJdant de x4muloilr iiit

dI Laiiton, du 2t
d•re-, M. Itichenet

xtpjiit'cr .iM. Darthle pourquui it ne lui fut pas poýsilipe do
ii \,ir. II tit deux tentatives : une premriivr'e fois pr ,sdre unto-

ribrs

Iritanniques. une secondte tuis parRIinterniiodiair' du ilte,',itde Pi'ortugal. aloir repr6senitaint de stlu
pi'lre : t;utc- :hdux
iiellui'renllt. il Jui fallut se colnlenier d'env iyer un i•essal.
'- par
It,pri,'tre qui \i.itail le na\iref et assurail la messe ji rl Ites
Ipti.iniers. M. Darlieh fuil on-uilit en Ani.letemre par c'eux qu1i
l'a\aiiie t capture. et relAi lh6.
En li112-18u08, il \it retir, a 'ainl4):!1,rr.

nll',tz
des SIpurs.

8 [elg4olruesi.A.uustin. ln', dans le dioci-e d'A.\iieui. i
II;lley. le IA nioveinlire 17i0U. rie'u
'
h Paris 1 17 aouit 1779. y
lit Its \wux le 28 uw'it

1779. en prsenrce de

1

. Julienne. En

7Is..

il est all'ett au rorpvs plroftessoral du grand sltiinaire
il.\:,ii is si uis la dirretion de M1. Ferris.
\Andtibul dte a Hl\lultiilion. il se r•fuiie au Danemark. it
.Iltn,,i. ofi il fait la connaissance d'une dame anglaise de viville
snhlie catliolitFe : Ia dluairiere de Clifford. qui s'inter---e h
Ili, 0I di-s re imomilent ne cesse de rendre de grands ser\ices
;ix ir''tres de la Compagniie qu'elle a I'ocL-asion de rencontrier.
Iýurant s11inSýjour ai Altlona, M. Deligtorues reI;ut soumvent de
l',:ii·-s lettrts des confr'res de Chine : elles stnlt reproduites
dla;li Ile- .Memoirt'e, tome 3. En 1801. il etait a I.ondres. M..BruII. icaire genelral de la Conir•uig;ation. lui ecrivit le 29 se)tenl-

li,' I.ill,

pour fixer !a tra\erste des confrbress qui se rendaient

•ii C:riint. Apr-bs la Re\olution il rentre en France ; il ineurt I
I',aik. Ie 15 aouft 1828. T.e 19 inovIenl're 1827. ii a\ait titc inrIine

du supirieur g;enral, M. D.ewailly.
i.j] Desessiment. Jean-Louis-Claude, ni h Paris. par'isse
S.ii,-Sulpice. le 24 aout 1752 : ii fut requ dans la Comipainie
,28s octobre 1770. et y fit les vucux le 19 juillet 1773. en predtii
l1
e
. Chala;el. Le necrologe du a Catholic Record So,,'ty ,.p. 70. se basant sur la liste des ecclesiastiques franmais
irtlts en Angleterre en 1799, publit•e par le
Lait's Directory ,
L
;

tnAl•iteur

'ait

miention

de c

Jean-Louis-Claude

Desessilent, prltre miis-

sinimlaire. superieure du seminaire d'Angoulnme ,.lDtjh profes-ilr iI Angoulnme. il y a\ait WtIen effet. nomniu superieur en
17!01. Ies documents connus ne perirettent pas de fixer la date
iit,
-(4m arrivee en Angleterre. (Cf. Annales, t. 64. p. 155. - J.-P.-G.
Hiiitchet : Le clergd char'ntai.s prndantlIn RdIoltition. Barbhyi,;\, 1898, pp. 59, 448).

'10]

Dumazel, Lazare-Marius. Durant la RItvolution i mia Hanihourg. et finaiement en
li;,lie oil nous le trouvons a Ferrare Pt a Rome. Ses amis es-yir'.ent de le detourner de se rendre en Chine, pays pour lequel
.' iaAltona d'abord. ensuite

-

il axait ,-t,

d

it (,,)r•,xa danu
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miais
wi~n6. riave i Finterxention

.on intention prcnmi-re.lltalie

s'.utarquer puur la Chine, le
-dres

I"

de M. F1rris.

it xinll i !.on-

mai 1GU0.

II traailla

P1inkm le
am\ec M. Hllatua et le biennceur'ux Clet et imourut
1i, dt'c ilnbre 1818.
I11 Imual. L.e •r-and ouvrage edeJuoseplh illow : Di)lioniintice
natir,- iulitiyrahique des Calltoliquels anylais 1;, donue la

-uivante : lju\ai. I're .azariste f'rai;ais. attache de loun•ri
Stat le'lton, pri's do lCri-tfl.
.n:w'y it la iris-in poutr lr;anais vde
le 9 tia's tSt' i. a Vi;.e de quahtre-ingt-quatvr awn.
,'t1irut
,ii il
Mzr C.l lini.ri-idue l'avait efn grande i'stinme.
't n
"i
<;illw iui attribut un ,tlunie in--" intitule : I Lcttr
rl dotrinle des (uaier,-s r:Juit;ti ? " Ainsi que . Rcnel.'r
Sans dlaUte.
,o ,.r, 1i1f. i-ttr'' : l.' QtuakerCs uit-ils raison ?
iirentioniii
DUual
A.ucun
liil•--iil.e dlin sax\iitr da\zuta.-c.
itais !,. C;atala,"iunc i p;.urrait Itre ideiitifie ave lui : iit ny a
la lia tied' 1785 di's Anntle's.
pa- de IDu'al i:112 Frfii''itl. \lMarie- )uose'hl-Auih-'tin. ret;u au stltilnaire on
ie "
1775, en prtiselnce
177;: : i-.vx A I'aii-. le 9 d'remltlv
a iiittL L ondr le-It11 o ,ire 1797. En 1785, il •st
M. I'Pr.nez.
;t Saint-Mo1in. l'la..se omiet i AiuguAin -, et itueltionne ja ivrt
Fr;ttidifl, Mar'i -.lJs-'pl. pi'-tre I is-siolnnail'e,
An1-l'et.rl . ,,i
', .on
yti t la i:nl-1 r :.. .ait)ii y avaitt un -citirtl'e ilr
\''1!.,u vt An-l:I
: eiais Pla.-se a
1n .17 '
!a ixiorlt
situe
't
i'2..
iepuis
it
d
nair -,
t t c-ille duad nt iala
li
t 1rter
i diciTi'
' dr
it
itiude d ('iin
'ciha
Lift's
crologe du
le
danI
t,
e
tail ainoeI
iqul i'\•lei'nt
. n•e tant ddeL&d entre
: ceet Iurtrar.e iiinenti ilt-riini'
Diir - tor
1798 : Mari,-Joseph"'' •weptminrw
le 1" qptedilwrf 1797 el !
, Nroyv it.
nnui,,ii 'en
e i sioi.Aii;u >',in lFr,.,i!);if/. 1' ir;
au Merleraull,
a>qitil
13; (atndoutin. Jean-l'ierr'e-Garil,
II fut reqrua
iile 1 l 17
nC
:
1.
anis- !e di, I'' dIe Lisivux. I,1-e
o
1770, cil
x l * I d<,e:bteiiv
\'
Iaris. Iv 3 d'rrlii br' 176NS : til
ai
bri
sept.
en
,t
17,.
e
i
Tour
tait
II11
I
IB,-U.
dr' M.
'r.:sence
i
>o'.I
e -d Me iLu
tiom
r'-p'i
i7ss, il -tait iojititi'
cm,-3]r»-s, onl 17i 3. un
,
A L<in
tioinnI e LtininO \ i\ant
Plasselift
tiilt Jeait-l'ierre Gondorcin, sulh'riour de s6minaire, \enant d'!
L.it,. 1.a coniusion de 1no1 p|eul ,'expliquer favileinent s-; "m
la difficulte de d6chilTt'er u•' signature quand on n'a
.,-"• ift
do ce qu'elle doit Itre.
;i.ru:i. idlff

11
1i arnif'r. Fralniois, wI- i L-a\al. dio, i-'s dtu Vlanls. le 1-i
juini 17,69. il y lit les \eux le 17'
;,ril 17O n : requ h Paris. 1 1 .
.Sim 11771. in 1rr0sencP de M. Charbmwltel. Plassm indique roniv, l'r'ze
. \',m" de Paris. en IM>2 : (arniir FrnouiK
,*titl i l.,iir
laiMissin,. 1! tlait dc retour en France. En 1808. il 4tait
i, I,.pr'.nier \i'aire. en la paroisse deos Missioits Etraniires. de Paris.
1

.1 1 ,li

*ni
wo! l t

'ir
'rraptifc

l

lhislryw

or

twilriiiinirphicail dictio-

i *t'i,f the EIf.-li4t a'tlholirs.
ftem the tracrh witlh Rome in 1534, to
'i,,
- ,pr.t-:na tli1,... London 1?s45-190''.
vol. in-8.
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[15] Magny, Francois-Joseph. ne a Lure, dioci-se de Besan-

le 11 no\embre 1731, requ it Paris, le 20 f6vrier 1755. Emit
lt,n.
1.,s \Ptux le 21 fdvrier 1757, en prtsence de M. Cossarz. En 1785.
il etait au sininaire de Trtguier, et s'y trouvait encore lorsqu'6clata la Revolution. Le « Laity's Directory , de 1801 enrei.-tre sa mort en Angleterre (en 1799), sans priciser la date.
[16] Richenet. Jean-Francois, ne ii Petit-Noir. dans le diur-ri, de Besancon, le 4 septeinbre 1759. fut recu a Paris. Je 22
lai 1783. en presence
inai 1781, et y pronutna les vceux le 23
dt M. Julienne. En 1786-1791. ii fut place procureur au semiinaire de Saint-Pol de L.eon : it aecompagua alurs en Angleterre
sou supdrieur M. Chantrel. arri\v en Grande-Bretagne en 1796,
apris un sejour a Jersey. M. Riclenet partit en Chine, le
I"' mai 1800, sur le , Dorsetshire ,. 11 5tait de retour A Paris,
nl 1815, pour le retablissement de la Couimunautl de France.
Visiteur de la province de France en 1829, M. Jean-Franqois Richenet etait troisimnie assistant du supOeieur gtndral (M. Nozo)
,ii 1835. M. Boullangier, dont nous avons dijh parle. etait t ce
1,4nt1ent. deuxirine assistant. Tous deux avaient deja fait partio dte 'Asseimble qui, en 1819, avait nomin
M. Boujard. \ii-aire -lniral. M. Richenet mourut 4 Paris, le 19 juillet 1836.
CIf. .ouvelle Revue de Science Missionnaire. Beckenried (Suisse),
ki.55, p. 47.
En plus des confreres mentionnes plus haut. il y a d'autres
rintis que des investigations ulterieures pourraient ridveer
crmnie ceux de confreres exiles travaillant en Angleterre i( c(tte
*t-;,oiie. II est fort probable que les comptes rendus du Comit6
il'-istiance aux pr·tres franiais, At les listes qu'il tenait N jour
to- personnes secourues par le Gouvernenent britannique de
I l,<ique. donneraient d'autres noms. II reste encore du traxail
;U"ti lIts chercheurs patients. methodiques et soigneux.
Je6r6ne T,.OMEY.

NOTES COIPLEMENTAIRES
N.B. -

A maintes prdcisions et rectifications insdrees plus

Lbnri dans le texte de M. Twomey, on peut ici ajouter, en supi'l',r•nt, quelques autres ditails.
D'ulttrieures recherches pourraient (clairer divers points
di :.es seize notules biographiques. C'est une base de depart pour
d . investigations attentives et minutieuses.
F. COMBALUZIER.
1] <i M. Boullangier, refugie en Angleterre, apris le, nmas-

ri-T•;de septermbre 1792, auxquels il avait 6chapp &hParis et
I. ondres plusieurs annees dans le Bu',Vrs-ailles. a travaill i
i :; du Roi de France, dirige par M. le due d'Harcourt. II etait
! iituellement charg6 d'aller chercher les gendraux et envoys
S:dlistes, soit de la Vendte, soit d'autres armees royales de
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Vlranrce quii \~'iaivilt i ln.utldre- etLde Ieur porter quctlequr'fis
dI.- -ei'-ur p.'cuniaire-.' ainsi qu'ai M. I'abli
Caron, de hl part
ld. Mli,.siuri,'frbredu rii.
11 !ut icharg de t'liiiiiraile Imission d'aller icherclhr Ml d ac,'ii:iO:i-tner le viindrable -.oltifsseur de Louis XVI. 11 fult ipniord
aul-i-i dI la missiiin d'aller i' I xbridge attendre Monsichur, re\einlalt
d'Edimii
urg. a\ec A\lgr l'd\veiue de Ldon, et I1. le iniite
Ftrant-,it i d'Elar. JllM si'ur, rli-'re du roi. cut la bouh; de lui
dir-c : i Miisieur l'albh. noIis saxonsii.
moni frelre et nloi, a;\ee
iqulli

Zili

\Us

lnl ls -St'Cr Z

: llious enI SoUlltlet'

trl'u-s

Cotenle-t,

et

j't-,'~r a\oir bu-hit't le plaisir de \ous en teunoigner inot'-c sati-fact ion. ,o
.utet mlaniuscrito de (;altrie.l Perboyre. Archives diela
xMis-ion .
tIrtu\e notanienlt quetques lettres de MI. Boullan-' Onit
.-i.r :i -tin rimmpatrioteitisontin, M. Claude-Franvois L.1l,,ndal
17;:i-1813, il.ds
AMi-.-ioijs traingres de Paris, procureur i \la';tii.
itdans ls Archire.Ns ils missiot.;tranqierests
de Parois, \ol.
:112. pt.12-' I.<Lndres. 6 liars 1795. : p. 469 (12 mars 1794
,
p. -s83 12 a\ril 1798, : p. 595 9 juillet 1798) : p. 599 (16 juili-'t 1798 : i. 6113 :9 ortobre 1798, : p. 607 1" miatrs 179ti. ;
p. ;21 211 frxurir Ie
1811
: p. 725' 10 avril 1802),. etc...
3; 1)ans un execuiplaire du ,Nou\eau Testament ;coinselrve
Bibiliottlque. Mlaison-\l•re : A 73), NAor!m Testamentum rdu!laltii
dulitioiis jucxta ex.remplum i'arivii. editum apud fratres IBrbliit. siumptibus Acndemiatie Oiconiiensis in usum Cleri yallicani in
Anitlia cxnllantis, curn et studio quorumrdam c.r codem cli,ro
\'int*,lniian cotiMoranIditi tm. O.onlii, r tylioyraphaeo Clare-'ldo,iaiioi MI.C'('\
I. Sur une feuille de garde, qui a disparn deu'iii. et dilnt on a gardd copie, \1. Boullangier avait tcrit :
BJtiliattijier, Pritre (e ain
Coniri'iotionl dp la Mission de
iiitLaire. diipori-tld on) Ainglr'vrrir le 23 srptimbre 1792. pour refus
ii sn-rrtmn -ion.ulxiitutionin'l e'.ri/
il u eiiri
frantais, rentrd en
tj 1-FrJni
If septc-mbrhre l,8t2. Hlonl( )I,(Ir I4sldoctieurs de I'Uliivrit, d'fOxford.
D)ans
)
la liste Ides liens (dl'niit-id. 1. Boul'angier est
:;;,irii':
<onume pos,;dant drs propri6t_ s estiniies deux mille
(qu~trc- ievnts livres. Fontenay-le-Chitciau. par I'abb. ConstantA\nut-:t, )Olixier. Epinal 189i, in-8, p. 148. - Le 3 juin 18015,
Mi. I:iulantilior ;tail prdsent if Fontenay. lors de la hndedjctionl
,i la1
crliautlle Sainut-Georges (ibidem, p. 225).
SPIrottureiur g!endral t Saint-l.azare, en 1817 (les I.azarisl, - ,-;i•tirenttet rentriP ent au 95, rue de Sevxres. le 9 no\eim-i. IsI7 .
. Boullaniriier, en 1827, tait second assistant de
'1.I'iiri,. Deivailly, .updrieur gendral (16 janvier 1827-23 octorSi-'.,il
11ul suplriI'ur 'assistant suixant la titulature offii!. i <up-ri'-ur .nderal
,ttant en titre spi,'rieur) de la .laii-,,i-\!rie duiI
aoftl I1'27 au 31 aofit 1835.
M-. MH11illuirlicr ieure t ii Paris le 1" ddeembre 1843 et est
id:!l;iii;
all iItcti r- de
fne V'auiirard rue .ecourbe), ofl se trou-
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;aitaiolr la
t3pulture des conl'frres de la Imaisonl, U9, rue de
S.\rx
i.
Le I a\ril 1883 i\oir Anialcs de la Couiyfryatuion de la
Miissiun. tunie 50, pp. 341-352), les restes de M. Boullangier. ainsi
lqu crux de MM. Brunet, Placiard, Ilanon, Verbert, Boujar.d, de
\tailly et Salhorgne, sout transferes dudit cimetiere Vaugirard
;Z! .iintetiere Montparnasse, dans l'actuel ca\eau de la Coiigreatinii
de la Mission.

6]( Jacques Cardon. Suon noin est note dans l'uuvrage du
jiarquis litigis-Marie-Joseph de l'Estourbeillun de la Garnache :
L/..fomillcs franVaises i Jersey pendant la Revolution, Nantes,
iii-s". \in-680 p. On y lit encore : p. 300, Cordon, pretre, prof,,sceur au siminaire de Trtyuier ; p. 301, Chantrel MauiriceFranois,, supdrieur du sdminaiire de LUon ; p. 308. Cherrol'i.S., prdlre, professeur au seininaire de Treyuier ; p. 367, Ilati,,O'. J.-B., prdtre lazarise, de la paroissYe de G;ausson, au dio-

,*s. de Saint-Brieuc ; p. 440, Mayny, N., Lazariste du diu'oces
dil Tlrytuier ; p. 454, prdtre du diocese de Saint-Pol de Ldon.
7J Pierre Carri. n6 it Clermont, diocese de Verdun, le 14
o.tnbre 1759, recu au stminaire de Paris, le 11 octobre 1777, y
a fait les veux. le 12 octobre 1779. en presence de M. Foursy,
ilirecteur du simiinaire interne. En 1792, Pierre Carred lait pror-iurur au grand setninair ede Poitiers.
[8j Sur Darthti,
t ';,ir.

voir : Noui:elle Recue de scielne mi'ssion-

Beckenried (Suisse), 1954, pp. 265-266.

91] Dumazel, Lazare-Marius, nd a 1uRussillon, diucese d'Apt,
le 13 novemnbre 1769 ; requ au seiinaire ai Lyon, le 16 fe\rier
1785, y a fait les voeux le 19 novenlbre 1787. en presence de
\1.)audet. Cf. Anti de la Reliyion, tonie 26 (1821). p. 333.
10j Dans son travail dactylographie : Notes biouyraphiques,
Lis Lazaristes missionnaires en Chine, de 1699 ni 193i, M. Henri
C:rapez donne cette notice sur M. IDunazel, n" 39 :
,,Dumazel, Jean-Baptiste, 0tait natif de Rouss.illon, pros
l'.lt. dans le ddpartement de Vaucluse. Lorsque la RHiolution
,:,l-ala en France, l'italie lui sercit de refuge et ce fut it Rome
,iuil
reout sa destination pour la Chine. Plusieurs de ses parents
,'tde ses compatriotes, qui se troucaient alors dans la capitale
di mnonde chritien, firent de grands efforts pour le dttoiurner
d,Ic royaye ; mais le gendreux missionnaireiee considtirant
,lite le mirite de l'obeissance, persdevra dans la resolution qu'il
,,riit prise de porter l'Evangile en Chine. If partit d'Anyltterre,
Ir "' mai 1800, avec un autre Lazariste, M. Richenet, sur un
itrei'e anglais faisant partie d'uno flotte de six raisseau.r qui
fdr
li nt
inaviguer de conserre. Apri-s uine lonniue traiers•e, its
a1rri
rrent a Macao, dons Ie niois de ffrrier 1801.
Destind a Pe;kin. mais sans espoir d'y arriver, it fut en 1806,
'lr''s une rcaine attente de cinq ann;es, envoyd au Hou Kouang,
,:.ir's de M. Clet. Pour s'y rendre, il passa par la Coehinchine,
•i1troijs mialadies comnliqutes, la dyssenterie, la gracelle et I'hydii
-l,;ie,
, le riduisirent i

toute extrdnitd, lorsqu'il se trouca
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yguri couuine subitemcent le 27 septembre 1807, jour annicer'-aire
de la mort tdisaint Vincent de Paul. c I/ continua sa route par
le Tuokin. It Scu tchoan et rejoignit M. (let au Hou-kuuoij, en
1810. 5a sanht dejd dpuisde ne larda pas t succomber our Iravaux atu.quels it se lirrait. II parait aussi qu'aux souffrae''s du
corps se joigiirent celles de 1'esprit. Myr Baldus, cicaire apostoliquc du Iluonn, dans une Ictlre du 26 diceembre 1861, dit que
ce certuau.r minisionlaire dotait fort lourmente de peines int&
ricurcs. LUs lettres de M. Clio, ajuutc-t-il, le supposent, surtout
ce muot : que 3J. Iiuiaz.l,. lfai scul, Iui dunnail plus de I,'ino
i diriler quc toutt la provin'c du fluup. ', M. Dumazel n'en
Itait ,tps muinois un oucrier iini(liyable : ii prdchait et parlait
soucfrnt contre Ioisifet comuine ltant
la reine de togu les cice,
et pour tm'etrie 'exrceple i coti du precepte, it 6tait toujours
utileonwint occupd et nf poutcant constamment dtre appliqtf: au
tracail de I'esprit, it se licirail aussi i ceitains traraux mttu'ls
utilvs, soit pour la cihaplle, :oit pour la maison.
El 18I17, it fut atteint cn mission d'une espece de fi, rc tvyphide ; potrdant sa imaladie, iU consv.rva toujours un viscar gai
et trinquillo. Etant dcjA pros de mourir et apprenant que quelques emaltdes riclamaient le sacrement de l'extrime-ohction, it
les fit porter ipr's d. son lit pour les administrer lui-mmenc. La
reille d, so moart, Di'a, pour atuymenter les mirites de son rime.
permit r'ncore q(u'il fitl affligi; de grandes peines iatdrieures qui
arrach'rent au mourant cette parole : u Oh .' que les dimonts
sont terribles .'
Mais le calme lui recint bient6t et ii rendit
son ,ime i Dieu Ie I de la premiere Iune de la cingt-quatriime
annc:e de Kia king (15 dccembre Il-;. 11 fujt assistc i? srs dernirs
mom,.nts par M1. Paul Song, qui cint de quarante lieues.
.'a sjpulture se troure a Sse-keou-ho (ouplop).
ll
Sur M. Gondouin. on trouue la note suivante dans
FEd.ard Bourlton : Le Cleryde de Vendde piu:dant la Rtvolution,
Vnmiiim.
1908L, t. I. pp. 97-98.
" Le sup?'ritcur die sdminaire de Lucon , Jean-Gabriel Glindjuiin rtait 'yalement Lazariste. II ne roulut pas prdier le srr'",,,it
schi.sratique et partit pour 'c.sil, on ignore a quel port
d',,I, anritlU'mient. Les seuls renceiinecments sur son compte se
r-n,,,-,·ti dans deux lettres de Myr de Mercy i M-. Paillouiiirr'- ni,:noral de La Rochiellc, 'iune (du I juin 1801, dil :
'I. r;,undouin et plusieurs prtres qui resident en AngleterrC
.srt li.iposIs f) so rendre dans mon diocese /uand its auront des
Sx.,/',,,rts. Si M. Gondouin arrire, re qui ne serait pas de si
t,t. ii
tlodra
le placer d'une manidre conrcnahle et se sottrenir
cii''
fl:ardSque m.rit lto place ju'il a occupde dans mon diocese.

l.'au!r,· I•t!re
cst
du 14 octobre 180
i.,arter d 31. (tondolntin.

:

Je n'ai plus entendu

i. n, m j tontr,,en effet que I'ancien superieur du semi,'oit r',''(m dalns le diocese. II n'dtait pas mort en 1809
".* '"1i,
2 moi,. ii .s foisnit d,:lirrvr un Acte de notoridtR. intdnir
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rs ,,itt a reproduire en raison des renseiytements qu'i' contlient.
.tAujourd'hui, le 24 mai 1809. ont comparu derant nous, ianirt
di'lit cille et comaune de Lui-on :
1" Le sieur .larin-Franvois Sicard, pretre, cure de cctte
tilie. ,igy de cinquante-cing ans, ancien habilant de rette cum,uinn,bien fame, et de twou parfaitement connu, lequel a dtluare
voir une entiere connaissance que le sieur Jean-Gabriel Gintdouitn, de la Conayredation rdes, Pr'res
td Sainl-Lazare, r;lait n,
17:l0. supdrieur du sediniaire de Lauto, qu'il paraissait :lors
,i,,d'*trneiron quarante uirs, el amoir tra'aillb; deptuis plaseur'r.a
tt.•,s'x tdalnls la dite Conyreyaiitiun.
Lectutre faite tie sa declaration a dit qu'elle contenait r,;ritA.
et a .siyicn. Sicard, curt,de Luiton.
h' affirmn
de ciquante2. Le si'ur Pierre Delestre, instituteur, ,ifit
iv Of (tans :
Pierre Albert, ex-portier tli si,'inaire, tig'' deI
:3 Le sier
tlmouralt''-quatre ans ;
i° Lt sieur Pierre Murlicnau, sacristain, #iy4
r aiIns.

de quurante-

he tous lesquels dires, declaration.s 'e affirmations, nuHis.
m,,iri de Lucrn. aonsifait rediyer Ic present arte.
Signff : POI:TEVIN.

\I'

(i Fuotltitay ipour leilalisation. 29 main 18)9O.
CAVOLEAU, seer. L61.

Vu par nous. auditeur au Conseil d'Etat, prdfet de la Velndde.
.1 .VNaptolon, le 6 juin 18009.
Signli : BAHANTE.
ii:r-'e

12j Sur M. Richenet, M. Henri Crapez. op. cit.. note 10. a
la notice suivante

...11 arriva hMacao, arec 31. Dumazel, le 16 fevrier 1801.
IDtined
Pdkin, il attendit vainement cinq ans pour pouroir s'y
r-?'dr-. Parvenu avec M. Dumazel
laI fronti're du TchIly. it
r'.rt I'ordre, le 18 septembre 1805i de retourner 4 Canton, oil
V. 1;hiislain I'engagea I se firer pour remplacer iM. .Minytiet
•,ianer procureur.
Par suite d'une noucelle persecution, M. Richenet alla rt.,iidr au seininaire Saint-Joseph, 6 Macao, oih it fut chard de la
Irou,,re des Missions, a la prospCritj de laquelle ii tratailla
a'n
ardeur et dývouement. Le 20 aoit 1807, un Edit imperial
1'ltbilit t Canton commne procureur de la mission de Pkkin. En
18,J. il rentra en France pour recommander les missions d'
tinr. Son dge et ses infirmites le retinrent a Paris, oir it de,ii
/.isistant
du superieur dgneral et fut nommin directeur des
F',?! de la Charitd, office dont it s'acquitta avec devouement,
tI.u en s'occupant de la mission de Chine jusqu'd sa mort, arriI, 19 juillet 1836. 11 etait giyg
de soixante-seize ans et en
1
tipassd cinquante-huit dans la Congrgnation.
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lroni&res d, ilaris, ldais le
~
A'hiccs des m.Usi.ons
.Ai\
I \
ie
lettre de M1. Hlicliiiet dt
\tintie Ji2. pp. 7oZ-7.06, ou trou\e u
,'? ihai ISi1. adreIsc e hi M. 1.6tondal, procureur des M1.E.P,
.l'acto.

S. Le II juillet 1815. de L.ondres, M. Ilichenet cerit ii \1. Hartwi. lui anlnonqant qu'il est arri\i h Londres depuis quiniz ioors
-t qu'il so pIropos.-e de rejouiidre Iaris sans retard.
notice dans Biographie uni,'rteUle,
c Sur lichr-wl, .' \ir
1849),
die Fr. X. Feller .edition
Dilioiuuniiiir hisitliriquit,
l.,;ne ll. p. 239.

UNE CORRECTION A FAIRE A L'tDITION COSTE
I. XI. p. 103
E-'n l'lnr-- id•s C'omit'ýIlcut. et ides ielltaines di ' orre'lioln
dans .son exemplaire des XIV No4iiue :ost *a lii-iit'-im inrites
l11111t- de -•l saimt Vincent de Pdaul, it v a d'autreps rru:'- ou
le premieri
quiui i iot ticapp eot qu'il aurait Rtt
nii,;risi.
XI,
son altention. Ainsi, au tiiin
i elles a\aient attirti
ir.rle
lpp. 10'3-1ii0. sui\anlt la pensle et doctrine de Vincent. aiiieurs
txplrim e. et sui\ant le terte ,nt•e du manuscrit 803
w
Iitllrnllv
doI wrdleaux. il faut indulbialblenment modifier le texte imprieta
Si livr : Flii Ies. pomcpes. etc.... et non faire...
i:'.st la cumnlusion de six pages pertinentes d'un arti, le de
,I. C:oppo.
•Iaiis
les Annali fdIlla Mission', 1958, pp. 116-121.
l.a c'iirrcvtion 'iimpserait iri. mn'.ine si le texte du manus,-rii -uldit le I'il~~ino.ait clairemlent. La conftusionu
entre faire et
'iiir. <.t fri;qucete et ias-iqiue. si l'•r;riture n'est pais soilCne.
lDn'. all torne XI. p. 103-11i-. liolni :i'vir
les pownpes.

EPHEMIRIDES VINCENTIENNES
<rIlicnii:ic 'It dil~'i~tiatde par le Dnret 32 dc !'Assemblie yg:':r,,l di 19r
~'~t. r,'tle s.luit des Eiphmlinrides vincentiennes imarhi,
,'. s msn acheireient. Les Annales de 1957 tome 122). pp.
177-.'2i il
.it51-6617 en ont fourni le debut. Voici le troisibunte
triii'itr
juiltl, andti, s',ptcimtbre . La fin, dans Ic prochain nur~,,i i. li In pr':s'nlttlion, latoittmoition de ce tetre, de 31. J.1 '(e
iiltothi,'r, s.vrr reprtris dlans un volume spieial qui servira pour
In I..it)r' ili- 'itte page jotwurinaliere. Rien ne 'oppose a ce que
,i,
un1
,' autiI'r -•;ri ... Apr's [l rappel des di#funts du jour (adapt'llr
nu.r hb..,iio
des diverse. provinces,, cette lecture quolidli, ,,ur laiiritl i rf'sniui alerte et agile de dirers souvenirs rin'r
iti.,. 1. ,','ri,~. ,'tl ql(c.qu•s (er•'nments du pfisisv, Icrons paor
I'n rir.
dtnis. I',r'.irit
ifesenscignements de cetur qui oit cra'ti'/l
r,', , 'Ini /fants de saint Vinenat.
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l" JUILLET
ti;liunts de cte jour : eln 124, a Stntiago, M. Marius Far-

LEn1947, i Kuility, en Chine, 11. Jean-Baptiste llossignol.
IEn 1651, h Saint-Luzare, pour la deuxieine fois, Monsieur
V1iiw.-nt rlunit autour de lui quelques missionnaires. 11s sunt
quatorze presents ii cette assemblde qui. jusqu'au 11 aoit, \a
ixaMinier diverses questions et particulierenkent le texte des
.u.-.

!tl',-vs CouniullneS

I1).

I.e l" juillet, qui semble un jour faste pour les Asseinblees,
\,,it s'ourir deux Assembles gen1 -rales et quatre Asseinblees

sexiilllles.

En 1774, cest la quaturzielne,t en 1786, la quin-

zimte Assemnbldes ginerales qui inaugurent leurs travaux en ee
jinur. tCs deux Assemblees qui coinptaient respectilenient treutequatire et trente-six memlbres, appartiennent a la cat4gorie des
.\A-siblees ordinaires ; elles niavaient pas pour but d'elire un
Siuperieur gteneral ; elles avaieul

ld'inter\alle par

11.

le

.;acquier. coinlne
al,*2'-. 2 .

huitiuine
les

elt

convoquees

successeur

Constitutions

de
le

i

saint
lui

douze

ans

Vincent,

prescrixaient

E-n 1827, a Paris, une ordonnance royale promulgue le Bref
ptnltitical inoiuiiant M. Pierre Dewailly, superieur g~neral de la
dotlIde faminiile. Au lmuis de janvier precedent, en eftet, le Pape
ax\il retabli I'unit de gouxereneent dans la Coompagnie. qui
lepuis 1800 etait dirigee par des xieaires generaux. Bien que
e- litratations entre le Saint-Siige et M. Boujard, alors vicaire
.rq;'il,
eussent ttt tenues secirtes. la nomination de 31. Dewvailly, superieur du grand seiinaire d'Amiens, a la charge
IuIjI.,-ie axait plus ou moins transpire. Et I'on se demandait
piiiniqugi le G(iu\erneiient fran<ais tardait tant a publier cette
niiiiination. C'est entin chose faite en ce jour, et M. Dewailly
ipen imaugurer ses fonctions de dixieme successeur de saint
Vinrir-t :3).
IEn 1873. i Paris, I'archev;que. Mgr Guibert, approuxe les
s-atlnt de I'(Euvre de la Tres Sainte Trinitd pour la delivrance
d'lr.s

mifxfs 4

Puryaloire. La pieuse fondatrice, Marie Pellerin,

a\;it lon,,temps supplid leI~'Pre Etienne d'en assumer la directi,,i. La rdsistance du Supterieur general fut vaincue par Fobslinition de Marie Pellerin -

qui itait Bretonne -

et qui. de

plu< ,'tait appuyde par I'abbW Tresvaux, vicaire gdneral de
l'ari-. et Breton lui-mime. En approuvant les statuts de cette
i r dtie charite envers les pauvres tmes du Purgatoire. I'archexv-que de Paris en confiait la direction au Supdrieur .gneral
dii ini Mission. 1'annee suivante, en 1874, Pie IX drigera I'associ;tti"n ten archiconfrerie (4).

l-:n 1937. h Castel-Gandolfo, Pie XI signe les bulles qui noninotre confrbre, 31. Jean-Baptiste Wang, dyvque de Lamia
Pt \aire apostolique de Anlk.o (5).
i,;'!

. .i. rir2 l irs
. II. pp. 7 et . 3' Cro-l :
)r';,wtt,,
ti tIn
/ .Vh ii,nl. pn. I i,7-10A :
,-.sel : 1'ie de . 1.El 1ni
ne,
i) Rosset. op. cit., pp. All-i12. (5) Annales, t. 103,

c:-te. 11.
1.

•.; r

1'- *: -pi,

-:79
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2 JUILLET
I1ii Th.t, a Plis,
N' ierture Lie Ja douziiniie Aselrueblie g&
nevali. curi\uquee par' M1.de Blas. Olu superieur gericial douze
allS atuparaiantt. CurlulJjuse de tretae-sept menebres, I'Asseru..
IiI \a Zei
ju.iqu'au It juillet J).
1.'rn
. ý p,*j,,wL'onit#'. oil$ litu les oirýt-ques de MI.Louis
i'illie superilcur· de Prrime-Goinbe et vicaire genriraI
D
kli
dileii-.
tliukriaire dei Nintes. I.e 1.- juiu, en \oulaixt eteindre ui corlIeiI4'cioieni
di nenjdie. .1. Dillies zsest brQi[6 86r\menicut. Quel.
ý Ima p).
Ulne i IPlu I ei couj-estioui pulmonuaire et cericbrale
i Ie' - j4
collip ique kIit tetat. et, ii peimle
e de cinquante-hiuit ails. %I.Dilliw:Ž nirurt. 1;:3ui juin. Le feu a eu raison de cc corps, iinstro
mIiwt infatigalile d'urre dirre de feu. Quand ii arriva Ai 1rimeCtjijatle. en 18$2. \I. Ifi1Iies axait kf't prulesseur au tgrand sl~miirai~re d.1wicnts et Iwiisiomiaire a Vficky et it Bordeauxr. A I'rirnecu:lu'l.
ii tr-ulsrina Ia jraitrise en kule apostolique, et douna
Dillies qui est i
uruic Iirte iii pukion. (Iest,I.
all. jJ.iiviia~ni
i*pr,)ri.ue ilde pvvý;q
toute-s les con.ftrictionfs de ta coinbe maki
la %Pr'arida qui proiojTie Iharnonieusemrent [a chav.dpuiý
pwll.. ju-jui'li'li
tiollurie qui peut reevoir pilerins et retiai'ifre irida .ai;' pie. ii a povde ta parole de Dieu daus les
1aWS Aj.1
ciii ,'
IiiI
ilreu
0 ieIc
itjwtlieher, ax c son
~oquence , aite
piuti',t le ih riecrese du ocvur qur de YoriginaiitO de la peiisoe,
elmii rin-c aidfle pal' Lle \OiX prereante et une action dnune vivavitl-utit1id i-ilinrale ". Les riiirsions de It. Dillies coniaissaient
iri pumhiu itckix suckc.-s irnttrii-ur et exttrieur. iUest A la fin des
expr-hi-,s dte elle de Mlites que N
Mr Gilly. en pleine cath*drale,
wolmrun M. l)ilfijs xicaire ýeci-al
hlornoraire. Et I'ambiatwe de
rf-th

..14turede- mji--io n ktait telle qu'tux

paroles de 1'6ýque

w ei-,,rdantt
-efl di -irictron hI Iardent. missionnaire, la toule qui
.r.--,--arit
daiis Il cathMdrale. rt-pondit lar des applaudissei-wijnt
it ie-..
1r)
I v ic-r-reI oerrueil qui emrporte en ce jour
la dpli-illie tic ?i. I)illiis vrV lre
caveau qu'il fit construire pour
4-

rrii-sitile- .

nanirce

ýe nexeu

du

supdrieur

de Prime-

f'wuj~icr. -1i. Lmi'uj-Juicý Dillios. qui de-xait h Saint-Pons, it
a1'ern11-11 eýt
ille·. crnrime son oncle h Prirne-Combe. laisser un ii010
Frij

i6i!

~ti ~rl

197575,

:t Paris, Ia treiite-Ieuxisme Assernbhee "&ni'rale

sonrr
eI-rnlier ubjectif : 1'laltoration diu grand Conseil rlui
nrýpti ixinerobres. AIrs que. en cas de besoin. Ics Cuss-

prir'ient
trois tours de scrutin pour 1"Mecdion de chaii- · ;Ii-tarits, aujourcihui un seul scrutin suffit h rassem-

1l);,o -irtfisartmrrent de voix sur chacun des dIus. Ce sont:
1\1. V lix IClkmfit4ýizt. Fermin Camrpo, Giuseppe Lapalorcia, John
Zi!iitrial. ',ala-lawKnapik. Francisco Godinho... C'est un Iel
11;1ý1 Iilil, do
nc
(t de nations. un vrai bouquet de catholip ,, l ~ j,5-ia
-,

~

'

Jd~i)P~

t p,3

pp.
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3 JUILLET
Iltints dte ce juur : en 190i,
T'henytinyfuu, M. Henri
'i
Hier.-,uet. En 1939, a Paris, M. Jules Candau. En 1949, i La
T'p, l. M. Joseph Dolet.
1:n 1932, i l'intirmierie de la Maisun-AMlre, Al. Iayntmnd
cGlciizs iicurt, apres avoir duonn soixante ans de sa vie a la
petite Cuompagnie. Ne pres de Castelnaudary,il entra chez SaintVitlient apris l'ordination sacerdotale qu'il recut le 19 avril
18;t.
Ses trente premieres annees vincentiennes furent consacrdci. aux grands seniinaristes de La Rochelle, Nice, Marseille,
lran, Kouba. Tours. El cette derniere vilie, it fut supirieur et
xisiteur. En 1902, Litye reioit M1. ileizes conmne superieur et
directeur des Steurs. Ii construit alors, rue Saint-Pierre. 'imnposanite residence de style gothique dont ii etait si fier. Eu 1921,
M. 4;leizes sera \isiteur de France et. peu de tenips apres,
assistant de la Maison-Mlere. Exenple de rngularite et lionume
de 'obeissauce, sa vertu la plus cliere, M. Gleizes a, en outre,
att;lai-l
indisolublenient son 1nonr i celui de Jean Le Vacler.
I',cilant des aniiies et des annees, avec une energie que sa sant6
it ihtat de ses yeux n'inifirnrieent jamais, il se consacra a de
lpai'ntes reclerches sur Jean Le Vacher. II fallut le talonner
pour qu'entin, en 1914, ii fit paraitre son ouvrage sur le marIr ai-~rien. I'Acade&ie franeaise lui deterna un prix. Inlassalle, M. Gieizes constitua le dossier en vue du proces de beatitit'altinl de son heros, lania la celebre , Image qui yudrit , et
lli
il\inlt l'instrumnent de 2races extraordinaires. L'enthousias.-ie toujours jeune avec lequel il se consacra a cette cause,
s- triansforma en llue sorte de fureur passioimnie. quand on osa
m'vtr- en doute la captivit6 de saint Vincent en Barbaric, et, en
193:i,. i. Gleizes fit paraitre un ouvrage de riposte. Son ceuvre
d'lhi-trini peut donner pris.e i la critique; par contre. son
ext-ipiilr
d'*'ner-ie et de travail est inattaquable '1).
I:!I':
155, a Paris, !a trente-deuxiiime Assenblh e genirale 61it
\1.I -ix Cointassot cornume admoniteur du superieur g6neral. Une
, ,i,,lr, Commjiission ) de six nmembres est ensuite form6e :
-,in -,|it- est de rdpartir les questions a traiter. de fixer < I'ordre
du
,iir - des sessions. Pour eviter les pertes de temps et parer
i ti,«;i: digression dans la discussion, sept commissions sont
con-1ituees, dont la comp4tence est limilte a I'un des chapitres
s-ii ih-.juels se -roupent les postulats des AssemblIes provinciaL.n les questions soulevees par les nouvelles Constitutions.
'l'ur la formation des NOtres. la commission est pr6sidde par
I. - ;.ips et M. Peters. Celle de droit canon, par M. Lopez et
M1. :. -ers. Celle des missions, par M. Deymier. M. Godinho
ipri , a commission des S6minaires : M. Tasso, la Liturgie ;
1I.i::ilorcia. les HI2eilements. et M1.Knapik dirige la commisstii d•i.s
Paroisses. Le nombre de ces commissions et leur objet
di- : ! I'arnpleur du travail do la lrpnlp-deuxinme Asserhbltpe 1'2.
?.i .Almalore.. L. 119-120. Pp. 180-
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Dl,;/Iul ldecre jour : en 1908, a JDau,
M. Jean 'lantllcLiat.
I:i1
It;i-'. dnl.s sun i coni
de '.Agytois et du Comidonis, ia
dui."lc-se
d'Aiauilluon lablit les Pritres de la Mission
.
En 1873. it Ber.'lini. he iteiilsta
einet un dtcret <lr banlii'--'itin(nt ciiitr' les Jesuite-.
En cette circonstance, Ie- tilt de
-ait Vint-iiet
uiit
I'i i!itinnte hiutllleur d'ftre cotanidlerds counae
Saffilii,'s
,aux illsie
lsaint liia•e. Et la jeune provinice azariate
1d l'russ- . i! x a \ir-l-deux ans que le P're Etienne l'a
*,1iiir' a la l.,irii
deh' ouult'il persicution : a la grandei
com:N
initiin diu
IeIplfe qui eni indmliciait. toutes ses miaisoui sonl
t!ur.' -...
Itan-» ilntliltion de leur u\iter les soulffaniic
de
ftxil, lt- ti'*.qutes d'Alletmagite a\aient obtenu du Saint-Sirge
tUtl'
inoI
ct'frirets "siuient delids de leur \veu d'obtissancte au

-uperieur -.- 'ural: maiis tious, 1PrIires et FrOres, ainient meietu
.nlithluer

it \i\re

in

roiuniutunaut'- ; iis \iennent se refu-ier a

a M\aison-Xllre et se mettre it1'entii're disposition du succes-eir

de saint Vincent

2).

En I9ji8, i lIclakuazar, en Coloniie,

imort
de 1Mgr Emiile .ar-

iqtret.
pr1let aiti'-stolique de Tierradentro. C'est Emile Clombes,

-s
ý;e,
-,s
hlis laiques. qui tit de ce Landais un missionnaire de

i:l'imilbie et lapitre des Indiens. Ses six premieres annmes de

-;,:r.lieit. a partir de 1895, fmurent, pour M1.Larqubre, six ainnies
d. Iliissiotl a La tlochell : sa belle prestance, sa voix forte et
ii'nli tinibr'te. -a santc. son ziee auraient probablement fait de
iiun11de nos plus i'rands mnissionnaires populaires... nilis le
ietit pire Combnles etait la... Et, en janvier 1904, M1.Larquere,
1 ii•,mnpag.nie de M. Tramiecourt ltde M. Louis Durou, le rutur
arche\vque de Guatenala, posait le pied sur le sol de Coloibbie
tuqiuel i! allait s'attacher si fortement. Fondateur de mission a
.\,Nata.
ianls le dioc(se de Garzon, i Boyaca, dans celui de
Tinu. preimier pr'efet apostolique d'Arauca en 1916, puis, en
l!9'i, de Tierrdentro, il est le chef qui pave de sa personte,
]'humine qui incarne la bont6 du Christ, le Supdrieur qui fait
tra;ailler. unais qui se preoccupe aussi du bien-4tre de ses misininaires et leur construit d'agreables residences. Les hauts
per-'iuina.es de la hierarchie religieuse et civile se font une
joi, d'etre refus quelques jours par le prefet apostolique auquel
il d*Ii-andent conseil. Si dans ce coeur d'ap6tre. des ames ont
tr,,iv4 une place priviligiee, ce sont celles de ces terribles
Inrlifens qui vivent dans la partie centrale de la Cordillhre des
A.\dle : pour eux. Mgr Larquere ne recula devant aucuie faticue. devant aucun risque de mort. Ce prefet apostolique de qui
irradiaient ia distinction et la sympathie, n'est pas pres d',tre
,,ubli'.i
ni par les plerins auxquels ii montra le chemin de
N.YNaln, le sanctuaire marial, ni par les fils de la foret
au'il
icnquit par sa bonte (3).
'.H
-JoS.
i Io Ill... 3$,Z)-i.

pp

2*60-2..5..
-- •
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5 JUILLET
Dl'unts de ce jour : en 1929, a Lim•, M. Benjamin Boniourm. En 1930, a Paris, M1.Corneille Cervia. El 1931, a Monttpl,,'r, M. Fernand Uli\ier.
El 1688, itAlyer, les tieliibres attachels n torLiue de cr'oix
ii- Saint-Audrmd, a la bouche d'un canon, Milicel MUontmassou tLeiiinei a \ie apostolique. Elle avait commllielnce dains le diucese
tid

;

r';,ec, oil il fut \icaire en 1664. La miiine annice, entraind

ipai
Fe1xeIple des lils de Monsieur Vincenti qu'ii a\ait eus pour
ii•aitrtau audninaire d'Annecy, .Michel Montinassoni entrait i
saiiit-lazare. 11 est pre·que aussit6t destine a Muadayascar. En
cowiia.,inie de cinq pr'tres et de deux fr1res, ii s'emiibarque en
ii\,
tiiljre
166It. niais n'arrive dans la grande ile que le 25 aout
de 'Inaiiie suixante. It s'y d6pense courageusetment, malgre sa
-ant., deficiente. Cependant. les conditiuon d'existence faites aux
miim--iinaimres ctaient telles que le superieur general, des Lanint, 1672. les rappela en France. Michel AMontmnasson n'y par\ inl que quatre ans plus lard et A travers nille p6ripeties. 11
lut al,-rs place coiiie assistant
1l'Hotel des Invalides, puis i
'ersilles; ii y gagna 'estinie de tous, nime celle de Louis XIV.
t I,maitre du chliteau de Versailles etait en admiration dexant
la pau\rete de la cellule de notre confl'rre. Juand on apprit la
terribl
i ort de Jean Le Vacher. M1.Jolly pensa aussitot i lui
diinnr commne successeur Micliel Montmiasson. En 1685. la Propa•.aimd lui attribua le titre et les functions de vicaire apostoliqur pour les royaunies d'Aljer, de Tunis et de Bizerte. Arriv\
i/ ApIr, Michel Montmiasson s'effor.a de redonner courage aux
quelques pretres qui se devouaient aupres des esclaves. et luilii!!ie

se pencla avec sollicilude sur toutes les pauvres Afnies

r'-eiite;s dans les bagnes barbaresques. Les Algriiens avant a
plusieurs reprises mdcontent LIouis XIV, Sa Majeste envoya le
iarMt'iral d'Estrees bombarder Alger. lezzoniorte. le pacha d'Alriposta
l'.
en immolant de nomibreux chrktiens. Michel Montiia--ýon fut parmi les victimes de choix. L'horreur du supplice
ini lii arracha pas un cri. Sa mort. comme celle de Jean le
Vachicr, preparait l'installation de la croix chr6tienne sur les
trvms du Croissant (1).
E:n 1947, a Paris, la trente et unienme Assemnblee generale
qui a inaugurd ses travaux le 2 juillet. procede a l'Mlection du
sucri-eeur du T.H.P. Souvay, dcicd le 18 decembre 1939. Sous
la prt--idence de M. Robert, qui a assunme les responsabilites de
\icairc gendral pendant les difficiles annees de guerre, les cent
trui- irembres prdsents votent. Et apres quatre heures de
staiwe et deux tours de scrutin, le rdsultat est proclame vers
unp hiure de I'apres-midi : M. William Slatterv est Blu dix-neu\i~irl
successeur de saint Vincent. I.e lnouveau Supdrieur gineral,
dPiuis un an, faisait partie du grand Conseil, apri.s avoir det
Visli!ur de la province orientale des Etats-Unis. Ses fils et ses
fill- iui souhaitent vie longue et feconde :.
S\olife.s,

. pp. 6 (4i-67.--

:2 .Inilt',.. t. 112-113. p. 25.
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I;'lfunts de ce jour : en 1905, a Tripoli, Frere Tinothee
Verry. En 19Ji9, a Cuiadry, dans le Nord, M. Rend Lebacq. En
11.57, iaFarafauyuna, .MNr Antoine Sevat.
En 1688, a Alger, le Frere Franluis Francillon nmeurt, supplicid h la gueuie d'un canon. Orignaire du diocese de Poitiers,
il ectra dans la Compaglie en avril 1645. II fut le premier
Frbre qui, axec Julien 6uerin, \int a Tunis, et c'est lui qui
conduisit de Marseille a Alger, .Michel Montmasson. Ayant, pendant prts d'un demi-sicle, partage les fatigues et les pers&
cutions des missionnaires, il etait normal, senble-t-il, que le
Bon Dieu ft t ce courageux Fri-re de la Missiun la grace de
connaitre ta imort glorieuse de Jean le Vacher et de Michel
Montmasson ;1).
En 1930, a la 3.aisout-M3re. dans la salle des Reliques, de
noibreuses personnes
dudehors \iennent prier pros de la d&
poui.le de M. Corunelio Cerxia, sulstitut de l'assistant italien. On
ia trouv6 mort hier inatin -ur son lit. 11 n'y avait que deux
ans qu'il etait arrive it Paris, et d'ja M. Cerxia avait conquis le
(ctuur des itonlllrciux nigrnt(s que 'lltalie compte dans la capital ede la Fraucr
. A ses obs;,qus. la presence de Mgr Chaptal,
auxiliaire du cardinal, dira quelle place M. Cervia avait prise
dans la \ie religieuse parisieime. II possedait une fine sensibilitl aippuyee sur une fertie \xildnt»; de saintet6 personnelle. Ces
dispsi-itions intiimes lui tirent renplir a\ec une efficace compteri:e !es fonctions que l'oh6issaUne lui confia, a Chieri, d'abord,
c'iiiine professeur de piilosophie ct, par la suite, coniine
direlctur du dwlinlluire interne ; puis h G'nes, commne procureur
des missions : a Tirin oit pendant vinegt-trois ans il s'occupa
d'- 'tuidiants de la \li-sior et des Sweurs. jusqu'au moment oh le
1'. Vcrdier l'appetla \\ ia ,Maison-MiXre pour remplacer M. Ven eziani, dt•dtl(- 2'.
IEn
1945. i la M.l, n-MJre, dans la petite sacristie, il est
proi' i a.dla rnmmiiai-,ice des reliques de saint Vincent. La
dIe,;irle de 19!in et tlutntles cruintes qu'elle inspira, firent prendr. la decision de tlraiiliirter le pr6cieux depot & Chateaul'Elvque. Le corjp de saint Vincent fut ramend a Paris, daus
un camnion. i :i juin 19.i5, et reru A la
lMaison-M•,re, ce jour-la,
SI.s h. 30. thute cloclh-s soumantes. Les reliques avaient et6
*[,lp(isiis dals ;i salle dc1 cEuvres. On profite de la reconnaissance d'aujourd'hui pour laver le rochet et arranger la soutane qui revxtent lIs restes de notre Bienheuruux Pbre. Puis I4-.
rllitiucs attendroint. dans le salon rouge, leur transfert solen!1. le 11 juillet. Ce jour-li. prri;'dd des pr["troes ,n surplis qui
.l'hantermnt le ,. Manifircat - ,t le , (uis mnwus ,. It corp.s i
saint \Vincent. porkt
pa;r quatre confrbres. parmourra le grait!
o imlr pur reaminir .a chlapelle 3).
*

I

\ l,

..I, . p 1i4,
2'. An, ile, t. 93, p. .319 :
1n
lun'''.'-.
i. 110-111,l op. ,2-5.3

95, pp.
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DLfunts de ce jour : a Paris, en 1906, .I. Isidore Vavas,cur, et en 1913, Frre Jean-Marie Liberge. En 1920, a Kashing,
Firee Antoine Peyris.
En 1679, tParis, cl6ture de la premiere Assemblee sexennale. Apres elle, quinze autres Assemblees de ce genre s'inscrirunt dans 'lhistoire de la petite Compagnie. La derniere d'entre
elles se tiendra du 26 au 30 juillet 1939. La necessitd ne s'en
faisant plus sentir, les Assemblees sexennales sont ddsormais
supprimees. Cependant, pour eviter qu'un temps trop long ne
'eiouule entre deux Assemblees gdnerales, il a edt decid6 que
A.\ssetnblde generale se tiendrait desormais tous les huit aus (1).
En 1885, a Rome, Leon XIll approuve la decision de la
Prupagande qui erige, en Chine, un nouveau vicariat apostolique : celui du Kiany-si oriental. Cette nouvelle division comprend quatre prefectures et dix mille chretiens. Son administration est confide a notre confrere, .. Casimir Vie, qui regoit
le titre d'eveque de Mgtellopolis, ancien siege de Phrygie (2),
En 1911, au Berceau de Saint-Vincent, un chapitre d'histoire se clOt avec la mort de son cinquieme superieur : M. St4phane Serpette. CGest comme diacre que ce fils de la Picardie,
ancien eleve de Montdidier, arriva au pays de saint Vincent, en
1i71. I1 ne devait plus en bouger. Pendant ses premieres annees
de professorat, M1.Serpette se pendtra de la pensee de M1.Lacour, premier superieur de l'ecole apostolique. Le temperament
de ces deux hommes 6tait diametralement oppose : I'un avait
tulht la hardiesse, toute l'opulence verbale, toute lactjvit6 ddbordanle du Mlidi ; Fautre, Ia timiditd, l'aptitude a composer avec
leI evinements et les etres, le silence actif et I'activitd limitee
au but A atteindre avec la tinacitd du Nord. Tous les deux, au
deticurant, gascons... ou presque. Malgre ces oppositions de
caractere, ou peut-4tre A cause d'elles, M. Serpette devint le
illaborateur indispensable de MA.Lacour et de ses trois successcurs, jusqu'au jour o(, en 1894, lui echut, a son tour, le goulnetmient
·
du Berceau. A. Serpette, ce pretre qui ne songeait
pas a imettre en pratique un systeme pddagogique et qui, en
fIaisuat f de toute nidthode, en avait une, celle de la bontd, a
riusi par cette methode qui ne pouvait d'ailleurs etre appliqeli'r que par lui. II fut bon, bon avec toutes les nuances de
",!•;la-ssion, de bienveillance, de bienfaisance, de tendresse et
i1,terimet que comporte cette vertu. Les rdsultats de ce systeme
qii r'en 6tait pas un, ce fut d'abord 1'esprit familial du Berceai qui survit an
u
bon Pere Serpette , ; ce sont aussi les
ti- iun'il a donn6s A la petite Compagnie : de son vivant, on en
.lptiait
dejh deux cents !... Tous les enfants sur lesquels il
-'t ,enchl, pourraient ratitier le inot de 'un d'entre eux : ,Comhi
,n Dieu doit etre bon. puisque M. Serpette est djha si bon:! , 3).
I RWperloire historiiqe C.M., p. 8 : .Annaes, I. 1Oi, pp. •;'->-693 :
3; .iwiln es. I. 76,
t. 119-120. p. -47. - (2) .4inales, t. 51. p. 98. -

pp. 449-455 ; t. 89, pp. 179-204, 1067-1077 ; t. 90, pp. 34G-356.
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En 1iJ26, a Lityc, muort de M. Nicolas Betteibourg. Les livuneurs dont sa vie tut pleine, ont ete bien souuent pour lui le
lm,
s,_le de cruix tres austeres. C'est a 1Maison-louye, pros de MaJl
cn Moselle, qu'il naquit de parents aisds. 11 les perdit tres jeuie.

La suprkieure des Filles de la Charite qui I'accucillit en sun
orplelinat de Metz, fut frappee par les qualits du 8arcuiiiet.
Iit
entrer an college de .Motididier.Nicolas Bettembourg
Ellr le
A trouxa sa o\cation. Quand il Nit arri\er a Saint-Lazare
en a\ril 1870 ce jeune compatriote, le coeur lorrain du P. Etienne
discerna rapidement en lui d'diinentes qualites et it en tit
suni secrctaire particulier, avant nni'me que le jeune clerc ne
tfit sous-diacre. L'adiiniistration financiere accapara ensuite
trente aunies de la \ie de M1.Bettemibourg : en Chine, pendant
trois ans, - ii y fut itleiie naire e Shany-hai, - puis a Paris
oil il fut \lie prounu procureur gn6eral. La seche poesie des
chlifrcs- ne dessecha pas sun cteur : dans soun iportante charge,
\1. Bettelibourg se tit le defenseur de toutes les causes. Du cuup,
iitetra en relations avec toutes sortes de persoinalites, et principalement avec Leon XIII qui, - parait-il - le tutoyait dans
f'iitiiiite et aurait \oulu faire de lui un cardinal de Curie.
.1. Betteimbourg rencontra aussi des politiciens, et l'un d'entre
eux le poursui\it d'une rancute e si tenace que M. Bettembours
dut quitter la France le 6 juillet 1904. L'Argentine l'eut alors
pour %isiteur peudant douze ans. En 191,6 le P. Villette le rappela ii Paris pour lui conlier le gou\erinenient de la province de
traine. Alors qu'il coluptait terininer ses jours
a la MaisonMirre. le PI. Verdier denianda aux soixante et onze ans de M. BetLitbourg d'assumer la direction des Filles de la Cliaritt de
Belaique et de Hollande et celle de la inaison de Liege. Sun
iraud age ne Ieilnpcha pas de se donner avec lucidite et devoueimeit
rces tLches multiples et de travailler, en plus, a la fondation de la Mission du Conyo belye. Toutes les forces de son
corps. de son intelligence et de son co~ur, MI. Bettembour-g le a
consiacrees a son unique passion : I'arnour de la double famille
de saint Vincent (1).
En 1955., a la chapelle de la MJaison-Mtre, les membres de
la trente-deuxieiie Assemblde generale se r6unissent pour la
celebration d'une grand'messe aux intentions de nos confreres
que le
rideau de fer , ou celuit
rt
de bambou , tiennent s,pairs de nous. Avec le celebrant, M. Knapik, c'est la Pologne qui
nmonte a i'autel. assistde par la Chine, en la personne de M. Deyuier, et par la Honyrie, en la personne de M. Kbihler. Aprbs cette
irunouvante celebration de charitd, les mernbres de 1'Assemblee,
en leurs deux sessions de cette journde, s'occupent de la question
du transfert de la Curie generalice a Rome. Ce transfert, souliaitt par soixante-deux placet contre quarante-quatre non placet et cinq bulletins blancs, est, suivant 'article 28 des Constitutions, h soumettre h I'agrement du Saint-Siege (2).
1' .ih
120. 1.
i.l.

'

..

I.

91.

r

pp.
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Dlfuits de ce juur : en 1920, a DIx, Frbre Pierre Dussaillant. Ea 1924, a. Revel, MI. Emile Demuth.
En 1786, a Paris, clOture de la quinzibnme Assemblee generale. Elle a eu A remplacer deux assistants ddecdds : MM. Testori et Davelu. Les nouveaux ilus sont M. Ferrand, directeur du
sinllnaire interne de Paris, et M. Mori, assistant de Plaisance.
Si 'oun songe que cette quinzivine assemblee est la derniere
a;\ant la grande tourmente rdvolutionnaire et si l'on relit les
a\is qu'elle chargea le superieur gnieral, M. Jacquier, de transi!mctre i la Compagnie, e'est une joie et une fierte de constater
que la petite Compagnie etait dans une belle forme spirituelle :
la faVon dont ses membres ont traverse les annees rouyes de
178> it 1795 en est la plus entouvante preuve (1).
En 1843, A Rome, Gregoire XVI etant Pape, est introduite la
.aiii<' tde hiat iication de Fran•iloi.-Rltg.is Clet, en iiinie temp.u qu'
.ilHe dec quaralle-quatre aulres ser\iteurs de Dieu, iuartyrisfe en
.\Anmii.
au Tonikin et en Chine '2).
'En 1911. i Paris, dans la chapelle de la Maison-M.re,
A'r Mlontlty, ancien delegue apostolique de Perse, assist6 de
M-1r I.eroy, superieur general des Spiritains, et de lMgr Pineau,
ides Missions Etrangeres. confbre la consecration episcopale a
intlr confrrere, Mgr Charles Lasne, coadjuteur avec future succi--iiil du xicaire apostolique de Fort-Dauphin, Mgr Crouzet,
de fatigue, assiste a la cernmonie 3).
sonetat
iqui. imalgrd
\i:r I.aisne, entrd dans la Compagnie, le 5 octobre 1890. a tt6
ilird.iiii
pritre le 31 mai 1896. 1896 ! C'dtait 1'annde ou M.gr
C:roizet itait charge par Rome de reprendre f'evangelisation du
-iril dle Ille Rouge. Charles Lasne fut alors donne a la terre
:iiL:lache qui. en attendant d'absorber sa ddpouille, fut solideuiint fecondde par sa vaillance apostolique. Mgr Crouzet, qui
hlunis-ait le ciel de lui avoir donne ce prttre au coeur ardent,
rhlarl"ea ce dernier d'aller Rtudier h Iulear les possibilitds d'inslallatiiin de la Mission, puis lui demanda de planter I'Eglise A
IFarafanyana. Charles Lasne fit tant et si bien qu'il adjoignit
i ,-, poste deux autres districts, Vohipino et Vanyaindrano. Sur
;ia I.inande du gendral Gallieni, il installe h Farafangana la
;*riI•erie, qui va recevoir en nloyenne trois cents malades.
I),j hbras droit de son eveque, M. Lasne, dont le labeur s'etaye
-ir ,le robustes vertus, peut devenir I'heritier de 1'6piscopat du
'.'tlran de la brousse, Mgr Crouzet. HWlas ! la guerre, avec la
tliiinution d'ouvriers qu'elle impose, multiplie les fatigues de
M!r Lasne. Trois ans de repos complet le remettront sur pied ;
i:'i-. i soixante-quatre ans, en plein travail, a Vohipeno, une
puoiunionie tuera cet dveque missionnaire, qui a fait sur la terre
nilache de rudes semailles dont les 6pis se recoltent et se
r, .nlteront longtemps encore '3).
1)

Circulaires. t.

3. Ainnules, 1.

92.

11. pp. 4 ct 17i-177. pip.

4),-39.

2 .nti dles. I. 65. p. 321.
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Dýifults de ce jour : en 1927, A Paris, M. Pierre Lombard.
En 19>9. it Rcnutiy, dans les Landes, M. Joseph Couralet.
Eu 1834, "•Paris, Algr de Quelen adresse a ses dioc6sains un
inandenient : farchev\que y sollicite leur charite pour le payemient de la chasse contenant les reliques de saint Vincent. L'•u\re d'art realiste par Odiot, avait pro\oque l'admiration ; elle
talait maintenant provoquer des proces. L'orfvre denmandait
soilxante-deux iille sept cent ciaquante-six francs plus quatre
inille trois cent quatre-vingt-douze francs pour frais accessoires. soit, de notre nonnaie actuelle, pres de onze millions. Avant
la re\olution de 1830, Odiot a\ait deja reu a peu pres la niuitil
de la solmie. Au secretariat de I'Arche\kche se trouvaient encore
quinze inille cinq cents francs qui auraient permis d'acquitter
a lwu pres ce qui restait di . I'orfe6re. Mais, lors du pillage de
Iv 29 juillet, cette sonmne disparut. C'est dans ces
l'arclhextrchi,
irioln,.tanices que I'orl'fre atficha des exigences de plus en
sxa.ccs et tit appel au tribuaal : a Qu'on me paye, disait
p.,luL
(di-t, la -ion• e due et des inlterts ! Sinon je reprends la
cii-.s et la livre i la f••nte : 11 exigeait aitlsi, au taux actuel,
,li\ iru neiut' milliuns sept cent mille francs. Et le tribunal de
cil;a cinsa lfaxeur. )r.larclie\qtue de Paris avail lui-m(me, au
c,,uirs du sain de juillet. perdu tout son patrimoine personnel. 11
.e \it oblige de lancer un appel. II fut entendu. Sept journaux
calltoliques ouurirent une •ouscription. Les curds de Paris et
de la banlieue tirent de leur mieux. 11 y eut, mivme en dehors de
la capitale, des gestes tenmuvatii : ainsi. h Agen, les malades et
les enfants trouves de 1'hospice. ayant eu connaissance de la
lettrp de l-,r de jQuleni s'inmpuo•revt des privations, et axec
Y'agrement de la .uperieure, en\oyerent a 1'archeveque, quarante-quatie francs soixanlte-quinze, soit plus de sept mille
francs d'aujourd'iui. Iluit jours aprils Iappel episcopal. tous hls
frais etaient couverts, et il restait en plus trois mille soixantenvuf franc.- quatre-xing[t-quinize, e'e4t--dire. pour nous, quatre
rent soixante-quinze mille francs qui furent employes pour les
enfaits que 1'(pidemie de chlioli'a avait rendus orphelins. Toutes
I
ollnnes
o<
\ersees additionnees, c'est. de notre monnaie acliu'llt, pris de treize millions qu'il avait fallu verser A I'orfevre.
,miaix iditk a ohtenu un r6sultat qui attdnue le caractere sordide
dIe :tlle affaire : c'est, en rtaliti, la charite populaire qui a
iad'
anu Saint de la Cliarit un reliquaire digne de lui. A la
ibttre que. lout aussildt, il adressera a son clerg, et . son peuple
donnerii
Pliur les remeircier de leur gdngdrosit., Mgr de Qudenl
c.iiimr v•,oilu.sion rolte pribre adrcss&e a saint Vincent : " Ct'e'
S;\ec tin iredoublelient de lerveur et de conlfilanc que nous Vouc ii•at rIII dotienfouveau ce diocise tout vivantl encore de vs
SlIriifaitl. ?oyez-cn le protecteur ! n (1).

<

I \'rl
:i l t

inl ' : iLerors tie il intf Iir'e t idePitil. pp. 138-139 :
i<1 . Ef 'ti'ie. 1i. t;1. nle.
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Dbfunts de ce jour : en 1904, a La Teppe, M. Pierre Castlilv. En 1906, a Zeitealik, Frere Michel Liobard. En 1930, A
M. Emile Lobry. En 1936, A Paris, M. Marcel Latrasse.
Itýhnyhai.
•
En 1657, a Paris, Monsieur Vincent preside l'assembl6e des
Dames de la Charite de I'H6tel-Dieu. Cette reunion avait lieu
claque semaine chez la superieure des Dames, ou a Saint-Lazare, ou chez les Sceurs. L'assemblee de ce jour inerite d'etre not.e. parce qu'Abeliy nous a conserve le texte du discours que
Mlonsieur Vincent y prononta. Sa lecture permet de se rendre
cumllpte comment h travers les questions pratiques et les considlorations d'ordre surnalurel, notre bienheureux Pere se faisait
I'animaateur de ce beau rouvement de charite qui, cliaque jour,
amenait les grandes dames a ce vaste asile de la souffrance,
1657, c'est-h-dire trente-trois ans
I'ltetel-Dieu. En cette annee
apres sa fondation, cette confrerie, la plus importante de ceiles
qu'talblit saint Vincent, groupait, sous la direction de la duclrsse d'Aiguillon. cent cinquante Dames. Aujourd'hui, en disant
e-•
chilfre. Monsieur Vincent fait remarquer que. dans ses comnienicemiients, la Confrerie de l'l6tel-Dieu comptait de deux a trois
rcits Dames : les deifuntes n'ont pas dt6 remplacees. Pour encourilw'r ses auditrices h continuer leur tAche et aussi i se recruter
dtr nuuvelles compagnes. le fondateur leur montre aver chaleur
la ieaute des teuvres qu'elles ont entreprises et les mnoyens qu'elles
dti\xent prendre pour ne pas laisser perir ces teu\res (1).
En 1759, a Paris, cloture de la douzieme Assemblee gdnerule. En ce qui concerne l'adniinistration de la Compagnie, cette
.\ssemblee a refuse la demission que lui offrait It. de Bras,
-isu;rieur gendral depuis douze ans ; elle a ensuite remplac6
trili assistants demissionnaires en 6lisant MM. Testori, Gandon
t4t Mace. Quant aux ddcrets 6mis par cette Assemble, M. de Bras,
ldas sa circulaire du 1" novembre 1759. en fait un commentaire
diglaille. II faut remarquer la vigueur avec laquelle le supdrieur
;,aeral y repond i un reproche immeritd venu de la province du
Poitou, A propos de la negligence des 6tudes A la Maison\Mere (2).
En 1835. A Madrid, les jeunes clercs qui constituent le semi!!:ire interne, quittent la capitale espagnole pour se rdfugier h
I;,isona. C'Rtait une sage mesure : car la revolution venait
if 'clater et, dans la journde du 16 juillet, les couvents de Mad!id allaient dtre envahis et des religieux massacres. A quelques
oxceptions pres. nos confreres durent se rdfugier k l'itranger.
Sa plupart trouv6rent un fraternel accueil h la Maison-M&re
,. "a Montolieu. II faudra attendre une vingtaine d'anndes pour
j',, puissent reprendre, dans la peninsule ibdrique, les ceuvres
dl' la province espagnole qui, 6rig6e en 1774, comptait, en 1835,
:,i moment de la revolution, huit maisons (3).
1) Coote. I. pp. 332-335. -

:oite : La Contfrt;'iation de

:2) Circuloire., I. I. pp. 614-'31. -

n Mission, p. 173-171.
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Ithfut

r

d(,

jcour : en 1912, a Fort-Dauphin, M. Benjamin

Ve\-vault.
:En 1921, it Millau, dans 1'Aveyron, son diocse d'uriiiue,
M.r Iiilarioln Mountty, Imeurt a Iaige de soixante et un ans. Enit'. it dix-ueuf ans dans la Congregation, il est des son ordination it detemibre 1878, destine h la Perse. Son ardeur intellit•entt
le met rapidemient en vue. et h trente-sept ans. it est
prumiu arclihe\'que, rcharg de representer le Saint-Siege aupres
Idu
1
iu\iierintnt peri-an ; et l'administration du diocese d'lspahiin lui est confiie. Beneticiant de la bienveillance du shath de
'(rviqui. au cours d'une audience. lui declarait : " Entre le
Pape et mni, il y a de I'attrait ,, Mgr Montlty mit dans I'aciiitltissctintt de -ses multiples tAches cette robuste activit6
qlui le caractirisait. 11 n'eut pas le temps de donner sa mesure.
uilatre ans aprb-s son ilevi\ation a 1'dpiscopat, les troubles poliliqluws de Ierse I'obligi<rcnt a rentrer en France. 11 se mit alors
Sla di!,position des ;veques et specialeiment au service de I•,•i,i. die Viriers. C!Tst ainsi que. le 9 juin 1901, NMgr Monte6y aura
I' ,ra'sio
d' dl-IOtlnlerI hlarles de l(iuc ,i. Id. aiolr
trapltislt
h
.\olr,-lhar

dels .cri'.trs.

lMgr Mlonilty a aussi tr s souvent [inil-

(liti' lnis le l'as-td-CI-alais, el la sv'iaiine Irligi,'use d'Arras dira :
- A\er sa large poignrie de mains, son fin sourire, se,
iiianii'res

la

fiois

simples

et

distingmues,

M~lr

Mlontety c ,l-

qu'rait d'abord la snmpathie. Et ii aclheait do siýduire par sa
liinv\illance inepuisable. I'.,tendue de ses conuiaissances. la pers·
piracite de son jugeiment. La tfermet
l
d'une foi aussi eclairve
quii'at:is;sate. " Partout oii ii passa. il apparut ainsi. jusqu'au jtiutr
ai,, tn pleine for'ce. ia inquante-huit ans. ii fut frappe d'une
c,,.'tnstion tereihrale et prive6
la fois de mouvement et de pa1,,1
,.
l.a mort ne init in qu'au hltt de trois ans a ce p6nible

,l1 it(,ritoire calvaire 11).
|E:n

l1953, a Airdouune. nos confreres quittent le petit s6mi-

;irei.. Appiels, en 1869. par Mgr Le Courtier. 6veque de MontpIlli'r. h prendre la direction du senminaire de Saint-Pons, ils
ii h'irent chasses par la pers.i'ution en 1902. L'Tdvque dut trou\,'r un autre local pour les

il;trl
-itr

I'n lr*rs .l'e

i i

dl

mi]e

6lves.

C'est alors qu'il les installa

I'ancien nionastere des BenIdictines a Ardouane, en un
Landtioe. En 1918, le cardinal de Cabrieres demandait aux
•.-'aldntu

v enir

reprendre i

soixante-dix ans

Ardouane le bon travail accomn-

a Saint-Pons. En 1953, la p6nmuie

\in;tli ons contraignit I'adnministration generale de la Compar;illullrer, pour d'autres oruvres, les confreres qui. comme

I 'ir-t:;titil

;zr Duperray en exprimant ses regrets de les voir

i';i'tir. .. imt assurie

;i t'lrnlionad'uiie

I I,,,,'''''..

. l

Ardouane. pendant pris d'un demi-sikcle,

lite de pretres et laics tres qualifies , (2).

II.

'i --

: t.

,;', p. 6*08. -

Annales.
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id;funts de ce jour : en 1927, a Damas, M. Victor Gayraud.
En !1i7, ii PIkin, .1. Georges Rembry.
En 1789. a P'aris, a trois heures du matin, une bande de
v i.s-illiers de furieux qu'a excites le renvoi de Necker par
I.LuiiXVI. forcent en moins d'un quart d'heure les portes de
,,'inta-Lazarc. Le pillage commence aussit6t ; ii va durer quatuze heures. L'6glise exceptle, tout est devast6. A cinq heures
dr I'apres-midi, il ne reste plus ni porte, ni vitre, ni table, ni
li!i. L'argent des procures et des particuliers a et6 enlevY ;
!i plus grande partie des titres et des papiers a disparu. La
Iilliothbque a souffert prodigieusement : le rdfectoire West
qu'un tas de decombres ; toutes les provisions ont et6 enleves :
1, \in ruisselle de toutes parts dans les caves, et pris d'une
irenaine de pillards s'y sont novys. aprbs avoir bu avee ewxs.
A I'infirmerie il ne reste plus que les murs et les cadavres de
.,lix des envahisseurs qui s'v sont empoisonnes en consommant
iiiimrudenimient les produits de l'apotliicairerie... Tous ces d6tails
c:iit Mt consignes par le Sup6rieur g6neral, M. Cayla. dans une
lI.ttre qu'il adressait a la Compagnie, le 24 juillet suivant, pour
dlirander secours. II proposait que les maisons particulibres
l:i.isr.gent. selon leurs -possibilit6s. un ou plusieurs confreres
di, la Maison-.Mre. en attendant que les ddgaits pussent dtre
r:i'ars. Pour y arriver. il aurait fallu environ trois cents milliinii de notre monnaie actuelle... Pendant plus d'une ann6e
ncwore. M1.Cayla, nullement trouble dans son Ame, restera au
milieu des ruines, malgr6 les conseils de son entourage. Avec
Inr conscience claire et ferme, M. Cayla continue d'accomplir
Is devoirs de sa charge et nihme ses fonctions de depute du
!erL:. a I'Assemblee nationale. oui il se fera remarquer par ses
-1t-o courageux en juillet 1790. h propos de la Constitution
ri\ile du Clerg6 (1).
En 1885. a Costa-Rica, a la suite dos lois antiroii-r<;ganistes
inii int. I'annie prceIdente, valu l'exil h notre cnnfrbre. MgTr Thiel,
1'11ue de San Jose, les six Pretres de la Mission qui, sous la
*.',luite de IM.Jean Bret, dirigent depuis huit ans grand et petit
'ninairps, doivent quitter le territoire. En 18!2, les confreres
;:·limnands sont revenus h Costa-Rica 2).
En 1925, h Anvers, M. Felix Dekempeneer s'embarque pour
;i;ler eitahlir la Mission au Congo belge. It y travaillera seul
ji'uqn'in I'arriv\e, six nois plus tard. de M. T.ion Sieben et de
(liiu Filles de la Chariti. Dans son vaste territoire, situ6 sur
Il- rives du lac Tumba. tout est A creer. If.Dekempeneer, qui
niinirra sur la brbche en 1938, a su donner A la jeune mission
mii, hl ,lan. En 1957. trige en vicariat apostolique, Bikoro
c'::iptc
sept postes de mission on se dtpensent vingt-deux con:"',es (ot cinq frbres '3).
S ri'-irte
. ,3-i;31

iresr'

t. II,pp. *221-223 fe 195. -- '2) AInnates. t. 50.

f 172-174. -

195>,pp. 30-31.

3

.InnPs, . 105. p. 135. et Catalogue C.M.,

-
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D:-funil. dr re jour : en 19017. h Rio-de-Janeiro, M. Jean ViBuenosx\en. En 1916. 1i Da.r, IM. Constant Muriel. En 1925,
Aires', 1. Jules Montagne. En 1935. A Paris, Frere Jean-Baptiste
Fotrans.
"En17-!9. a Roulte, le cardinal Coscia. pro-prefet de la Congre"ation des Rites, signe le dderet reconnaissant L'authenticit.
des iiracles propuoss pour la bhatification de Vincent de Paul.
Sur Iuit *umrisons presenthls, quatre ont (te retenues : celle
dt C.:lalud I:Colpoin. subitemnrnt dilivre de sa c4citl ; de Marie
lillette de huit ans qui, inuette depuis sa naissance,
I.huillir,,
deiplus paralysee des ineitbres inferieurs ; de ScPur Ma;tait
thurine (Gurin. delbarrasste d'un ulcnre incurable au tibia ;
d'.\lxandre-Philippe Legrand. atteint de paralysie ;1).
En 1823, a Rome, le Souverain Pontife donne conune coadjuteur ih MNr Dubourg. &\dquede la Louisiane et de la Floride,
wiotre confrre. M. Joseph Rosati. Avec M. de Andreis. trois au1
tre
pri'tres. un clerc et deux postulants coadjuteurs, M. Rosati
ful de la premniire equipe lazariste qui s'en alla travailler en
Ainmrique. Au momient oit le Pape le nommait Ovque, MI. Rosati. qui avait une premiere fois refuse 1'6piscopat, dtait suprieur des missionnaires de l'Am4rique du Nord et du saminaire
diocvsain de Sainte-Marie-des-Barrens,l'actuel PerryviUe (2).
En 1947. au Berceau de Saint-Vincent, vers 23 h. 50. de
-randes flammes sortent des dependances situees pries de la
huanderie. Activ\ .par un vent du sud-ouest trbs violent, I'inrendie s'empare des dependances. gagne le bAtiment central. Une
flanmnudche. tomb e sur l'une des branches du chene de saint
'Viirnnt.menace de comnmuniquer le feu au hall des pflerins.
TIni autre flammkche s'est posse sur la coupole de la chapelle.
Dý- lteprmvniires minutes de l'alerte. les professeurs presents
ew•,i'chent la panique et organisent le sauvetage ; les habitants
du village. avec M. le Maire et M. le Cure. accourent et font
priiu\e d'un beau dkvouiement. tandis que ie Sup6rieur, M. Gas,innPierre, au tlriphone, appelle les pompiers qui n'arriveront
qi 'nne Iure et demie apris. et encore avec un matdriel insuffi.lnt. Aprps environ cinq heures de lutte, le feu semble mattrisý.. .e bilan se r(\"le catastrophique : des dependances, du
batiment central, du pavilion des orphelines. il ne reste que
de(c pans de murs. La coupole et une nef de la chapelle se sont
conipl~otelnt effondrees. En faisant le tour des decombres et
apr-;s rmregard A coux des bitiments qui sont encore intacts,
la ferrin.
les ateliers. le pavilion des orphelins, 1'4cole apostolique. MI. Pierre a vu. toujours debout. la petite maison de saint
Vincent, - te cour du Berceau, - et cette vision a suffi pour
donner. dis cetle minute. aux ressources de son g6nie landais le
nouraoP d'entreprondre la tAche qui I'attend. Le Berceau. dans
tnote -on ampleur, ressuscitera ! (3i.
1 ' irri'ilii ,. I I. p1. ;,:5-»;<,
;. :- \iili' . |.! "12-i 11 . pp. V';-7>3.

.

i tnnfl
. 119-l2 . p. 21].-.
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En 1627, a Paris, Monsieur Vincent. assiste de Francuis du
tCudray, Jean de la Salle, Jean Becu et Antoine Lucas, prend
possession du Coll~ge des Bons-Enfants. Le proces-verbal, redire en latin par Pierre Legay, notaire de l'archevech6 de Paris, fait constater que celle prise de possession s'est pass6e selon
I- t'ormes requises. Vers 8 heures du matin, le notaire a introduit Monsieur Vincent dans la chapelle et lui a offert I'eau
ltnite. Apres une priere devant I'autel qu'il a ensuite baise notre bienhurerux Pere a dd exhiber au notaire les lettres affirmannt la collation et l'union du College des Bons-Enfants a la
(m'.:r•-gation de la.8-ission. Lors de cette cedrtonie qui se deroula
vers les huit heures du matin. Monsieur Vincent logeait ddjA. au
Cill'ge des Bons-Enfants depuis les derniers mois de 1625. !1
y lait entrt avee le titre de principal. C'etait un titre, personnel.
I)D- que la petite Conpagnie fut legalement autorisee A posseder,
\llnsieur Vincent a decidd de rdsigner en sa faveur le Culle-,e
dt- Bons-Enfants. et. sur sa demande, I'archevt'que de Paris a.
I .s juin de cette mmine annde 1627. uni i'etablissemnent i la
't:i.ar"'gation de la .Mission. La prise de possession d'aujourd'hui
4-t done faite. non pas A titre individuel, imais au nomn de la
l"tite Compagnie. Dans cet antique h6tel pour ecoliers, prbs la
iprte Saint-Victor. Monsieur Vincent et ses premiers compaigniis
de
r'-,ideront jusqu'en 1632, jusqu'a leur installation au prieurt
Saint-Lazare (1).
En 1668. & IParis, ouverture de la deuxibme Assemble genrile. Ses vingt-deux membres representant les provinces de
France et d'ltalie, vont, sous la presidence de M. Almeras, faire
uirmsolide besogne. En trente sessions qui les conduiront jusqnaun 1" septembre. ils feront d'utiles r6glements pour la dirrltion des missions Pt des seminaires (2).
En 1955, a Paris, la Maison-Mibre conmmence a se vider dldji
1,lses hltes illustres, les deputes de la trente-deuxibme Assemi!,e enudrale. Celle-ci, en effet, s'est cl6turde hier a sa dix-epti me session. Sa derniere seance a Rt6 particulierement lon:-re. Elle a comportd d'abord la lecture des Actes de l'Assembl6e
discuts. retouches et approuves apres chaque session. cou(qi.
\irnt trente-sept pages in-folio. Le secretaire de I'Assemblee,
M-. 'ecchi. les a lues sans fatigue apparente. Puis le T.H. Pere
: pr
lroned une allocution et donn la benediction papale. Apres
la r-citation du Te Deum. les cent onze membres de 1'Assemblee
out appos4 leur signature a la suite du proces-verbal de leurs
travaux. sur le vendrable registre qui a dchapp6 au pillage de
Saint-Lazare en 1789 et qui contient le compte rendu de toutes
If- Assembldes g6ndrales. Les quarante-neuf dderets que l'As-:bmhlde a dlabores et dont la promulgation est laiss6e au soin
,Iisup6rieur gen6ral, attesteront devant I'histoire de la petite
I ompagnie le labeur bienfaisant de cette Assemhlee (3).
C1 Actes dtu Gouvernement. pp 8-9. - Coste I. pp. 172-187. S(ircrlaires, t. I, p. 29. - (3' .Annales, t. 119-120. .pp. 420-421 et
"-l-~S2.

-
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lijctnt.' deI ,' juur: en 19II7. a ht1enos-Aires, Frrer
l.e ul. En i9I21.it Madrid, M. Gaston Celarie.

Joseph

En 19!12, it Satuanicyo, dans le diocse de Pasto, en Colomi.ic. la population teniie ionte une garde affectueuse pres de
lu d.pouill ede Mgr Pierre Schuinacher, i\vque de Portociejo,
vnpurtt bliner uoir a 10 lieures par une ti*vre typhoide qu'il a
rintractese en admiiiiistrant les derniers sacrements it une famille
attcinte du im'uite inal. Ne le 14 septembre 1839, a Kerpen, dans
I.' di.itoce de Cologne, Pierre Schunlaclher etait entre au sdminaire interne de Paris, le 5 octobre 1857. Les sept premiires
itllre-dde -a \ie sacerdotale, il les donna au Chili, a La Serena
iel i ,,ntliitno. Son elat de santt avant ne;essite son retour en
Eurile. il fut place au grand seniinaire de Montpellier oi ii
rs-ta pundanit sept ans. En 1872. ii part pour I'Equateur. 11 y
,-t
liar,;r
du aranld seminaire de Quito. Au milieu de toutes
.tirte-

ief difiic'ult-s., attcnuees

par la bien\eillance du presi-

dIinit (iarria IMoreno, M. Schuliacher ddveloppe 'oeuvre qui lui
-,tc'ntti:e et conrsruit un mnagnitique bAtiment pour abriter les
-,;rtinarits•-, et |presque aussitol. ii en

,difie un autre, et ainsi

utijit, aura un petit et un grand seminiaires aussi beaux fun
qul I';utrs. 4es qualittls d'administrateur et le zele qu'il a dep1)l a;aupr-i des Iidiens, dotnnent A I'archeveque 'idee de le
;'prIp sr an Saint-Sii--ge conmme ýevque de Portoviejo. Mgr Schul;;i r srt -acrt
le 31 rmai 1885, et tout de suite, ii entreprend
':t t'iurnie' die un diorcise. Dans re vaste territoire, qui s'Rtend

<4-tr-e la ItordillWPr' des Andes, et I'Ocean I'acitique, et dont la
;iuperticie i-'ale deux fois celle de la Belgique, la population est,
'I.

pmint ide \u

cihr;li in.

totaleiirnt. ou presque, abandonni

e :

l'\qllu' ;I eln tout et pour tout sept pretres pour I'aider. Se
,:lrnitatlt d'uneticodeste clharlire, Mgr Schumacher transforme
-;1 ihn-ilnc'e i unue
sn
: itiole
\eut former une Mlite sur laquelle
il plis-s (co*rpter. En imiine temps. ii lance au P. Fiat et a ses
'paltri(l-es
d'Alletnagne de" appels au secours. Et tandis qu'il
-I lpensc.
la fran'r-niaConierie fomente une odieuse perseculil5 qlpii ronrittit'ice, commnle toujours, par une campagne de caI,, nniii . .\alr
lis ieuaces de nort qui obligent ses fideles a
Is'

"

-•i( ,lt.

I,•ruilt et jour sur sa personne. M-rr Schumacher, courageudeinontie lp a.gi-seiiients diaboliques de la politique libi-

rals. Mati-s

n 1895. ii est oblige de s'enfuir. Ses dernibres an-

::,-. il I- pIasse it aider I'v\-que de Pasto. Ame riche en vertus,
as
li ,icll1e iunitl et fenrmete etaient harmonieusement jumeldes,
.ii
I t-i'fitpelihait pas d'avoir des moments de vivacit6.
Mi-r Pi'i:rr, rlhtumacithr. fortement alTectionn6
sa vocation de

ii!

de

it,:.

a;int Vincent. confesseur de la foi et martyr de la cha-

-.-I une dlI

'. * "..!,,,

11,-

plus belles ti-ures missionnaires (1).

.
. ,,
*S' '.,i i:-,;- ',.: t.- :+*;*
!'s - 1
Ii,

i3. 'P1 -2-146 : .
' "1i : t. s;9.
i'P".i--' 'i' ~.
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17 JUILLET
IW:funt de ce jour : en 1911, a Paris. M. Jean-Baptiste La;iarde.
En 1787, t Paris, le Parlement enrcgistre les lettres royai, par lesquelles Louis XVI confirne 'urdonnance de I'Nevque
tdI .soissons. Mgr Henri de Bourdeilles. qui contie son grand
-,,,,inaire aux Prttres de la Mission. En rdalitU. les premiers
1azaristes 6taient installs & Soissons depuis 1772, apres un an
it, tractations entre Mlgr de Bourdeilles et le sup6rieur gn&eral, M. Jacquier. Le premier superieur de Soissons fut M. Fran,i.is-Florentin Brunet qui, de 1800 a 1806, devait remplir les
irnctions de vicaire general de la petite Compagnie. II deiieura
tris ans it Soissons et sut gagner I'estimie de ceux qui. dans I'entlourage de 1feveque, s'etaient d'ahiorvd iuontrs hostiles a not re
xenue. La iR6volution meltra un terie brutal aux douze preuiiiires alnnues de presence \ incentienne A Soissons. Les coufrllres
irpr';tdrollt la direction de ee s:ininaire en 1816. mlais pour deux
;riiu seulement, puis a partir de 1858 et jusqu'en 1886, date tii,
d\ilant les idtes de I'rev\que. le PI're Fiat crut de son de\oir de
ralppeler nos seize confreres etablis i Soissons : les uns foriLlant
cquipe de missions, les autres chargt.s du grand et du petit
sr'iinaire. De re dernier le suptrieur 6tait M. Franiois l.olry
ijlu la Turquie xa reie\oir (1).
En 1828, A Madrid, notre confrere, .\. Fortunato Feu, su,T'ricur de Barcelone et \isiteur d'Espagne. ouvre la maison de
1a , falle del Barquillo ,, qui devient desormais la residence du
vi-itvur. Elle est le huitieme etablissenent de la Mission sur le
"Ifl 'spagnol. Au mois d'aouit, I'un des plus illustres Lazaristes
, l-:sl'agne. M. Joseph Borja. viendra & la a Calle del Barquillo ,
dirii2er le semninaire interne. qui demeurera en ce lieu jusqu'A la
ro\nlution de 1834 (2).
En 1954, a Rome, dans la hasilique Saint-Pierre. se elture
I, C:igrl's international des Enfants de Marie. II a d6butt le
1:; juillet. I.e T.H. Pere a eu A ccur d'assister a trois grandes
a.I-ciilhes de langues diffdrentes :
Sainte-Marie-des-Angcs,
1i,1 l'on a parl6 francais ; a 1' " Aula magna , de l'Antonianum
i,! lun a us6 de I'italien ; au s6minaire du Latran ofi I'esparnTIl fut a I'lhonneur. D'illustres personnalites du monde eccl&-i;a-tique ont honore ces reunions de leur pr6sence. Aujourd'hui,
;;',r's la inesse cedlbree par le cardinal Micara, vicaire du SaintP;r'P. Pie XII est descendu dans la basilique vaticane. Aprbs que
b- ,)\ations qui l'accueillent se sont calmiees et que le Tres Hoi!,ri Pbre lui a eu pr6sent6 ses hommages, le Souverain Pontife,
,'"r(lant vingt minutes, s'adresse en franeais aux milliers de
icS'restsistes. Ses paroles font, entre autres choses, ressortir
I': lielle necessit6, dans 'Eglise et dans le monde, de I'Assoi:tiin des Enfants de Marie (3).
I Noticcs, IV. p. 625 : Cirruloires. t. II, p. 268 : Anwtnles, t. 103,
i2-50 : 1. 101. pp. 91i -9.0. 2) Annales. t. 117. p. 497 : t. 10,
S*;i : t. 59. pp. 18
iS
: I. 77. p. il. ) .nnales t.. 9-120. pp.
:

*
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18 JUILLET
D~fiuait de cc jour : en 1940, A Belalcazar, M. Louis Tramec<uuri.

En 1830, a i'iris, rue du Bac,
11i h. 30 du soir, Seur
Catherine L.aoure. guidee par son ange gardien, penbtre dans
la chapelle hrillamment illumiine. Apres une attente qui lui
parait assez hlriaue, la petite Saeur voit la Tres Sainte Vierge,
assis< dans un fauteuil. pres de l'autel, du c6te de l'E\angile.
,, Je n'ai fait qu'uni saut pr;-s d'elle ". dilare tout simplement
l'hreurvuse \yaiite. qui ajoute : , LA, ii s'est passe un iniomeut,
le piui drux de ina vie... , Quand il s'achevera et que sainte
Catherine aura rejuint son lit. il sera deux heures du matin A1).
En 1858, in Ninf-po, en vertu d'une delegation reque de
Ronm et apri's ktre parti en mai h Ou-tchany-fou, au lieu de la
s(pulture de Fvait(ois-lI~tis Clet et de Jean-Gabriel Perboyre,
3I'r Dlelaplace a la joie de ramiener en sa residence les preeieus- F-liqcues qu'il espire conduire bient6t en France (2).
1in 1870. it G;iayaquil, arrivee des premiers Lazaristes :
31. Jean Claverie. accoinpagn6 de M1.Jean Stappers, et de dix
Fille ile la Charilt. I)e leurs trente-deux jours de traversee,
IM.
r1a\erie a fait un rtcit humoristique : a part quelques ineidents rcoinre uine rxo(lte de negres dans le port antillais de
Szaint-Thomnax., e·tle I
ririrmments ofi chacun des passagers dut
rnPl,.r ses compltes aec
;
I'Ocean. la traversee a 6te heureuse.
Mi. :laierie et M1.Stappers ne sont cependant pas au bout de
leurs ppines : it leur reste une bonne route h faire pour atteindre Quito, on. tout en dirigeant les Sceurs, ils pr6pareront Finstailation d'autres confrires '3).
IE 1873, A Pari.s, sur la proposition de la mardchalede M1ac\Mlahli. Iv slhalh de IP'rse, Nasser-ed-Din. visite la maison des
Fillth
de la CharitP. la Providence Sainte-Marie, rue de Reuilly.
Attendiu d(1;,' une heure de 1'aprbs-mnidi, non seulement par les
filleltf- it les arconnets de la maison, nmais encore par les gens
du qtua:tier. le shah n'arrive que vers les six heures trente. II
fet arcupilli par la Seur servante et par M. Bore dont la pratique
du persan sera hipn utile A certains moments (4).
En 1957. I Paris, apres dix-huit sessions, la trente et unieme
A\-rs
lle r-n-· lrale termine ses travaux. Elle a Blu le T.H.P.
iatt,,tr-v et lui a donni comme assistants : 1MM.
LUon Scamps.A\rtihu Fuzazza, Antoine Lopez et Leonard Peters. Puis, elle a
ct'n-sarre une semaine a mettre sur pied les projet des nouvelles
CoAititutions. C'est done une Assembl6e importante qui se terniirn, n cce jour. Elle s'acheve sur un beau geste de piet6. Selon
Itn p'-•tulat qui lui a Wtepr6sent6, la trente et unibme Assemi',nsacre
-lri
la Petite Compagnie au Cceur Immaculd de Marie;
!f-s ifent cinq membres presents lisent, tous ensemble le riche
:xtN latin coni[mose pour la circonstance (5;.
,

il,l

I

:rapez : .LaV,;n•rrible natherine Labour . pp. 2-47. - '12
r Delpl,;.e 'PI. 182-189. (3) A.4laes. t. 8t. p. 773 : t.
8

TP• 136-16

11 1WPul .

L 73. pp. 122 sq. 112-11i:3 p, 27.

VI
C,,

- ) Amnnaes. t. 3 . pp. 519-524. -
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19 JUILLET
Ddefutts de ce jour : en 1916, a Da , M. Elie Mustel. En
li7, ii Boyota, M. Claude Merle.
En 1633, a Paris, daus l'ancien Saint-Lazare, se tient la
premicere Conference des Mardis. L'esprit ecclesiastique, les iotifs de le posseder, sa nature et les moyens de 1'acqudrir, tel fut
letIilume de cette premiere assembl6e. Elle inaugurait une aerie
de rcunions dont les nmembres, du vivaut de Monsieur Vincent,
allaient atteindre le chiltre de trois cents. Parmi eux figuraient
Olier, Abelly, Bossuet, Tronson... (1).
En 1783, A Constantinople, arrive notre confrere, M. PierreFrancois Viguier, pricedemment vicaire apostolique a Alyer. Le
superieur general, M. Cayla, lui confie la direction des missions
d'Orient. Le 22 novembre de 1'aunee precedente, un dkcret de la
'Propagande nous avait charges de prendre, dans les missions
du Levant, la relive des Jesuites, qui ne disposaient plus d'un
personnel suffisant. Pour comble, leurs dtablissements croulaient
.-ous les dettes. Le superieur gendral n'accepta les Missions du
Levant, que lorsque Louis XVI eut consenti ý amortir les dettes
des Jesuites et promiis sa protection aux Hlissionnaires. Parmi
le. residences les plus importantes que M. Viguier eut immddiatlrment sous sa juridiction, il faut citer Constantinople,
.,Smyrne, Salonique, Santorin et Naxie. Et alors qu'il axait du
di.buter dans son cOuvre avec le concours d'un seul confrere,
M1.Jean-Baptiste Damade, et celui des quelques J6suites rest6s
ý-r place, M. Viguier qui s'est install dans la Maison SaintiBeinit, au faubourg de Galata, aura. deux ans plus tard, dixs.'it
Prrtres de la Mission sous ses ordres (2).
En 1953, a Rome, en la fite de Saint-Vincent de Paul, et en
la quinzieme annee de son Pontificat, le Pape Pie XII, par les
l.',ttres apostoliques a Evantgelium ad pauperes ). approuve les
C:wititutions revisees de la Congr6gation de la Mission. Apres
a\xir rappel6 v la remarquable et salutaire mission que saint
\ ijlo-nt de Paul. fidele A 1'inspiration divine, a confi6e a sa Socitl de Pr6tres ), cet important document mentionne I'approl;itioi pontificale donnde a I'ceuvre vincentienne en 1633, et les
li-|rIaux entrepris par 1'Asseniblee de 1947 pour conformer les
•'-,-titutions aux prescriptions du Code de Droit canonique. A la
niite de la phrase solennelle d'approbation et de confirmation,
ti-kirnt les deux cent quatre-vingt-cinq paragraphes des Consti•lmlions qui d6isormais ont force de loi et qui nous sont donn6es
p;- la supri'me Autorite de I'Eglise afin que, selon les termes
rnj'ines de ces Lettres apostoliques, la petite Compagnie de saint
Vi;-ent ( devienne plus vigoureuse et mnoissonne plus grande
;i: 'iiance de fruits et de mnrites". " Quel plus beau souhait A
1 :;uler en la fNte de notre hienheureux Phre ? (3).
1 Goste. I. p. 309 : Abelly. t. I 6edition 1891'. p. 133. ,nnut,. \,,'ices, IV. pp. (;34-;38 : Annoles. t. 64, p. 235. - (3) .annates,
'i!.pp. 287-288 et 51i.
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20 JUILLET
D;[funt de ce jour : en 1932, a Kashinj, M. Joseph Pandelld.
En 1774, le cardinal de Bernis, arche\vque d'Albi, contie son
Grand seiinaire aux Pretres de la Mission. La convention passee
entre le Prince de fEglise et le Superieur g6neral. M. Jacquier,
stipule qu'au moins cinq prltres et cinq freres seront affelles A
cette iouvre. Par ailleurs, le cardinal de Bernis attache au Seminaire des re\enus importants : trois prieures, ceux de Bre',', de
jaint-Jean de Jaines, du tPuy-Saint-Georges, et it y ajoute le
montant de la location d'une maison et d'un jardin. En outre, le
diocee fournit le traitement d'un professeur de theologie. et le
cler6g, celui d'un second professeur. C'est M. Andre Boric qui.
a\ec quatre confrBrets, inaugura la formation du clerge albi-eois
h I'•to!e de Monsieur Vincent. Le sup6rieur de Cahors, en le rece\ant dans la Congedgation avait demand4 au futur superieur
d'Albi de laisser son vrai noma Andrd Portefaix ,,pour celui de
i Borie ,.C'6tait pourtant un iorn qui semblait indiquer que son
porteur pourrait a\oir les aptitudes necessaires b supporter les
responsabilitis. Et -I.Borie les cut : il fut I'unique supHericur
d'Albi jusqu'h la iRevolution. c'est-a-dire pendant dix-huit ans. En
1792, il se retira dans son village natal, prbs Saint-Chely-d'Aprher, dans la Lozire. Arrete colmie refractaire, il fut guillotint it
Jlende, le 2 mai 1794. Apres ce premier superieur qui eut la
gloire du nartyre, ses successeurs, et en particulier. 31M. Emile
Coitoux et Joseph Durand, ont prolong le rayonnement \inc'tntien qui, mialare deux interruptions causees, la premiere par la
Itvolution, la seconde par les lois contre les religieux, se ,-intinue toujours sur les paisibles bords du Tarn (1).
En 1872, a Follerille, Mgr Boudinet qui. dcs son accession au
si;tge d'Amicns en 1856 a ddsire perpetuer par des euvrescdurahies le souvenir de saint Vincent dans la petite paroisse picarde,
a la joie d'inaugurer ce qu'il appelle a la suite des pelerinages ,.
Pour les faciliter, la Compagnie des Chemins de fer du Nord a
crf. a deux kilomitres de l'dglise de Saint-Vincent, la station de
La Faloise. L'dveque. qui se rejouit d'avoir 6et accompagne en
ce.iiur, par a de nobles et 6minents visiteurs ,.souhaite que , le
noIilre des plIerins s'accroisse de jour en jour a. Ces mts,
\1M'Bmdinet le"s crivait dans sa toute dernibre lettre pastoral' :
itdeoait mourir le 1" avril suivant. Cet ultime document du
pii.ux
6veique d'Amiens est une veritable effusion d'amour a
l';-lard dp saint Vincent. Le successeur de saint Firmin v fornulail aussi un souhait qui ne s'est pas encore realise : ; Conimie
, autrefois de Folleville la Mission s'dtendit aux pays d'alentour.
, dos dioceses Otrangers et de toute la France on viendra ? Follr, \ille s'inspirer de nouveau de 1'Ame de saint Vincent , (2;.

1 \,fir's.
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21 JUILLIET
Defuita de ce jour : en 1957. a Tulua, M1.Augustin Berthonmet.
En 1659, a PIaris, Nicolas Porcher. vice-regent de rO'ficialitc, fulmine les bulles accordees par le Pape Urbaini VIII approuanit 1'union du prieure de Saint-Lazare A la Congregation de la
\ission. Les bulles en question 6taient pretes a Rome depuis
\mi-t-quatre ans: mais des opposants en empechaient I'expediti.n. Apres deux interventions de M. Jolly, le Souverain Pontife,
Aiexandre VII, a pass6 outre a toutes les intrigues. et les docuiwint- tant attendus sont enlin arri\r s a Paris 1.
En 1785, a lParis, I'abbe Pieracchi. chargd d'affaires du SaintSii'-,e pris le gou\erlenement de Louis XVI, adresse ta M. de Vergcnne. ministre d'Etat. une note dans laquelle il lui fait part du
lirir de la Propagande de rtlablir les missions it Madagascar.
11 ajoute que pour cette reprise la Coungrteation romaine a choisi
Ml.Durocher. M. Gabriel Durocher. Prxtre de la Mission. etait ddjh
;i I'lle-de-France depuis 1777. Rome lui avait donn6 les pouvoirs
do iprfet apostolique, el it avait en outre le titre de vicaire gcnmral ie l'arche\'-que de Paris pour Madagascar. A la note de
I'icracchi, le gouvernement royal ne donnera une reponse satisfai-ante qu'au mois de noenembre. Trois ans plus lard. deux
conifreres.
1MM.
Ponchier et Halnat. partiront pour Madagascar.
lais la Revolution. aussi funeste a ses colonies qu'l la France
(ll-!iii ne, empkchera les Missionnaires de recommencer I'6van.- lisation des Malgacihes '2).
En' 1925. h la Maison-Mlire, les fites du troisieme centenaire
di la petite Compagnie atteignent aujourd'hui leur sommet. Elles
iiit commnencP le 19 juillet. En ce premier jour, 'olficiant devait
,Itr. le cardinal Bisleti, prefet de la Congregation des Universiti,; et des Etudes; empeche. ii est remplace a l'autel par Mgr I.eynald. archev\•que d'Alger. et I'orateur est I'archeveque d'A!bi,
\11-r Cezerac. Le 20 juillet c'est le T.H.P. Verdier qui chante la
rn•ise. Le repas de fete a eu lieu a Gentilly oi. comme a Cana. le
'i
manqua. non par la fautr de I' , architriclinus .,, mais par
suite des cahots que son transport avait imposes au precieux
liquide. L'apres-midi, a la chapelle de la Maison-Mere, M. Cazot.
as-i'tant du superieur gendral, prononga un beau discours d'actioi de graces pour les trois cents ans de vie dejA accordds a la
Petite Compagnie. Enfin. en cette journde du 21 juillet, le cardinal DIubois officie ; une vingtaine d'6vhques et une dizaine de
IrI':lats sont venus dire leur sympathie h l'oeuvre de saint Vincent ; le Souver.in Pontife a envoyd, par tel6gramme, ses souhaits
et -Ps btnddictions. Le clou de la fete. c'est le discours de I'apresraidli. un chef-d'oeuvre de I'6loquent archeveque de Rennes, le cardinal Charost (3).
2 \orrelle Recue de
1) Notices, I, p. 512 : Coste, II. pp. 355-5. Sne,'e Missionnaire, Beckenried Suisse). 15ii. pp. 208-'23 : 264-278 :

'.'5:,.

pp. 42-55. MWmoirex C.M.. t !X. pp. ;16-623. -

9'. pp. 6G6-724.
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22 JUILLET
DJifunls de cc juur : en 19U02, ia Tchengtiyngou, M. Louis Podcltn. En 1921, A Beyrouth, M .Louis Richin. En 1947, a Rio-deJtivriro, Frbre Francois Bailleul.
En 1686, ia Versailles, Louis XIV deriete que le superieur
ýuieral de la Mission peut continuer & prdsenter aux arclihev
ques el eviques des dioceses interesses les sujets pour I'administration des Cures unies a la Congregation de la Mission, telles
Fontainebleau et Versailles. Les Lettres royales portant cette
decision avaient etd proxuqudes par une inquietude de M. Jolly;
elle avait tte eveillee par la d6claration du 29 janvier 1686 disant
que , les cures unies seraient desservies par des curds pour\us
en titre n. Or, cette decision etait contraire aux Constitutions de
la petite Compagnie. Mais, en ce jour, la bienueillance royale
met fin aux craintes du superieur gen6ral en declarant que les
cures unies a la Congregation de la Mission ne sont pas comprises
danu I'acte du 29 janvier (t).
En 1883, a Paris, dans la chapelte de la Maison-MWre, Mgr
Jacques Thomas recoit la consicration tpiscopale. Dacquois d'origine, il est entre dans la Comnpagnie le 14 aout 1858. Place d'aburd
a .Montpellier,puis A Alexandric, il est visiteur de Perse, quand le
Saint-Siege lui conlie la delegation apostolique de ce pays et
I'adiiinistration du diocese d'Ispahan, avec le titre d'archex ique
d'Antdrinople. Cest le cardinal Guibert, archeveque de Paris,
assiste de Mgr Richard, son coadjuteur, et de Mgr Freppel, tieque d'Anyers, qui lui confire la pienitude du sacerdoce. A lire les
quelques lettres que les Annales nous ont conserv6es de Mgr Thomas. on \oit que cet \evque de cinquante ans est plein d'ardeur
et d4borde d'une joviaiite conquerante. Helas I trois ans apres
siin saire, son *tat de -santeI'obligera A dimnissionner. II enpliieira
ses forces et ses talents d'abord coirme supdrieur de la Maikon
internationale de Rome, puis. en 1901, comme visiteur de Provece : au pays du soleil, et done, des couleurs, un visiteur tachlet6
de violet ne senhle pas etre apparu comme un phdnomene extraordinaire : il est vrai que la simplicit6 et la bont6 de I'archetout de suite le chebinii des ctclur.
1it
\1,"g-v\isithur trou\r,
\1;r Jacques T'houias imourra a Dar, le 14 decembre 1910 (2'.
nit 1921, i Br'yrouth, M. Louis Richin, iioinie v\isiteur le
Syri, quatre llwis plu's (;t, ineurt. it l'age de cinquante-deux auis.
S.1.. noIveux pas i"tre cure ,. declarait-il a sa inb're. Mais le b1ln
l)i.nu \oulail ce junie •i,imne. noirmand d'origine et hourguigton
i';Fd4iption. El l.,uuis Iticliin fut un pr6tre d'une emnprise profonde.
Vil:ir,,
i A i.rcrr', son maintien durant les cr;limoniies lui \!lt
.4 ';Iurn11in de " petit Pape ,. A Carcassonne, -i Lille, t Cambrai,
iui- i Al..r·tidrie, partout. M1.Richin, flls d(i saint Vincent. -4
'i!l
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23 JUILI.ET
l),;funt de ce jour : en 1908. A Paris, 11.Auguste Petit.
En 1628, du camp de Chices, pros La Rochelle, d'on, un nmois
auparavant. il a deji adresse au cardinal Ludovisio, \ice-chaucelier de la Sainte Eglise. une lettre pour lui demander d'appuyer
!a deniande d'approbation de la Congregation de la Mission, le
Nonce Giovanni-Francesco Guidi crit aujourd'hui, dans le nimme
but, a Mgr Ingoli, secretaire de la Propagande 1;.
En 1634, a Paris, en cette piriode de 1'annee. les Filles de la
Charite conmmeenct
aider les Dames de la Charite dans leur
service a I'Hi'tel-Dicu. Des leur premiere assemblee. les Damles
avaient ddja eu I'idee de demander quatre Filles de la Charite.
Et coinune Monsieur Vincent leur a\ait fait observer que des filles de la campagne seraient. dans leur ignorance, peu propres a
, representer, les Dames en leur absence, on en etait reste IA.
De nombreux documents attestent que, par la suite, on passa
outre a cette crainte, et que les Fiiles de la Charit6 travaillaient
,aVIHltel-Dieu avant le 31 juillet 1634 (2).
En 1852, A Madrid, la reine Isabelle signe Ie decret rdtablis.anit la petite Compagnie dans la peninsule oui elle etait legaleiient supprimee depuis dix-sept ans. Pour donner inimediatemient
une suite pratique A ce decret, le Pere Etienne enverra en Espagne
M. Jose Escarra avec le titre et les fonctions de Commissaire du
supv'rieur g-eneral. Avant la revolution de 1834, M. Escarra avait
occup' dans les maisons de sa patrie des charges importantes
it. durant son exil, il avait eit pendant seize ans. professeur de
Theologie h Paris. 11 mettra toute son experience et son esprit
surnaturel a replanter sur le sol espagnol la vigne \incentienne.
Jusqu'au debut du xxe sitcle, les confreres et les maisons xont
continuer alne constituer qu'une province unique (3).
En 1921. a Heou-K'i-Kiai, M. Jean-Baptiste Tisserand qui,
deux heures auparavant a quitte Kiu-tcheou, dont iiest le directeur. succoilbe. dans des circonstances mat definies, sur la pauvre
blarque qui l'emmenait f-ter un prktre de sa paroisse recemment
ir.diitinen. Apres avoir appartenu quelque temps a ia maison de
Toulouse, M. Tisserand 6tait arrive en Chine en 1902. Des ses
doi!utls
.Ninyipo, il se niontra 1'inlassable apOtre qu'il devait
totjours otre. Quand un vaste district fut contie a sa responsabiilit. il y fut, non seulenent le missionnaire sur lequel les
su!rieurs peu\ent conipter, mais aussi U'homme du savoir-faire.
I.a splendide 6glise qu'il construisit en i'honneur du Sacr&-Cceur
restait, au Imoment tde .a iiort. ie tinioignage de sa piete et de
-,n habiletO. Le Seigneur a pris M. Tisserand dans la pleine force
It, es quarante-six ans, alors qu'il semblait devoir etre long!';iij, encore un admirable p1cheur d'hommes (4).
S1 S... XIl, pp. 2-0-221. - 2) Coste, I, p. 329. - :3)Rosset :
I;' ,ide . Etienne. p. 388 : .Innes, t. 117, p. 98 t. 77. pp. 41-42. Peti Mes.ioer dieNiVnpo.. anni',! 1921. p. 187: Vaun ilen Brandt :
Pi
,.- L :z;.aris, s en Chine. p. 1 6.
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24 JUILLET
DIfIants de cc juur . en 1918, a Sa ntiayo, M. Eutrope tlW\aud.
Ciul, en Coloiubie. M. Jules Calas.
lI'n 193.
En 10(7, d'Arig•nu, Monsieur Vincent c&trit i M,.de Coelet,
lere couser\ve. ou it
a\ ocat a Dax et ju-e de i'ouy. la premire Lte
raconte sa captivitt en Barbarie

1 .

En 1682, i Fe'rrare. en Italic. ;a marquise Camille de Beviia>-qua fait aux pn'Itres de la Mission une donation qui doi leur
periiettre d'etlalir une iaisonl i Ferrare et d'\vangliser les
terre- em\ iro.uantes. A cause des difficults que susciterunt les
lihritiers de la \ertueuse marquise, il faudra attendre douzt aUs
piur que deux confrires puissent proceder i un coinunencement
d'tallissemienit 2).
lni 186I. it Iortal'llzzoI.

au Bte.iil, M. F1ierre-Auiuste Chle\alier. s-uprieur du s.imlinairv dont la Cuiopainie \ient de prendre
hl dire'ctio n, accucille les six lpredii-re Filles de la Charitt destiCette iru\re. \,tuiue
the-lncrltepltioi.
ii(,- ani Colli-Le de lill nulllll
iat.
i
sl i la tois orphelinal et pens-ii,
par I'1;\'.que r ('t;oa'rl, soa

lEiilor

incinnue itFortalezza. la cornelte pro\oque la curiosite.

I"-s h'Iredemnain de leur arri\v'e. les Si'urs reoi\ent ulne o-lphe3 .
linl

En 1955. a Lelntol, dans Illlinois et dans la Province L.azariste des Etats-Unis Occidentaux. M. Carl Schulte et trois confreres
Ireiieiit possession des bitiiiients de l'Institut Fournier qui de\ient la troisicine Ecole apostolique de la Province. L'lnstitut
Fournier -st l'ancien noviciat des Peres de Saint-Viateur qui
eulrent pour premier provincial aux Etats-Unis le Psore Fournier.
cette plaie qui. sais 6tre mortelle. n en
J.es re\ers tinanciers, atteint pas iioi
inls le institution.s rlcligieuses coinie les autres -,

,bltibreint les clercs de Saint-Viateur 4 abandonner leur ktablis-seient. Alirv'- evn avoir fait une ecole technique, le president de
1 , American PhenoliciCorporation ,. M. Arthur Schmitt. illustre
biclnfaiteur de la Province Lazariste. donna le batiment et les six
pavxillons qui le comlplItent. ae
nos confreres des Etats-Unis. Et en
imoins de deux mois, - i rapidit6 amiricaine ! - MI. Schulte,
qui en elt le premier superieur, pr6para tout pour que la nou\ ele
Ecole apostolique plt s'ouvrir des la rentrse suivante. a\ec trentesix lev\es. Si I'on songe que les fils
de saint Vincent ue mirent le
pied sur le sol americain qu'en 1818 et s'etablirent alors i Perrville, et que depuis ils se sont installes dans toutes les directions,
\ers .\Ne-York
l'est, vers la Louisiane au sud et jusqu'en Calif[riwe i I'ouest. on ne peut qu'admirer cette jeune vititalit. Aec
l'rcol, de Lcmont, 'est un nou\eau foyer d'expansion vincentienne

qui s'ouvre. Et I'assistance presente i cette inauguration, les
Apostoliques de Perryville et de Cape Girardeau.et de nombreus's
p'lersonialit;s. sans parler des amis de la Mission. -

montre que

c'e-t la, pour 1'histoire de la Petite Compagnie dans le Nouveaulin

tll,
I
;\

Sl: nsi .
l'['. l'-l-ii. -

inelliuut iiiportant vt charc- d'espoirs

I I.l. i.

_i4.

- 22- i.
1ot'1 11.
11. p. 19. ---3' Awt(s, t. 51.
4 : .li ,lint^.t. 1-11. pp. 5"-i-5>5.
A
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25 JUILI.ET
Dcfunt de ce juur : en 1918, a Ar-equipa, M. Pierre de la
(.4irde.

Monsieur VinPris,Louis XII1 avant deiiiande
I'
Ell 1613.
cent d'encoyer quelques-uns de ses PrItres en Barbarie pour y
,uilaer les chrttiens reduits en esclavage par les corsaires tures,
la dulihesse d'Aiguilloii \eut participer a cette bonne cruxre. et
elle signe un contrat par lequel elle etablit une maison de lissiinmaires iI Marsecille qui devient, en quelque sorte, la base de
dt part pour I'opiration de la Charite en Afrique du Nord (1.
En 1654, it Paris, Monsieur Vincent ecrit et signe de sa main
les li'nes par lesquelles ii accepte la donation que fait i sa
C:iiion:rf;ation Messire Michel Thepault de IRuimelin. chanoine de
T'rt;uier. Ctetle donation. c'est tout simplenient le terrain sur
lc quel.
en l'espace de cinq ans. va se construire le seniinaire de
1
lienveiilance de I't`eITrurier. GCUicet
cette duit.rositt et i la
(ique,
Ialthazar Grangier, qui a\ait frequente les confirences des
imuiris. le seiminaire de Tr:guier est I'un des premiers de France
qui fut contli aux IPr'tres de la Mission. Sur les six seminaires
diniis I la Petite Comlpag:nie. du vivant de Monsieur Vincent,
la Bretagne. avec celui de Trt;guier et, au diocese de Saint-Mlalo,
crini de Saint-3;en oi nos confrires 6taient arrixes en 16'15. en
"i-'dtlail deux... En ce temips-la. le bonI vent soufflait de
fI ieSi !... (2)

En 1835. it Barcclone, dans la nuit. la maison des confreres
.t .asisaillieet pillee. L'evtxnement entre dans i'enseinble des
trilliiles qui sui\irent la Inort de Ferdinand VII et qui ainen;rent
la -- ,pr-essioi l gale de la ioiipagnie en Espaline. Quand, apr;s
Iiir ,xil en France. ils pourront. en 1852. rejoindre Bar'elone,
li- -iinfrbires s'ahriteront en dteux rn ,idelnces sUctessive\ , en attenlint que suit achle ee. el 1881. la
miaisOi
\,ia
.;'.I'actuel domicile dcu \isitour
i
3:.

de la

"

ICalle

P'1r-

En 1953, A Panningien, en Hollande, conunencent les fi'tes qui
a:ciquient le premier cinquantenaire du seininaire Saint-Joseph.
\\ir les confreres de la maison et de la Province, toute la popu1
aitini. le clergt du IDoyenne. trois ;evques lazaristes vont gloritier
.*S(,i_.neur pour ce demi-siecle de grilces. Toutes les faveurs
0liines vis-h-xis du sdiminaire de Pannin.gen se synthdtisent dans
I,-tIois cent soixante-dix-huit pretres qui. pendant ces cinquante
.coults, y ont etW ordonn6s et dont quatre sont devenus
a•in
S:\'ques. Par fous ces missionnaires. avec le nom du Christ. celui
41 I'Panninfgen a ete port6 dans les cinq parties du monde. Le
-,.ii•enir durable de ces fetes jubilaires qui se clitureront le
".i jufillet sous la pr6sidence de MAlr Clhen, v;\'•-ue de ('Chel-ingI'. .'est la toilure en belles tuiles vernies diont la charilt des uens
,il- alentours a permis de coiffer le bitiinent central 5;.
I
S

.p.

;:;: . -

' .liistbts.
III. p. 57. (oliicc.
Co le. II. pp. 55:1-552 :
. 117.
A,,l,I
'
19 : Coste. I. pp. il i-tl7 -,0 p. 131. -

i .Ininmles,

. I, S. Ipp. ;;3 -19.
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26 JUILLET
DIfunts de ce jour : en 1900. a Pikin, M. Claudius Chaxanne.
En 19,6, it Guayaquil, M1.Jean-Bapliste Vayssette.
En 18I6, a Troyes, darts la chapelle de la miaison de Charite
de la paroisse Saint-Jean, avant le salut de I'octave de saint Vinvent. Sodur Apolline Andriveau \oit Notre-Seigneur qui tient - la
mnain un scapulaire rouge : celui de la Passion de Jesus et de la
Conipassion de Marie. A plusieurs reprises. la pieuse Fille de la
Charite bItneliiera encore de faxeurs extraordinaires de la part
de Ji'sus souffrant. Elle a la conxiction que, selon ses propres
termnes, , notre divin Sauveur desire que l'on etablisse le seapulaire de la sainte Passion. II saura bien, ajoute-t-elle, dans un
in-tant que lui seul connait, aplanir toutes les difficultes... , De
fait. mioins d'un an apr;.s la premibre vision de la Soeur. exacteinrtll le 25 juin 187, Pie IX approuvera chaudement cette dxotijo. Irn mot de la miessagere du scapulaire de la Passion est ~
relenir : .*Je suis heureuse. disait-elle, de penser que ce sera
une des richesses de la Congr.eation de la Mission ,, I).
En 1897.
aParis, dans la clhapelle de la rue du Bar, le
,cardinal Richard. au noln du Souverain Ponti'e, couronne NotreDame de la MI.daille Miraculeuse. Le T.H.P. Fiat axait sollicitt
cctte faxeur de .Lon XIII qui rdpondit par un Bref plein de
bieinxeillance pour la famille de saint Vincent. Depuis des oinis,
la cvrenmonie d'aujourd'hui a etl preparie. Pour la couronne qui
\; :tre Ilare ur r'l froniit do la Vierge. perles, dianiants et )ijiux

olt rte donnas axec une admirable prodigalite. De ces riches
matHriaux. Alellerio. orfi'\re i Paris. rue de la Paix. a tir. un
rhel-d'oru\re de grice et de proportion, rertes. mais aussi d'un
parfait symnlilistle qui intrite d'4tre ,tudic dans ses imoindrie
d tail-... I' ImIr (,*I'0. li.s Sii urs. oil ri\alis; i qui mieux mi, ux
pour donner ii toute lcur Maison-Mi're une allure de f'ite roval!...
L.a c'ri:monie du couronicnement a lieu le imatin, it 8 heures. et est
suivie de la messe pontificale chantee par le Cardinal. L'exiguitd
tde la chapelle a ohlig6 a faire un cloix pour les assistants. l.a
plus grande partie de la nef est ocrupee par tes a Messieurs de
Saint-Lazare , ; le reste de la chapelle appartient aux Visitatri,cs
de~ Filles de la Charite et aux Soaurs Servantes de Paris ainui
qu'aii bataillon des Saours du Seminiaire. En souvenir du PWre ile
Ratisbonne, la Sup4rieure generale des Dames de Sion et -1nm
Assistante ont ete specialement invitees. Pour satisfaire cepeln,lant la piitd gndrale. FIapres-nmidi. apres le sermon de circon)tilldnr pirononimc par Mlgr Pagis. Ie6que de Verdun, une belle
proession se deroule dans les cours et les jardins de la Conmmimnaut.:.
0e fut une inoublialde journie de joie. Ele se prolon-va
pendant la semaine qui suivit : le peuple de Paris. alert6 par .-.o
arilcx:tque et precedd
des chefs de paroisse. des pilerins xveinu
l'aililurs t' meme de I'1tranger. envahirent i peu prbs sans
dis',ontinuer la chapelle de la .Mldaille'2).
I1

InoU les, tL
. 1, pp. -|9 -3i.

-

'21 .,

,/..-. . t.2. pp. .53-523.

-

2t61 -

27 JUILLET
Difunts de ce jour : en 1912. A Shantghai, 11.Jean Cracieux,
et. h Dax, Frire Cazaban-Peyre. En 1927, a Yunypiinyfou,. M. Jacques Van Ravesteyn.
En 1662, de Paris, M. Almeras, premier successeur de saint
Vincent, adresse a la Compagnie une circulaire oi, d'abord. il
exprime sa joie de I'unanimite avec laquelle toutes les maisons
.ont d'avis de placer d'une maniere spkciale la Mission sous la
protection de la tres sainte Vierge ; puis le Superieur -tlneral
fait une sorte de trait6, court mais riche, de ce que doit etre la
dl\otion des fils de Monsieur Vincent envers la Reine du ciel.
Et il formule, dans les termes suivants. la resolution qui est la
conclusion pratique de cette lettre : , Renouveler tous les ans,
au jour de sa glorieuse Assomption, une oblation commune de
nos cceurs. pleins de riv6rence, de veneration et de contiance
enxers sa bont6 maternelle, pour Itre trouv\s dignes d'etre pr6sentes par elle a son Fils Notre-Seigneur. comme des victimes
entibrement consacrees a I'amour de Dieu et du prochain. , A
la circulaire est joint le texte de F'acte de consecration que. depuis
troi? sikcles, I'on repete le 15 aoft dans toutes les maisons de
In Mission (1).
En 1861, 1867 et 1914, A Paris, ouverture des 21, 22e et
27 A.ssembldes gedtrales. Mention plus detaillte en sera faite daus
let .iujrs prochains (2).
En 1918, a Ourmiah, Archad Homayoun, chef musulman que
M1zr Sontag a sauv\ et h6bergo, entre dans la chambre du Delehgu6
apistolique et lui d6clare qu'il va le faire fusiller. Mgr Sontag
("tait alors en priýre : car les Kurdes qui constituent 'avant-garde
de I'armiCe turque, sont entr6s dans la ville et I'dv6que ne se fait
auiune illusion sur les 6evnements qui doivent sui\re. En sortant,
il apercoit sur le seuil de sa porte, des femmes agenouillees qui
pliurent ; il s'arrete. 6te sa croix pectorale et la donne a l'une
d'eiles : puis, calme, il suit ses bourreaux. Dans la cour de l'eglise,
deux coups de feu abattent le D61lguB apostolique... De cette
imble victime il sera plus longuement parlk au jour anniversaire
de ~Ion sacre. Au moment oii Mgr Sontag etait assassine, et
A
lque•(lues m~tres de distance, M. NathanaMl Dinkha, pritre de la
Mission, est hach6 A coups de sabre. Deux autres lazaristes,
IMM1.
Miraziz et L'Hitellier, et des milliers de chretiens vont ktre
laiisi victimes de la fureur des Kurdes (3).
En 1947, A Rome, le Souverain Pontife, Pie XII. inscrit la
hilinlieureuse Catherine LabourO au catalogue des saintes et d6,.ide que, dans I'Eglise universelle. son souvenir sera vener6 chaqIe annie, le 31 d6cembre, anniversaire de sa mort. Le T.H. Pre,
la T.H. MWre. le cardinal Suhard et des pelerins venus de partout
as-istpnt ý l'inoubliable ceremonie (4).
1 ,Circulaires t. I, pp. 53-57. - (2) Rosset : Vir le 31. Etieeri
I'i. :8 et. 491 : Annnles. t. 79, pp. 493-499. - (3) Coste : La Congrd.;iin de la Mission. p. 199 : Annnles. . Si. pp. 828-837. - ;4 .3inales,
S112-113, pp. 30-i1.
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28 JUILLET
En
Di:uf"s de ce jour : en 19113. A Chieri, M. Emile Daiint.
19 27. ;i lurenos-Aires. M. Jacques Jauzion. En 1937, a Paris,Frire
Antiiine omiich. En 1941, i Valparaiso, au Chili, AM.Etienne
Stattdaert.
En 1781,. a Macao. arrixee de 1MM. Correa et Villa. II leur
a fallu pri;s de trois mois pour couvrir les cinq mille kiloitres
qui s,-parent Mac•io de (oa. Dans cette dernibre ville, I'e16que
de l'Ykin, M•lr de Gouvia, franciscain, etait venu trouxer nos
rconlf re•. pour leur demantder de prendre en charge le Slttiliaire
qu'il comiptait Ptablir it Macao pour l'ducation des jeunes Chiinis.
I.'xvtlue qui a eu la chance de faire un voyage plus rapide
Correa et Villa. les accueille A Macao avec d'affectucuses
que 11MM.
dt;jions.tratiuns et les installe au Collbge Saint-Joseph qui. a\ant
leur di.ss.olutio i, appartenait aux Jesuites. M. Correa. de natiima-

lit , lirtu-aise. va remplir les fonctions de superieur, tandis que
M. Villa. fils de 'ltalie, enseignera les humanit6s et s'occupera
1iin tiniite tempsl de la Procure etablie h Macao pour les MiA-ionnairt- fraincais. Tous les deux auront la joie d'accueillir Francoisl;-ii
C:let. lors de son passage dans la possession portugaise 1).
En 19-'2. a' Paris. mort de M1.Anatole Dupeux, Assistant de
la laisin-Mi-re. N4; dans r'ile de Rd. le 13 mai 1862, ii fut, pendant
t.-*
etudes au strniinaire de La focheille, marque par un lazari'te
qui a fait lhonneur a la Compagnie. . . Rosset. Sous l'intluence
il'ut tel maitre. Anatole Dupeux se sentit attir6 vers la \ie de
tilk- le Saint-Vincent, et, quelque temps apres son ordination
ea'lr·ltale. ii entra It Saint-Lazare. Aprts un stage i Sainte-Anne
ii fut pzlaci au Seminiaire d'Anyoulbi'e. Pendant tri-ize
I'A ,,i,'s,
anr, it v ecnsigna. Au moment de la fermeture, M1.Dupeux fut
du nomilibre des quatre confrbres d'Angoulnme qui s'offrirent 6endricu<.ment p'ur aller diriger le sif'minaire de San Salvador. Quaiind
M. Bettllnbour., put rentrer en France, c'est a M. Dupeux que
I',,: ronfa simiultandmennt. a Biuenos-Aires, les charges de sup)i*riu. de Visiteur et de Directeur de la l1rovince des Sceurs. En
192?3. ii est -upirieur du scminaire d'Oran ; mais, trois ans apres,
-a -aniit nvce-ssite son retour dans la mittropole. Apreis quelques
.oi- dle repos. il accepte de remplir les fonctions d'Assistant de
la \laion-Mi;ro. l)ans ce dernier poste, comme dans tous les
ilintrie. M1.Dupeux a etA remarquable par sa pidtM et sa bont6 2'.
En 1935. au Vatican, dans la Salle des Consistoires, en pre-ci.r'c d'arclhexiques, d'~vtques et de toutes sortes de pr6lats, et
dleant If- ijublic ordinaire de ces touchantes ceremnonies, Pie XI
Ri 'i.t. ia lecture du decret proclamant I'heroicite des vertus de
.li-f il rI Jacohis. .e T.H.P. Souvay, qui est accompagn6 de
1. Si,,nlatilln.
IIrocureureu de la AMission, exprime, en italien, sa
inic t -a reclinnai-ssance au Saint Pere (3).
1
An, e.

\,/i

.

2. p.

\' t. P i
219. -

;i5-;I : .tliem'ires C..V. t. 1I
2* Alniln s. 1 9.3. pp. G29-f31. -

. "V1 -p4
:
3) Inwinles.
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29 JUILLET
Ihfunts de ce jour : en 1916,' Cfhauytsiny, \I.Frantois lDau\erlchain. En 1937, a Stuins, IM.Othon Alula. En 1915, A Marseille,
1l.Ixnis Dillies.
En 1617, B Lyon, Thomas de Meschatin La Faye. vicaire
g4:'niral de 1'archeN\que, nomme Monsieur Vincent cure de SaintA\nditl
de Chatillon (i).
En 1651, a Bordeaux, l'arche\vque, Henry de Bthlune. confie
;i la Cungrg;ation de la Mission le peleriinge de Notre-Dame de
.Mlnluet. Ce sanctuaire, alors tres c6•1bre dans la rtgion. aurait
etc; bAti par Charlemagne, disent les uns, par Charles Martel,
allirment les autres. Pour le moment, ii d6pendait de la paroisse
Ž3,intt-Pierre de Blassac. Le cure ne pouvant suffire aux besoins
slirituels du pelerinage a demandd & son archevrque de le debarrai-er de cc surcroit de travail. Jusqu'en 1730, Notre-Daime de
Molntuzet dependra du sup6rieur de Bordeaux. A partir de cette
date, le p.lerinage aura son superieur a lui '2).
En 1719, a Chartres. l'6veque, lMgr de IMerinville, par un
ri-:lement en douze articles que M. Bonnet acceptera le 3 aoilt
suixant. confie la conduite du Petit seminaire de Chartres aux
l'rtires de la Mission qui ont djha depuis quarante ans la direction
diis(n Grand srminaire. L'e\vque avait decide que l'un des prtres
tl\ rait faire , tous les jours des r6pdtitions de rhetorique et de
phliilosophie sur les lefons que les seminaristes recevraient au
coliige de la ville ,.Jusqu'h la R6volution, les confrires se d6voueront a cette euvre dont les batiments prendront de plus
eln plus d'ampleur a I'ombre grandiose de la cathldrale de
C:lartres (3).
En 1747, A Miniac-Morean, dans 1'ancien diocese de Dol, en
Bretagne, naissance de Th6r'se-Mladeleine Fantou. Avec trois
altres Filles de la Charite, elle aura l'honneur, dans la ville de
C,lmbrai, de donner sa vie pour cette foi chritienne dont le bapI'Ime, reyu le jour nm0me de sa naissance, lui conlfre la grace '4).
En 1931, a Paris, I'Assemblee g6nerale ordinaire qui a ete
con•(ltquee par le T.H.P. Verdier et qui est au travail depuis
It 26 au soir, procede au remplacement des deux Assistants
doý'deds. M. Planson et M. Veneziani. Les nouveaux elus sont
11. Robert et M1.Fugazza. L'un et I'autre se doutaient-ils qu'ils
•ntaraient ce jour-lh une longue periode de devouement au servioe de I'Administration g6nerale de la petite Compagnie ? "5)
En 1933, a Paris,la 30e Assembl(e qui a inaugure ses travaux
i,,'6juillet, procdde 4 1'flection du successeur du PNre Verdier.
•rlin I'attente g6nerale. les suffrages se rassemblent sur MI. Charlf--l.i'n Souvay qui, depuis un an, 6tait substitut de l'Assistant
aiinlriain (6).
!
.V.. X il. pp. -i1-3.2 \,tirr'. IV. pp. c1i-65. - '3'\ntirps.
i. pp. 1't-197 : Renard : Le s';minnaire Saint- hareris dte Chartres,
iIr s 1908. .) Misermunt : Les Filles de la Charitd d'Arras,
S '.'-- > .lnAmiles. 1. 96, p.. 29. : i)
.In tles, t. 98, p. 731.
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Defunts de ce jour : en 1933. a Jerusalemn, M. Victor Laquiize.
En 1957, A Liege, M1.Adolphe Regnez.
En 1680. i ALuxerre, i'6evque, lgr Andre Colbert donne a
perpktuit& la direction spirituelle de son emninaire ý la Clongrgation de la Mission. Elle doit fournir quatre confreres, plus
trois f'rrres. \lgr Colbert leur assigne, sur les plus clairs deniers
de l',tallis.seient. une pension de deux utille cent tirtes. En
retour, il leur demande, pour lui et ses successeurs. une priere
particuli;re soir et matin et une imesse basse chaque semaine, et
il lai-se itleur charge les menues reparations. Parmi les seize
superi-urs qui vont diriger le seminaire d'Auxerre jusqu'h la
Rtv;olutiu. il en est deux qui devaient par la suite reprt.-enter
saint Vincent dans la charge supr.me de la Compagnie : M. Francois \atel qui administra le stininaire d'Auxerre de 1681 il16S9,
et \l.Jean Bonnet qui lui succda h ce m~me poste, de 1693 i
1697, en attendant de le remplacer comme Superieur general i).
En 1S49, a Paris, ouverture de la 20' Asseumbie gu6neirate.
Avec ses trente-neuf membres, elle est la plus nombreuse qui se
soit r•unie jusqu'alors. Pour la premitre fois, quatre parties du
monde - Europe. Asie, Afrique et Amdrique - s'y trouvent
reprsent'-es. Seules trois Provinces n'ont pu envoyer leurs deputes : celle ie Rome, a cause de la Rv\olution et de la guerre qui
disolent les Etats-Pontificaux ; celle de Varsovie, en raison de
certaines diiticultds locales et surtout de la persecution qui pese
sur la Pologne ; et celle du Brdsil, parce que, commencant a
poinue a se retablir, elle n'est pas suffisamment organisbe pour
s'y faire repr6senter. Aalgre les circonstances politiques peu
favorahles en Europe, malgrd l'6pidmnie de cholera en France,
dint d'ailleurs les ravages se sont arrates avec le commencement
de I'Assemblee, les deput6s. en seize sessions qui les conduirunt
jusqu'au 11 aofit. vont. sous la prdsidence du Pere Etienne. faire
un tra\ail ahondant et serieux. L'Assemblde va rdtablir la paix
dans la province de Lombardie oi quelques missionnaires, coniamimir
par les idtes du temps. voulaient instituer dans la Conpagnie cP qu'on appellerait aujourd'hui une sorte de , sovidtisationn . Par reaction contre la mauvaise influence de la politique
sur les esprits. l'Assembl6e reglementera la lecture des journaux.
Elle examinera aussi et approuvera les regles nouvellement reviSt'e des offices. le directoire des Grands sdminaires, celui des
issiii,.ins et des autres fonctions de la Compagnie. Avant d'arryter
leurs traxaux. les deput6s adressirent a Pie IX, douloureusement
x\ilA; 'aiRte. I'expression de leur dv\ouement et chargerent le
P're Etienne de transmettre au Pontife le texte du a decret solennel
qiu'ils rcdigitrent dans ce noble hut. En raison de la graxitd
des rirconstancesct
de I'importance des resolutions prises par
eltl. la 2fie Assemblhe gkntrale peut ctre considedre comme I'une
des plus memorahles de notre histoire '2;.
1 \i,lJi1r
M ,i...
(:
.....
1.

Ill.p.
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31 JUILLET
DIfunt de ce jour : en 1947. a Rome, frere loch di Norcia.
En 1671, de Paris, M. Almeras date une courte lettre dans
laquelle il annonce qu'a Lyon vient de s'ouvrir un seminaire interne. Les postulants, au nombre de trois ou quatre, sont confies
a Mf. Gr6goire. Quant a la subsistance de cette nouvelle oeu\re,
M. Almdras a\oue que la maison de Lyon oil les Pretres de la
Mission sont install6s depuis 1668, est trop pauvre pour s'en
charger. Mais le superieur general a raison d'ajouter : , II faut
e-perer que la Providence de Dieu y pour\oira.,
Et, en effet,
deux ans apres cette lettre, en 1673. le sieur Mascranni de la
VTerriere. pre6\t des marchands de Lyon, cedera A la Compagnie
nii maison sise sur la colline de FourciBre.C'est Ih que, le 27 mars
t773. le bienheureux Fran.ois-REgis Clet sera admis dans la
petite Compagnie (1).
En 1860. a Aliyadd, en Ethiopie. en plein d&sert, sous une
chaleur torride. \Mgr Justin de Jacobis, premier vicaire apostolique d'Abyssinie, se sent A bout de forces. Pour tviter que sa
prJi-Vnce n'y ddchaine une lutte fratricide. provoquee par Salatna. I'v6\que schismatique. il a fui de Massaouah, - au clirat terrible - vers la cote. axec deux de ses pritres. Depuis
pltsieurs jours, ils marchent. Ils sont parvenus jusqu'aux envir•ii d'Alig-add : Iais I'evi-que. physiqueinent, n'en peut plus.
I.ui dont la vie, depuis qu'il a commencd de prkcher des missions; dans sa province italienne. s'accompagnait de merveilles
>uriiaturelles. il guerit encore 'un de ses compagnons de route.
Et il annonce que dans deux heures. lui-m6ne,. il va mourir.
Ap.\ri avoir fait ses suprtmes recommrandations i ses pretres :
apri's avoir re;u I'extrnme-onction. les veux fixds sur le cruciiix. et assis conmme un comlattant qui se repose et non paajlionIr
comme un malade. ii prononce ces mots : , Dieu vient ! El it meurt. Pendant vingt ans, il a endur6 les pires souffrane.•. t ai cause de ces croix courageusemient supportees, il a
converti douze mille h6retiques. fond6 plusieurs postes de missions. ordonni vingt prktres indigenes. parmi lesquels lI bienihoureux martyr Ghibr6 Micha1. Realisant a !a lettre la mort
s.iuhaitee par saint Vincent de Paul a ses fils, il aurait pu, si
un passant etait alors \enu lui demander : , Qui done. pau\re
pritre. t'a reduit a une telle extrýimiti ?"
rdpondre : , C'est
la charitd ! , (2).
En 1876. A Saint-Walfroy. se deroule la premiere retraite
ýacerdotale. Tout eti travaillant, depuis huit ans, A la restauration du p lerinage sur la c lebre montagne ardennaise. notre
confrire, M. Flagel a WtDpoursuivi par I'ide si vincentienne de
!a -anctification du clerg6. Les pretres de cette rdgion sont loin
del Reims. la \ille archiepiscopale : alors M. Flagel a mfri son
projet. et aujourd'hui it a la joie d'inaugurer ces importanti
exrvices que. treize ans durant, lui-mrme prchiera '3).
1, Oirculrirei

t. .1 p 115. -

Jilin lie Jacobis. pp.
1. S';. pp. 214-215.

t161-167 : An,

(21 Baeteman : Le bienheureux
tles.

. 1. . p. 755. -

(3) Annailes,

-

'266t -

I " AOUT
Iwlunts de cc jour : en !01,

A Chtilons, M. Edmiond Grand-

Ili:iine. et i ConJstantinoile, 11. Antoine Lacot.

En 1617. en 1'cglise Saint-Martin de Bunans, et en celle
de aiiit-Andre de Chiitillon, qui en est l'annexe, Monsieur Vinrent .,-t installt cure6. dans le courant de !'apris-midi et -elon
I crie iiionial habituel 1).
En 1697. en 1724 et en 1843, a Paris, ouverture des V", IX*
et XIX' Assembles tgnerales. Celle de 1697 a ett convoquev par
M1.Maurice Faure. \icaire general de la Compagnie, pour donner
un successeur i MI. Jolly. dtcde, au inois de mars. Les \ingtcin)q imembres qui representent la France, l'Italie et la Poloine,
xunt tenir dix-neuf sessions .2). I.es debuts de cette sixiilme
Asembiihle< sent marquds par un incident qui fait redouter quelques troubles. .ouis XIV a signitie qu'il n'accepterait comnme
superieur
qu'un fran;ais. Or, I. Faure, vicaire gtenral
q'nieral
diii·n" par M. Jolly et sur qui semble dexoir se porter le choix
de I'Asse-hble. est... saxoyard. .'intervention du Roi parait avoir
;1f pI''ov\iqude par le due du Maine et le marquis de Noailles.
: dlernier est 'aini intime de notre confrere, M. Francois HeIert. alorh cure de Versailles, et ie marquis ddsire sans doute
que -et hiumme. d'un mnrite incontestable, soit 6lu sup6rieur
gnrcral. Ces petites intrigues et l'exclusive jetee par le lloi ie
\,nt rependant pas ermpiclher ltEsprit-Saint d'agir ;3). L-a 1X
A--senblee, elle. qui a 6t3 convoqube par le superieur g6enral,
M. Jean Bonnet. s'inauure axec trente-six deputes, et se ddroule
noriiialement i;. Par contre, ce qui caracterise l'ouverture de
lA'semiil4le de 18i3. C'est, avec I'union des emurs, - parfaite,
1iial-4r0 les 1pdnibles evinemients qui ont suivi la d6mission de
M. Nozo, 'indi6ision des esprits : les trente et un d6put.'s,
parTni lesquels se trouvent pour la premiere fois les reprselntants des Etats-Unis (!;,ne voient pas qui choisir comme supdrieu'r w-enral. Pour sa part. le vicaire gendral. M. Poussou. dans
sinI discours d'ouxerture, fait de comprehensibles et louables
efolorts pour d;tourner de sa personne les suflrages de I'Assemli;e 6 .
En 1865. ihDamns. le cholera fait son apparition. La maison
dol PIr.tres de la Mission. que M. Jean-Baptiste Najean achx\e
ttl
juste de relever de ses ruines, va devenir le quartier general id la lutte contre F1'pidemie. Le consul de France a demandi
ii 11, ,'iiimfr'.res d'hiherger les deux mddecins et le pharmacien
q]u Iv •iin
llvemiient francais a envoys sur les lieux. La maison
de la Mis-ion devient. pour que!ques mois, un dispensaire ofi les
rmini;de. fournis par la France, sont distribues zratuitement
ton I- mS
inali
7).
!. 1.
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lr•untt die i'c jour : en 191i, A Shanyhai, M3.Joseph Verri;.,e.
En 1687. A Paris, le Parlement enregistre les lettres patentes par lesquelles Louis XIV contirnelI'rection et 1'union a la
CI.iingrtigation de la Mission de la cure de Saint-Louis a Rlochefort.
('•st I'v\x'-que de La Iochelle, Mgr Henri de I.aval, qui a vxiulu
rette nouxelle division administrative. Le lIoi, lui, s'est engage
i \xrser une pension annuelle de trois cents li\res pour chacun
d1.• six pr'tres, des deux clercs et des deux fri'res qui coniliturit le personnel de cette nouxelle inaison ,1;.
En 1710, lgr Jean-Claude de la Poype de Vertrieu, idxque
de Poitiers, passe I'acte etablissant a perpituitc les I'ritres de
la Mission. directeurs spirituels et tenporels de son petit stikinaire de Saint-Charles (2).
En 1935, h la Jlaison-Mere, A I heures du soir, Mlgr Jeanv,\ique titulaire d'Elde et ancien \icaire
.ouis Clerc-Renaud.
apistolique du Kiang-si oriental, meurt dans sa soixante-dixiime
annite. A dix-liuit ans. ce jeune Lyonnais qui rivait de se consacrce aux missions htrangeres. vint demander conseil a un reli"i~ux de la Chartreuse de Stliynac ; et celui-ci, dans la lettre
qu'il adressa alors au superieur general pour demander l'adiiission de son jeune client, kcrivait entre autres closes : ( Jeanl.'uis Clerc-Reniaud appartient i uiie hounete faniille, ii na
friliuiente que les ecoles des Freres et le petit s6minaire. II a
totui.jurs bien subi ses exaiens. 11 est pieux. II aime la retraite
it la pribre. II a une sante de fer et une assez bonne prestance,
Des apris
sa taille est ele\de, i senmble un petit hercule... ,
irlination. qu'il reCoit le 17 decembre 1892, il part pour la
Chine. Dans les differents districts que lui coniele e icaire apostilittuie du Kiang-si oriental, Mgr Vic, il se distingue par son
z;,1r et ses heureux succis. tant et si bien que c'est lui qui. a la
iiort de Mgr Vic. regoit. a\ec l'Ipiscopat. la charge d'administrer
le vicariat. grand comme dix departements francais, peuple de
huit millions d'habitants. sur lesquels on compte environ vingttrkis mille haptisds et trente-trois pretres. La guerre de 1914
0t ses suites I'enmpýchant de recevoir le personnel desiri, il apl)Ille A son secours la province occidentale des Etats-Unis... Les
coiifrires ambricains rdpondent genereusement. Mais, ddlicateient. Mgr Clerc-Renaud comprend qu'a leur tate un 6v\-que
a!>cricain serait mieux A sa place. Et il d6missionne. Mgr Clerclleiaud appreciait avec rialisme le climnat moral de la Chine
d' ,lors, et, en 1927, ii a kcrit cette phrase a laquelle i'actualit6
,nime• son plein sens : a L'ttranger. voila I'ennemi ! Si nous
sninmes encore de ce monde. c'est que la Chine a encore un peu
di I'rainte; iais si elle se sentait assez forte, elle irait cert;.iiinemnt aux derniers exces n ;3).
I
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I'-funts de cc jour : en 1902. A Darx, Frere Theophile Pla.
En 1911. a Paris,.M. Albert de Lesquen.
En 1657, it G,'nes, IM.Dominique Boccone neurt de la peste.
Seul confrere italien de la maison, il est d6ja la troisiemie des
victimes que 1'epidemie a faites dans la maison de Genes depuis
un peu plus de quinze jours. Avant lui, Francois Vincent - du
dioc-se de Meau.r - et Nicolas Duport, de Soissons, ont ete emportls par la pe.te. Deux autres Pretres de la Mission, Antoine
Tratebas. - un Proxencal. - et Jean Ennery, - un Irlandais
- ýerinit elnre minmie miois d'autt. ictimes de leur charitti. Le
suplrieur lui-imimnie, Etienne Blatiron, n'echappera pas a )'epidemie. Douze ains auparavant. h la demande de I'ardent cardinal
Durazzo. Etilenc
Blatiron a\ait 6tabli Ia Mission a Genes. Lui
et scs confrire-s irent merN'eille dans toutes les paroisses qu'ils
evan.;'lii'rent. Mais leur dcvouemnent au service des pestilfers
dont :inq ou ~ix mille mouraient par semaine, ajouta a leur
pr;'diration ha marlque heroiquc de la charit6. Dans ses lettres
daties de 1657, saint Vincent exalte a plusieurs reprises le beau
lalleur des lissioniaaires de (ines (1).
En 1861 et en 1867. ItParis, deux Assemblhes g6nerales, la
leurs
XXI* et la XXIIe, qui ult, ia six ans d'intervalle, commenct
tra\aux le 27 juillet pour les terminer le 4 aodt, peuvent se
dire en ce jour qu'elles out bien travaill6. Toutes les deux ont
iteconvxoquees et prisiddes par le Pere Etienne. Avec ses
soixante deputds, la XXI' Assemblee a offert un spectacle consolant : celle qui l'avait prtcedde ne comptait que trente-neuf
membres et toutes les provinces n'avaient pu y prendre part.
En cette anrmie 1861. le nornbre des d6putes a presque double et
I'on \oit. parmi eux, la Poloyne qui, depuis un siecle, n'axait pas
siAeg h une Assemblee. et, pour la premiere fois. la Prusse, I'Alyerie, le Portugal. I'Autriche. le Mexique et le Bresil. Cette
A~-in liler ';t surtouit prP'ccWupae de consolider I'unit6 danw la
petite Compagnie par l'uniformitl. - La XXIIJ Assembl6e, elle,
a vu encore s'augmenter le nombre des deputes : ils sout
soixarnte-cinq et reprdsentent vingt et une provinces. Aprbs axoir
confirme M. Peyrac et M. Stella dans la charge d'assistants en
rroiplacement de M. Aladel et de M. Sturchi. cette Assemblce.
selon le mot du P. Etienne, a I le privilege unique daus 'histoire de la Congregation, de n'avoir aucune plaie a gudrir dans
le corps de la Compagnie, ni aucun desordre A corriger , (2).
Dans le but de renforcer I'heureux etat de sant6 de la petite
Compagnie. P'Assemblee complete les moyens d'unitO et legifi-re
a prnpos de la formation des jeunes dans les s6minaires internes. de la correspondance des visiteurs et supdrieurs avec le
supprieur aeneral, de la reddition rdguliire des comptes pour
chacune des maisons. et traite de la question des vacances. Cette
a--'ll,;e
i•
;tala dernibre presidte par le Pere Etienne (3).
..
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DIfunts de ce jour : en 1902, a Paris, M. Pierre Voisin. En
1910, a Constantinople, M. Eloi Macadr6. En 1919, a Singpo,
M. Antoine Cottin. Eu 1921, A Dax, Frere Jer.me Rodriguez. En
19,Il, A Toursainte, M. Leon Basile.
En 1746, t Paris, mort de M. Jean Couty, septinee sup6rieur
tltiral. Ne a Troyes, le 18 fivrier 1667, et entre a Saint-Lazare
ia 1'ge de dix-sept ans, il remplissail les fonctions de secretaire
de la Congregation, quand I'Assemblde de 1711 le choisit comme
truisiinme assistant. M. Bonnet dut presque aussit6t lui donner
un substitut dans cette fonction : car le proces de b6atification
de Monsieur Vincent dont ii etait charge, obligeait M. Couty
i une longue absence. Avec une intelligence remarquable et un
veritable amour filial, il poursuixit tous les details de cette
affaire pendant seize ans, et s'y remit quand, apres la h6atification, M.. Bonnet lui demanda de prendre en mains la cause de
canonisation. Choisi le 11 mars 1736 pour succeder A M1.Bonnet,
M. Couty aura la satisfaction d'annoncer lui-mime
a Compagnie, dans une lettre debordante d'allegresse, que le fondateur
de la Mission est place au numbre des saints. Pendant le geniralat de M. Couty qui dura dix ans, quatre cent trente-cinq protres ou clercs et cent quarante-cinq freres firent les v(eux dans
la Compagnie ; neuf maisons furent fondees, dont quatre en
Russie (1).
En 1843, a Paris,1'indkcision qui a marqu6 les premiers contacts des trente d6putes de la 19" Assembl6e entre eux quant a
IV'i qu ils devaient faire, est tombee dis le premier tour de
scrutin : par vingt et une voix. M. Jean-Baptiste Etienne est elu
supirieur g6neral. Ses fonctions de secretaire et de procureur
-4;!iral le lui interdisant. M. Etienne n'assiste pas a cette session. Deux deputes vont le chercher et l'introduisent. pale et
d,;fait, dans la salle de reunion. Ies timoins qui connaissent le
raline et la maitrise de soi dont fait preuve ordinairerent
M1.Etienne, remarquent qu'a ce moment le nouveau superieur
t'ii'mral parait frappe de stupeur... Ce pr6tre qui, pendant trente
rt un ans, va porter la responsabilite de la double famille de
saint Vincent, est alors dans la plenitude de ses quarante-deux
aiin. Ses qualitis d'esprit et surtout sa perspicacite affinee par
swi, experience deja grande des affaires de la Compagnie ; sa
haute stature que la gravitP de son maintien enveloppe d'une
certaine majest6 ; les traits fortement accuses de son visage
qu'illumine un air de bont6 et meme, parfois, un sourire d'une
nlande douceur ; tout cet ensemble constitue un heureux mdance de qualites exterieures et de qualitds interieures qui
Ir'iirnandent le respect sans d6courager la confiance. , II a
l'ý toffe d'un ministre ,. disait de lui Victor Cousin, alors mini.-tre de l'Instruction publique. Et, de fait, Jean-Baptiste
E-lienne va montrer qu'il sait gouverner '2).
I 'irrulaires t.. . pp.
!'A;
,1l-163, 172-177.
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lDffunts
Letcure. En
it IBrdeaau.r
ltlwler. En

de ce jour : en 1904. a Tchenytinyfou, M. Justin
1910. h Iliot-de-Janciro, M. Antoine Aziluar. En 1931,
M. Leopold Adam. En 1950, a Paris, M. Clhales De1951, a F'ort-Dauphin,Frire Felix Busseron.

En 1689, a 5aint-l'ol-de-Lton, en Bretagne. l'6\ique. Mgr
Pierr e e Nevoux de la Brousse, contie son semuinaire aux Pretire. de la Mission. Trois confrivrcs et deux frrers sont prcus
p'ur cette wuuvre, et eI prelat leur attribue une pension de
1.5!)O li\xreS ur les re\enus du Senlinaire (1).
En 1833, a P'aris, une mnain inconnue ridige, en espa~n-ol,
une courte notice sur les xisions dont fut favorisee sainte t:atherline .abtourt et sur trois gueruisons et une conversion obtenues
par Ile ioyeen de la M\edaille Miraculeuse. Ce document a '16
d&coinert en
33'1 it l'HCpital des Incurables de Madrid. A-t-il
,t.I reproduit en plusieurs exemplaires et diffuse "? A-t-il ete
,-crit par notre confrere. Carlos Lamboley qui, avec NM.Aladel,
;tait autuinier de la Cornmunault et dont la signature se trouve
;u has du post-kriptum ajoutie au document en question ? Qurstioun difficiles A rt'soudre. Quoi qu'il en soit, cette notice cspaln,,ie date(e de 1833 est le plus ancien document ecrit que lliUS
avim suI les Apparitions de 1830 2). La premiere notice en
tfan1;ais stur res ntmiPte faits, parut a Paris en avril 1831. s.,us
la -i-:nature de I'atbb I.e (;uillou, aum6nier de 1'HMpital de !a
c:haritt : M.Ir de Quelen l'axait charge de l'enquete sur lesIirc,:,nstances se rapportant 4 lal11Mdaille Miraculeuse (3).
En 1921, i S.haityhai, arri\ent les premiers confreres anieri :aiin qui \ont se devouer dans le Kiang-si. Is sout la reponse
. ';pplel au -se'ours qu'a lanie M11r Cler-Itenaud. emiarras.- par
la pinurie de nissionnaires franqais dont la guerre est la cause.
L.luilpe, qui deborde d'un entrain joyeux, est composde de cinq
pit're- et de quatre 6tudiants en thCologie. Le superieur est
MI. .lohn O'Shea qui a alors trente-quatre ans. Gentleman et
nris-ionnaire, ce chef fera honneur A cette premiere troupe d'apstr-. am6ricains qui sera sui\ie de beaucoup d'autres. Devenu
-,n 1921, coadjuteur de Mgr Dumond, qui d'ailleurs lui cont'Are
lui-imine la consicration episcopale, Mgr O'Shea aura, en 1i31,
ia -harge de gou\erner le vicariat apostolique de Kanchow, et
lot-r de I['tablissement de la hierarchie catholique en Chine, il
saa;i le premier xveque du diocese de Kanchow. Mgr O'Shea. en
1i5.. est rentr( en Amnrique avec l'aureole de confesseur de la
foi : il a connu, Jui aussi. une rigoureuse detention de sept
inois dans les prisons communistes : son grand corps est sorti
puls1
i
: mais son grand cwur s'y est montrd invincible ;'.
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D,;funts de ce jour : en 1906. a S-ainite-Fuy-fls-Lyuo, M. Frain;Ois \luret. En 1918. it Paris, Frere Eduuard Bauer. En ~190il.a
.l:'-r, M. Yves Ie Meur. En 1947, A Elseneur, M. Jean Kelly.
En 1815. a Paris,rue du Bae oC les Filles de ia Charite. ont.
deupisi
le 28 juin. comnnence ia installer leur Mlaisuin--Mre. a lieu
li lIlinddiction de la chapelle. Elle n'a pas la physionomie qu'elle
a prise aujourd'hui. La chapelle primitive n'a\ait qu'une nef.
I.es colonnes actuelles indiquent ses limites dans le sens de la
lar-eur. Le maitre-autel, qui est aujuurd'iui I'autel lateral dedid
a saint Vincent. ttait plac' au milieu du chleur, a peu ,pr.b sur
la litie qui joint t'autel de la a Vierge puissante
i la porte
de la sacristie. Le sanctuaire avait son mnur du fond lelgtremient
cidntr'. mnais pas de coupole. C'est cette chlapelle. bnite aujourd'hui. qui deviendra le lieu des apparitions de Notre-Dame de la
Mldaille Miraculeuse : les transformations, en etfet, n'ont comrnincte qu'en 1849. Il est ia remarquer que dans l'ancienne chapelle les noxices n'avaient pas de banes : le dilnanche seulenient
1ondisposait des banquettes. La journde de la benediction fut
tjiartquee par une confdrence quie M. Hanon. vicaire ~eneral. tit
ani\ Swturs sur la Dedicace (1).
En 1851, au Berceau de Saint-Vincent de Paul. en prseniue.
d'une part. du T.H.P. Etienne. de 11. Aladel. assistant, de M1.Bourdarie. visiteur d'Aquitaine, de MI. Truquet. superieur de Notr'Dl)ame-du-Pouy, et ordonnateur de la fite : et. d'autre part. en
[ir,-sence de M. Jaubert, prefet des Landes, M. Montauhin. souspl';fet de Dax, M. Soubiran, maire de Mont-de-Marsan. et de
lbeaucoup d'autres notabilites. d'un beau groupe de Lazaristes
et de Filles de la Charite. et devant une foule de plus de cinq
iiille personnes, Mgr Francois Lanneluc, \evque d'Aire, pose la
premiire pierre de la chapelle qui doit Rtre le monument de la
ri•,'innaissance dacquoise et niTie nationale a notre hienheureux P're. Apres la messe qu'il a celebree sur un autel plact
dans le creux du chine de saint Vincent. Mlgr Lanneluc a adrc.sse
qutcques mots vibrants A I'assistance. puis dans cette premi;.re
piirre qui fera bloc avec ;es fondements du pilier nord soutenant la coupole, il a scelle divers objets : une relique de saint
Vincent. son mandement du 19 juillet 1850 par lequel il a
annonce le projet d'drection d'un monument au lieu de la naissainre du saint des Landes, une plaque en plomb pc.rtant les
norms des membres des trois commissions institudes pour cette
wui re et des monnaies au milldsime de 1851. La cerdmonie s'est
ahlev\ee par un fort beau discours de M. Etienne. et.. une quote
qui a rapporte 1.300 francs (2).
En 1931. ai Paris. sous la prisidence du T.H.P. Verdier. les
l-nitdouze membres de la XXIX A.ssemblte &±,nterareachivent
i.rs- travaux qui tot surtout prtrl sur la r»vision des Constiitntions '3).
!'-.

1 P'arrang. in Petit
:'

:

l-I00. -

. el t

97.

'2

A'illr.s.

p. 16.

s A.Anl
I.

r is.1903. ipp. 36i-370 : .Inile.s. t. 74,
-1
. >-97. 3 .lAnii. es,. t.

- 2.2
7 AOUT
t;funts tie ce jour : en 1936, A Alexandrie, M. Alphonse
RTjusselie. et. a Shanghai, M. Joseph Hermans.
En 1659, a Paris, Monsieur Vincent prend possession du
prieure de Saint-Lazare, au nomi de la Compagnie. En fait il y
a detja vingt-scpt ans que la Maison-M~lre y est install:e. Mais
l'union du prieure a la Congregation a souleve des contestations : des religieux - les Victorins et les G(novefains - et
les chlevaliers de Saint-Lazare se sunt pretendus lhsBs dans leurs
droits. Alors. bien que la collation de ce bdnefice d&pendit uniquement de farchevNque de Paris, Monsieur Vincent a sollicit6
du Saint-Siege l'approbation de i'acte d'union. Des le 15 mars
1635, le Pape, a cet cffet. avait signe des bulles. Mais les diles
builes ne sont arri\xes a Paris que vingt-trois ans apres. Cette
longue attente n'etait pas imputable a la souveraine lenteur de
la Cour Pontiiicale, nais a la tenacit6 de certains opposants coriaces. Monsieur Vincent cut tout de mAene, avant de mourir,
la consolation de voir 'union de Saint-Lazare A sa Compagnie,
as-ez solidemcnet .tablie pour que ses fils puissent garder le
\aste domaine qui, favorable a une belle vie communautaire,
4tait devenu aussi une centrale d'oeuvres d'assistance spirituelle
et rorporelle (l).
En 1697, a I'Paris, la VI* Assemblee generale, aprls avoir etR
deconcertbe pai*l'exclusive lancee par Louis XIV contre le vicaire
g'*"*iiral. M. Faure, rassemble ses suffrages sur M. Nicolas Pierron qui devient le quatrieme superieur g6neral de la Mission.
II a beau faire \aloir ce qu'il appelle son grand age - ita
soixante-deux ans - et xerser d'abondantes larmes, l'Assemblee
iJi rexient pas sur son clihix. M. Pierron a &tC recu par saint
Vinrcent lui-mirne au .mniinaire
interne. le 14 mai 1657. Sa
science qui atteint I'6rudition, lui a valu, entre autres postes,
d'-tre le premier superieur des semninaires de Saint-Flour et de
Tours. Des externes de grande distinction, tel Claude de SaintGeorzes qui. avant d'etre arche\vque de Lyon, occupa le siige
de Tours. se re~jouissent de son 6lection. Tous les confreres
aussi, m0me les deputes italiens et polonais, quoique ClaudeJces.eph Lacour, dans son a Histoire G6ndrale de la Congri~ation , prktende le contraire ; nais il dtait hors de Paris, lorsqu il composa son ouvrage : et d'ailleurs tous les d(putes, inm1ne
1.s Italiens et les Polonais. ont signe les actes de cette election
of les decrets de I'Assemblee (2).
En ~177. a 7 heures du matin, le P. Bor6. accompagne de
M. Henri Ricihen. directeur des S4eurs de la proxince de Coloal e,
et la T.H. Mlre Louise Lequette. avec ses secretaires polonaise
*t autrihini
e. quittent Paris pour aller visiter les maisons de
PolnLCe (t dI'Autiche. Leur voyage va durer jusqu'au 8 sep-

1. ,;. .
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DIfunts de ce jour : en 1902, h Shanhylai, M. LUonce Marion. En 1905, a Constantine, M. Laurent Boe.
IE 1646, & Nantes, arrivte de Louise de Marillac et de six
Filles de la Charite. En d&barquant du bateau qui leur a fait
descentc
dre la Loire depuis Orldans, elles sont reques triomphaletin'nt par des dames, des ecclesiastiques et une foule considralile. On les conduit en carrosse A l'h6pital Saint-Rend oi les
administrateurs les introduise en leur declarant qu'elles y ont
tout pouvoir. Toute la societ6 nantaise \ient voir ces messageres
lde la Cliaritd ; et dans leurs cloitres, les moniales qui ne peuxent sortir pour les aller voir, font grand bruit pour qu'on leur
amirne les filles de Monsieur Vincent. Elles seront satisfaites. Et
d.s le lendemain de leur arrixte, les Sceurs sont au travail (1).
En 1678, a Bastia, en Corse, le contrat de fondation de la
maison de Mission est passe, d'une part entre Rend Simon, \isiteur d'ltalie et delegue A cette fin par le superieur g6ndral,
.1.Joly ; et, d'autre part, Cosme Lomellini et Luc Durazzo, repr'sentant les magistrats de Corse. Le Visiteur s'engage i maintenir i Bastia douze missionnaires huit pretres et quatre
Irfs
-- pour toutes les fonctions de l'lnstitut et & n'Wtablir tleCorses sont gens avises - aucune autre maison dans F'lle,
juolqu'di ce que celle de Bastia ait le personnel convenu. Les repi'rientants de l'autre partie s'obligent h pourvoir A l'entretien
des dliuze missionnaires, h leur payer chaque annde cent cus,
,inmonuaie de Genes, A acheter un terrain pour y bAtir la mais-n, au bout de quatre ans et une 6glise au bout de sept ans ;
,-ntin, a fournir la maison et I'iglise de meubles et d'ustensiles
comirnables. De 1678. annee de cette fondation, jusqu'en 1796.
anl••e de sa suppression. la maison de Bastia aura vingt-trois
.uupjrieurs. Le premier, Jacques Sapia. y regnera quatre ans :
i1 plus long gouvernement fut celui de Dominique Maffei ; il y
resta quinze ans superieur 12).
En 1710, a Canton, sous la garde de six soldats, M. Appiani,
- Ilpremier Lazariste qui ait pos6 le pied sur le sol de Chine
-,
mis
mt en prison. 11 vient didj de faire deux ans et demi de
dl,!'etion a Pdkin, pour avoir et6 trop fiddlement attache au
li;at du Pape en Chine. le cardinal de Tournon, patriarche
(i'.ntioche. Dans le cachot de Canton qu'il trouve plus commode
tul''elui de PNkin, M. Appiani va passer seize ans ! II ne sera
!ii,,:,
qu'en 1726. sur l'ordre de I'Empereur et h la priere du
1':ieI' Benoit XIII (3).
En 1725, h Lyon, Antoine Jacquier qui sera le neuvieme
-'i' rieur ge6nral de la Mission, est admis dans la Congrega:.i II a dix-neuf ans. I1 est ni a Sainlt-Iliand, dans l'actuel
i! !;irlteent de la Loire, et a fait ses etudes chez les Jdsuites
L':
!1,, qui penserent le \oir intrer chez eux '4'.
1
' ,rr
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Delunts de ce juur : en 1908, a Paris, M. Heuri Y.ert. Eu
1921, a Suanhoafou, M. Henri Barrault. En 1937, a Galata,
Frire Jean Rochette.
En 1710, a Versailles, M. Francois Watel, superieur general. accepte que les co~nfrifres s'etablissent au seminaire de
Saint-Cliarles de Poitiers. LDans cette ville. nous dirigiuns deji
Ie grand sneminaire depuis 1681. A Saint-Charles, les jeunes gens
etudieront, pendant cinq ais. philosophie et theologie a\ant
d'entrer au grand senmittaire of is ne passeront que douze ou
monis (1;.
quinzi
En 1883, a Ning-po, dans la soiree d'hier, est mort Mgr
Edmle Guierry, vicaire apostolique du Tchekiang. II est de cette
solide Bouryoyne qui, a a nime 6poque, donnait h la petite
Compagnie et a la Chine, Raphael Thierry, Mgr Rouger et Mgr
Delaplace. Edune Guierry est n6, en effet, le 4 juillet 1825, a
Estrde, pres d'Avallon. Entr6 a \ingt-trois ans a Saint-Lazare,
apres ses etudes a Auxerre et a Sens, ii arrive a Ning-po en mai
1853. 11 s'y fait renarquer par son devouement apostolique et
aussi par le tact avec [equel ii s'acquitte de ses fonctions de
procureur. Coadjuteur, en 1865, de Mgr Mouly, vicaire apostolique de Pikin, il lui succede trois ans plus tard. et, en 1870,
au concile du Vatican oii ii siege parni les Pares, Mgr Guierry
apprend qu'il est transfdrd au Tchg-kiatng. C'est environ \ingtcin inillions d'ýmnes qu'il recoit ce jour-lh. 11 lui faut done,
a\ec It peine une quinzaine de pr&tres, travailler cette masse
paienne, et encore dans I'atmosphere p6nible qu'ont creee les
massacres de Tien-tsin. lais il sait s'attirer la sympathie, uinime
des paieus : avec sa haute taille, sa robustesse, sa physion-imie
qui respire a la fois la dignitl et la bienveillance, avec son large
bonnet d'astrakan, it en impose a tous; et en meme temps ii
conquiert sa population qui a le culte des ancdtres, en lui prouvant que le christianisme ne ddtruit pas le respect pour les
morts. Petit a petit, chacune des onze prefectures que compte la
province, volt se multiplier chrttiens et catichumenes. S'il est
vrai, comme le dit saint Vincent, qu'un mouton fait un mouton,
et un saint un saint, le christianisme devait fleurir sous les pas
de ce vicaire apostolique, puisque, selon l'emouvant temoi.naige
de Mgr Delaplace, son compatriote et son pr6ddcesseur a la tete
du Tehd-kiang, Mgr Guierry etait un t rude chretien , (2).
En 1917, a Paris, L'Academie francaise couronne le livre de
notre confrere, M. Gleizes, intitulh Jean Le Vache', et donne
ainsi une belle sanction a tous les dloges que la presse a dicernes a cet ouvrage, d&s sa parution. ( C'est la meilleure maniere de comprendre et d'Bcrire l'histoire ,, disait un critique.
Et un autre : c Quel travail de b6nidictin il suppose et quel
talent de biographp il revele ! , (3).
I NVoiees, IV, p. 72. 2i) Annales, t. . . pp. 3i8-359 : t. 9,
pp. 13:5-141 : Van den Brandt : Lps Lai',ri.tes en Chine, pp. 58-59. :3, .I)

lesPs.1. 99. pp. 7-8.
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i(Jtfults de cc jour : en 1921, a Dax, Frere Michel Lajaunie.
En 1928, A Montpellier, M. Francois Dellerba.
En 1801, a Longeville, prbs de Metz, naissance de JeanBaptiste Etienne. Par une heureuse coincidence, celui qui fera
tant pour la double famille de saint Vincent, est baptise par
ut I'rktre de la Mission, M. Jacques Thorel, qui, au retour de
1'exil. avait accepte d'exercer son ministere sacerdotal, aux en\ir.,ii- de la cite niessine (I).
En 1896. A la laison-Mere, mneurt, sans maladie et sans
douleur, M. Jacques Perboyre, frbre du bienheureux Jean-Galiriel. II etait n6 au Puech, dans le diocese de Cahors, le 21 iiai
Is10. Ses deux freres ain6s, Jean-Gabriel et Louis. suivant les
triaccs de leur oncle, 6taient entr6s dans la petite Compagnie.
Jacqi's v oulut les imiter et. en 1832, it deinanda d'etre repu
commiin
frere coadjuteur. II remplit alors les fonctions de sacristain. L'un des premiers actes du PBre Etienne, apres son
blection. fut de proposer a Jacques Perboyre de recevoir l'ordilition sacerdotale : la grande vertu du frere sacristain etait
ia 'origine de cette dicision. ainsi que le d&sir de lui procurer la
joic de dire la messe de son frere dont la b4atification Rtait
esierre. Pretre, Jacques Perboyre garda cette merveilleuse modlsti. ce dtvouement joyeux et empresse qui I'avaient caractfris; .jusqu'alors. II fut eimploye au secretariat dont il assuma
le- lienus et noinbreux details materiels. ainsi que les courses
an Ministere des Affaires dtrangeres. Sa grande joie 'ut d'asiis•el en 1889, a Rome, a la beatification de son frere. Depuis
o. jo.ur, it la Maison-Mlre, on le voyait aller s'agenouiller tous
Ies -sirsdevant I'autel du bienheureux martyr. Avec raison on
a uindire, - et il le reconnaissait lui-ineme - que Jacques
I'rlioyre a 4et aim6 de Dieu et des hommes : ii le devait & sa
in!ie I -rAr charmante. fine fleur de sa \ertu (2).
En 1925. A Dax, Mgr Reynaud. vicaire apostolique de Ningpi. consacre la gracieuse chapelle romano-byzantine de Notrelamne du Pouy. A cette solennite, si bien enchfssee dans l'annee
du tricentenaire de la fondation de la petite Compagnie. de
iiinblreux ecclesiastiques de la ville ont voulu Atre presents,
i;,train6s par M1gr de Cormont, ev6que d'Aire et de Dax. Le
IT.'. PIre Verdier, dont c'est la cinquantieme annie de vocation,
a tenu, lui aussi, a prendre part a la fete, ainsi que le visiteur,
11. Saikebant, NN. SS. Larquere et Potier, prefets apostoliques
;t'i Colombie, et Mgr Faveau, vicaire apostolique de Hangchow.
Lorsque, a 11 heures, la longue et belle c6r6monie de consecra!tim a et6 - majestueusement et sans fatigue visible - accomIlie par Mgr Reynaud, c'est Mgr Faveau qui chante au maitrenlttl. encore tout humide des onctions qu'il vient de recevoir,
1;: rePmiere grand'messe pontificale '3;.
i,

:
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Defuats de ce jour : en 1917,
Toursainte, 1. Francois
Dillies. El 1937, i Pikin, M. Paul Corset. En 1943, & Paotingou,
M. Jcan-Baptiste Corset. En 1945, A Pikin, M. Jean Nauviole.
En 1703, a Paris, la VII* Assemble g4ulrale qui, a\ee ses
x init-six
einmbres reprlsentant toutes les pro\inces, a inauii.ur ses tra\aux le 8 aoOt, elit. coliine cinquiwine supericur gij'ral, M. Fratn-ois Watel. Certains personnages du dehors
axaient espere que .1. Hebert, cure de Versailles, et secietaire
de J'A -seimblee. serait I'homme cloisi. lls furent presque deTus de la decision de nos deputes et, pour se consoler, ils feront,
daus quelques nois, nounmer I. Hebert a I'6e\che d'Ay.en. En
apprenant la nun-election du cur- de Versailles, Massillon. le
c#libbre prc'dicateur qui n'ftait encore qu'un simple prltre de
I")ratoire. tit cette rttlexion qui le manque pas de su\eur :
I11 faut donic qu'il y ait bien des gens de mnirite dans votre
Conii.rgation :
I.e iiouveau sup~erieur gendral, M. \Vatel. qui
,tait visitour de France, a cinquante-deux ans ; ii est robuste,
de -rande taille et bien pris de sa personne. Quand il xint saluer
l.-,li XIV. Sa Majestt nIe put s'eimpkcher de lui dire fort obli.-cnimenit qu'lil a\ait xraiment la mine d'un superieur ~dicral.
1lal•rc-

apparences
Uso

de sante, M.

\\atel mourra, au milieu

lde-

,zr.rts unanimes, sept ans apres son flection (1).
Eun 1947, a Lesmenes, dans le diocese de Lille, pour la premieire fois. la
Mlission sous la tente , va se derouler. Aujourd'lui. I'(quipe de Loos - avec une technique encore mualaduoite
- monte le Cirque du Bon Dieu. Cette foriule originale d'l\an.-'li.ration est nee de la conjonction de deux idees dans Ie -cer\xau tie M. Edouard lochter : dabord la pensee d'aller pr6hler
la Mi--siun aux foules de la hanlieue parisienne dont 1'etat n'efit
pas mianlqu de toucher le catur de saint Vincent, s'il les axainut
r-nnue- : ensuite I'exiuuite des 6giises. Et un jour qu'il irv•a•tsait -e jouci. on parla : M. Rocher d'un cirque de huit iciits
I'laces qii
tait it louer 1)u at vendre. C'-4tait - nis a part 'ar-•ent qui mnanquiait - la reponse ddela Providence. Avec toutes
Is- autorisations requises. I'a-gloim6ration de Lesennes devic nt
dlon en ce jour le terrain d'essai. Les Iissionnaires ont eu la
lsu;Adictioln -ncourageante et spontande du cardinal Lidnart. et
ik- \int avoir aussi celle des cosnliunistes de I'endroit qui jettcrIIt 1ies tuiles sur leurs toiles... Cette premiire exprrience. Iui
a ,*t, concluante, a conduit les inissionnaires i planter leur
hni., ;i plusieurs reprises dans la banlieue parisienne et aileau·-. Et la o I'on craignait que cette iglise de toile ne ifftle
lpr"tlxte d'un dticainement pour certains , fauves rouges ',
."'-t i des iilliers d'iimes. - douces comme des " fauvettes ,
111l
1I
i--ininaires out en h faire faire du... trapize
\eva.. iqui' : ar. dans leur cadre original. c'e.t le plus pur E.vawpi't'i
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IDfunts de ce jour : en 1915, au champ d'honneur. Frýro
lleilri Leimur. En 1921. iA Sihoyny. M. Henri Barrault.
En 1591. A Paris, ou du moins non loin de la capitale, naissaice de Louise de Marillac (1).
En 1659, a Honre. le Pape Alexandre VII signe le bref
, Alias .os , qui donne le statut fondamnental du va(u de pauxrcti eimis dans la Compagnie (2).
En 1752, i Miranda, au Portugal. 1'evique Jean da Cruz da
Sa.rada Familia installe les trois Prdtres de la Mission qu'il a
obtenus pour la conduite de son seminaire. 11 est plus heureux
que son preddeesseur qui, des 1739, done treize ans plus tot,
avait entrepris dans ce but d'instantes demarches, restees sans
risultat aupres de M. Jean Couty, superieur gen6ral. Le seminaire de Miranda sera dirigt
par nos confreres jusqu'h la reIolution portugaise de 1833 (3).
En 1806, Napoleon approuve le rapport que lui presente
Portalis, ministre des Cu!tes, et qui contient les lignes suivantl,, : , N1. I'Exýque de Metz propose d'etablir une mission dans
son diocese. Les missionnaires parcourraient les difftrents cantonl et feraient entendre partout le lan:age de la \vrit&. - En
fail. ce projet n'aura pas de suite. II faudra attendre 1'annee 1921
[Ior voir les fils de saint Vincent revenir dans le diocise de
M\1lz oil ils adfiinistrent la paroisse Saint-Simon et dirigent,
dopuis 1922. 1'6cole de Curry (4,.
En 1816. a Paris, au domicile de M. Dubois, cure de Sainte.Mar!guerite, qui abritait I'administration de la petite Compaanie pour la France - administration reduite au vicaire general ot a son secrdtaire - vingt-deux missionnaires se reunissent
et flisent, au second tour de scrutin, M. Charles Verbert. MNais
li ihloix du candidat doit ,tre ratifie par le Saint-Siege. On
epi'-re que le Souverain Pontife fera de M. Verbert le supdrieur
2':niral de toute la famille vincentienne. Cette election avait 6t6
rclidue n6cessaire par le fait que M. Le Gal, superieur du grand
-;nminaire de Vannes, d signe par M. Hanon comnue son sirr4-se(ur. axait absolument refuse d'assumer la charge, et, conf'rtlinme ent aux Constitutions. il avail remis l'autorite entre les
iuiins du premier assistant, M. Claude. Les missionnaires qui
",itdlu 11. Verbert seront tres dfqus par le bref pontifical du
1. juillet 1817 qui fera de ce distingud confrbre un simple
\i'-ire genMral de la Congregation pour la France, tout en lui
donnant le titre et les fonctions de suptrieur gnd6ral pour tout(; le.I Filles de la CharitW. NM.Verbert n'aura mime pas le pouvir de nommer son successeur. mome pour une p6riode lirn ite (5).
En 1882, A Ourmiah. mort de Mgr Augustin-Pierre Cluzel,
,I;l.;ue apostolique en Perse. Son souvenir sera 6voqu le 8 septfnihre, jour anniversaire de son sacre.
3) Notires. IV,
2) Coste. IL p. 38. 1 Amnales. t. 99, p. 455. i) Aries du Gouternement, p.R . en note. - '5) Cirrillirles,
r. p. 295 : Coste : La Congreqgatiofn df r .Ilission, pp. 104-105.
' :3. --
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Ihdfunt de ce jour : en 1926, h Lujan, M. Prosper lH1tuin.
En 1729, A lome, en la siximne anule de son Pontificat, Beil,it XIII signe le bref a Jusus ac misericors , par lequel Vin( lnt de Paul est inscrit au oinmbre des bienheureux. C'est 'abouli-cimii.nt de \init-tluatre annees de tra\ail... et de patience : le
jil'oi-bs
le l'Ordinaire a debutd i Paris, le 5 janvier 1705 et le
dl-s-ier vin a t'v porte, h Iome le 30 mai 1708. Pour sa glorifi-antii
trrrestre. Monsieur Vincent u'a pas ,( enjambt
',suur
la
Providence
.!
1.
En 1792, a Paris, au seminaire Saint-Firmin - I'ancien CoTlige des Bons Enfants, - oil le superieur Louis-Joseph Fran;ois - le futur bienheureux - a dejh offert I'hospitalit6 i dixhuit ecclesiastiques chasses de leurs postes, la section dite des
< Sans-Culottes , a decide, en ce jour qui est un dimanche,
d'enlernier tuus les prktres non assermentes que ]'on pourra
dlruvrir. Ax\c\ un entrain feroce, la populace du quartier qui
a pourtant bIntf;ici6 particulireement de la charitb sacerdotale,
se rue aux arrestations en serie. Sont ainsi amends A ,aintFirmin : it S heures, le suptrieur de Saint-Nicolas du Chardonn t : it 9 hteures. les directeurs et des clercs du mrme seminaire;
ii 3 Iheures de 1'apres-mnidi, quatre pretres du college du Cardinal-l.cm-oine. quatre de la naison des Nouveaux Convertis, sept
Ide1'Hipital de la Pitie, d'autres de Fabbave Saint-Victor et de
li\irses mnaisons particulieres. Au fur et a mesure que la Iuois1i1ts'au-mnente de nouveaux 6pis, la foule. ;normle, s'amasse
tutaur du stlinllaire et orchestre de ses cris et de ses applau*disi-ements frenetiques le ramassage des prftres. Le sup;rieur
sI* Salint-Firmin. Louis Francois, avec qui se trouvent huit Pretres et trois Frres de la Mission, s'occupe de preparer tne
i-haimbre pour chacun des ddtenus : avec nos confreres. leur
rliffre. au soir de cette jourune, sera de soixante-trois, et il
atteindra a peu pros la centaine le 31 ao0t. Louis Frangois qui,
par ses ocrits remarquables contre les lois schismatiques s'est
attire, de la part des revolutionnaires. une haine sans mesure,
\a etre pendant toutes les journies qui vont suivre I'Ame de
rette communaute de souffrants qu'il entretient dans une \ie
'pirituelle intense. Ainsi le seminaire Saint-Firmin, aprrs avoir
4te Ie berceau de la petite Compagnie, se prepare a devenir une
ar;ne ofi le sang de soixante-douze victimes inscrira 'une des
a- es lIorieuses de I'hvroique Eglise de France (2).
En 19001,a Pikin, les Alli6s - Japonais, Russes, Anmricains
ItAwilIais - repartis en quatre colonnes paralliles, commen,rnt !-ir miarche xictorieuse sur la capitale chinoise : depuis
{friquanle-cinq jours. ]es Lazaristes, les Filles de la CharitM et
hlus do tr,,is mnille chr;tiens v sont assieg6s. au PA-tang, par les
I I,'t/ los-toir.a. pp. 93-95. - 2) Cirlcurires. . II, pp. 595-609 :
MIL--.r|',
! : l I,,nherea.r Frnm ois :collecrin . Los Saints
,,.121- I . :3 Ltua.tes, .t 5, p. 551.
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Df;unts de ce jour : en 1919, A Paris, M. Ananie looniain. En
19';, it Bahia, M. Leon-Xavier Prev\t. En 1957, A Aeaulne,
M1.Emnile Picot.
En 1658, a Varsovie, inort de M. Charles Ozenne. II n'a que
quarante-cinq ans. N6 a Nibal, dans le diocese d'Amiens, le
is a\ril 1613, il a etd reVu a Saint-Lazare par Monsieur Vincent. le 10 juin 1638. Pendant plus de dix ans, il a pr4ch6 des
wii-.ioins dans les villages de Champagne. Puis, il fut charge
d'aller prendre en Poloyne la succession de M. Lambert, decede
en jar.nier 1653. La reine Louise-Marie de Gonzague avait ecrit
A Monsieur Vincent : c Enfin, Monsieur, si vous ne m'envoyez
un autre M. Lambert, je ne sais plus que faire. n Accompagnd
d'un clerc de la Mission et de plusieurs religieuses de la Visitation que la reine appelait A Varsovie, M. Ozenne, au mois
d'aiit 1653. traverse les Pays-Bas pour aller s'embarquer A
Hlambourg. En pleine mer, le navire est captur6 par des corsaires anglais, et nos voyageurs eninienes a Douvres. Bien qu'on
ne les juge pas de bonne prise, ils y sont retenus jusqu'au mois
d'octobre. Enfin, apres un nouvel embarquement a Calais, Charles Ozenne arrive h Varsovie vers la mi-janvier 1654. La peste
y s(;vit : belle occasion pour le missionnaire de se lancer dans le
d~vouemient charitable. Louise-Marie de Gonzague fail obtenir
a 1. (Jzenne la cure de Sainte-Croix de Varsovie. Bient6t toutes
les oeuvres marchent a souhait. Mais la guerre - une fois de
plus - va ddsoler la Pologne. Le Hoi de Suede a franchi les
fronitieres avec une armee formidable. Le souverain polonais,
Jetn-Casimir, et la reine qui se retirent en Silisie, \eulent que
Charles Ozenne les y suive, ainsi que les Filles de la Charitd et
les Visitandines, pour les soustraire aux horreurs de la prise
de Varsovie. L'exil durera deux ans. Quand Charles Ozenne rentre dans la capitale, c'est pour constater que les trois maisons
de la petite Compagnie a Varsovie, et les cinq autres qu'elle
Ipossdait dans la campagne, sont detruites. Courageusement, il
enitreprend I'ceuvre de restauration. Mais moins d'un an apres,
il est emport6 par la fibvre. En une phrase, Monsieur Vincent
a tait de Charles Ozenne un bel Bloge funfbre : ( Depuis son
Pint•;e en la Compagnie, il a toujours fui le mal et fait le bien
a\<L. beaucoup d'application et de fruit. Il y 6tait fort candide,
doux et exemplaire. Dieu en est maintenant sa recompense , (1).
En 1937, A Rome, Pie XI signe les bulles qui font de M. CharlfI-Albert Gounot, le coadjuteur avec future succession de
M-."Lemaitre, archeveque de Carthage et lui confure le titre
di':r hevique de Marcianopolis. Le nouveau pr6lat a cinquante1i'
ans. La terre d'Afrique ne lui est pas Mtrangere, puisque,
a.;:'t de diriger le s6minaire de Montauhnnaof le choix du Pape
\i it if chercher. il a et* superieur de Constantine pendant huit
I \otires, III. pp. 148-154 : Coste. II, pp. 210-217. " pp.
,p. 159-160.

(2) Annales,
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15 AOUT
Gabriel Briand.
Dtfunts de ce jour: en 1930. a Arequiptna, IM.
En 1938. A G;uatenmala, M. Francois l'reau.
En 1662. dans la trentaine de niaisons que comportvnt alors
les dix pro\inces de la petite Compagnie, on lit, pour la premibre fois. a la tin de I'oraison, a l'acte par lequel la Congrega',1).
tion de Mission prend la Sainte Vierge conlne protectrice
En 1779. t Evora, au Portugal, les Pretres de la Mission
s'ytahlissent au grand semiinaire. C'est pour remplacer les Jsuites qu'ils y ont Rt( appelus par le cardinal-archeveque. Jean:osmie da Culnha : la reine. dona Maria, s'est engagee a fournir
Ies fornd nrcessaires a leur subsistance ;2).
E1n 1809. h Angers, naissance d'Eugine Bore '3,.
En 1835, a Paris, ouverture de la XVIII* Assembiie guerale. En cette annee. une Assemblee sexennale devait ax\oir lieu.
Le superieur general, .1.Salhorgne, qui. pros de ses quatre'ini•ts
ans, se voit accablW d'infirmitts et entoure d'assistants
courbts eux-miiiues sous le poids de l'ge, transforme cette Assernblec sexennale en Assermblee g6nerale. Vingt-neuf nmembres
sont prseints : les visiteurs et les deputes de Poloyne et du Porti!la n'y participent pas. Dbs la premiere session qui se tient
'ince jour. M1.Salhorgne donne sa demission et se retire aus-it6t
piour aisser a la discussion pleine libert6 (4). Alors, M. Iichenet, deuxiniie assistant, croit devoir prendre la parole : il dit
toute sa veneration pour le superieur general et fait reniarquer
que se~ infirmites physiques n'ont nullement alterd les facultis
intellectuelles de M1.Salhorgne. S'il vient d'offrir sa demission,
i-Lst parce qu'il ne se sent pas suffisamment aidd par un Conseil
dont le- mnenibres sont trop ages. Que I'Assemblee accepte done
plutit la diemission des assistants et conserve M. Salhorgne A la
tote de la Comipa.'nie. Malgre ces considerations. I'Assemblle
juge td son devoir d'accepler la d6mission du sup6rieur '-Pn6ral. I'ne doputation de quatre membres s'en va aussitot faire
part de cette decision AhM. Salhorgne. Le v\nerable vieillard
I'arrueille axec joie et. du coup. revient dans la salle de reunion
proc-lamer sa reconnaissance a I'Assemblee (5).
En 19100. A PIkin, dans la soiree, tandis que les troupes
alliies pneItrent dans la ville, M. Pascal-Raphael d'Addosio, en
so rendant du .Van-lang au Pd-tang, est massacre dans la rue par
de- soldats chinois. On ne retrouvera mmrne pas son corps.
M. d'Addosio etait n6 dans les environs de Naples, le 19 d6cemhrp 183:- : mais c'est A Paris qu'il fit son senminaire, ses etudes et
reeut la pr.trise le 2 juin 1860. IM.d'Addosio a travaill dans le
virariat do Poikin, mis a part les trois ans qu'il donna au Tr-li

1
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IW['unts de ce jour : en 1918. Ai Rio-de-Jneiro, M. Henri
Saunal. En 1930, a Shanyhai, 1. Jean-Baptiste Iepers.
En 1826, a Paris, rue de Sevres, M1.Boujard. vicaire y~neral
dt la Compagnie, pose la premiere pierre de la chapelle du nou\eau Saint-Lazare. Le jeune M. Etienne. qui rumule alors les
iunctions de secretaire du ic-aire general, de prdfet d'Eglise et
de procureur local, est, i ce dernier titre. charge de Fagrandis-srllcnzt de la AMaison-11Mbre. Son premier objeclif est la constructiun d'une chapelle. II a fallu d'abord trou\er le terrain. Et le
seul possible, c'ktait une naison voisine. dont le proprietaire
dematindait 200.000 francs, ii peu pr6s 4 millions d'aujourd'hui.
(ti les trou\er ? M. Boujard venait dieji de consacrer sa fortune
pers-iinnelle i I'acquisition de la maison de Gentilly. M. Etienne
o,'t I'idee d'interesser le Gouverneinent royal it 'affaire. II a
rtl tres courtoisement accueilli par MIgr Frayssinous,
iniistre
de- All'aires eccldsiastiques grice it lui. peu de temps aplr-s
ierll
entrevue, les 200.000 francs out 0td fournis : Charles X
en a donnl
le quart, prtele\
sur sa cassette personnelle ;
11-r Frayssinous. un autre quart, sur le budget des AlTaires
edtl,:siastiques ; les ministres de la Marine et des Affaires dtran-;ires ont apporte le reste. e'est-ii-dire la moitid. Et la construetini de la chapelle a comrnencl.
I.e plan choisi est i peu pris
•luii de la chapelle du grand s.inminaire d'Amindis (I'.
En 1900, a P;kin, vers 10 heures du miatin, les soldats franJais dflivrent le PI-tany qui n'avait plus que pour deux jours
d \iv-ces. Terriilrment elonquent se rdvelera le bilan de I'heroique
i,'-( (Iqui a dure cinquanle-sept jours. D)eux mille iquatre cents
ol-us ou loulets sont to(Ill
.ltsur le
I PN'-tanI-g. I.',',-lise esPt h
rI-oinstruire. Tous les aniinaux. toutes les feuilles des arbres,
toutles les racines out etR manges par les assitegd. Cent vingt
-eniants sont morts ; cinquante et un d'entre cux onl etC ense\xlis sous la m4ýme explosion. I'armi les quatre cents tomnles
qui s'alignent dans le jardin, un tertre abrite la d6pouille du
lieutenant de vaisseau Paul Henry ; cet officier breton de vingttris ans a dirig6 avec vaillance le courage des trente marins
Iraunais qu'il commandait. Le 30 juillet. atteint d'une balle Mau-ier au cou et d'une autre au cdte, il est mort vingt minutes
apri;s. dans les bras d'un pr6tre. ( Nous n'avons pleur6 qu'une
tois pendant le siige : c'est ce jour-li ,,. dira Mgr Favier. Son
c'ladjuteur. Mgr Jarlin. a Ctd I'Fime de la resistance ; le 11 juillt. une balle a traverse son chapeau et lui a arrach6 une bande
<d, cuir chevelu. Quant
Mgr
~
Favier, ce matin, vers 7 h. 30,
i! i'a pas hesitd a empoigner un clairon et A sonner par trois
f'is Fair de c la casquette du Pere Bugeaud , pour diriger vers
it P'-tang la marche des libdrateurs. El t 10 heures. dv0ques et
i-sionnaires embrassaient les cinquante hommes de l'infanteill, d-lmarine qui mettaient fin a leur longrue tra2tdie 2 .
i

t Rosset : Vie de M. Elieune. pp. 30-31. -I! i-11, 101, 98, 110-111.

2; .lnnales, I. 66.
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J;funt de ce jour : en 1910, h La Teppe, Frere Pierre Lav\erne.
En 1665, h I'uris, 'archevtque, Hardouin de Beaumuont de
PGI'rixe, approuve les Constitutions relatives au supericur g6',zral et a I'administration de la Compagnie. C'est M. Alheras
tqui a ache\v de les preparer. Ce fut 'un de ses premiers soucis
lorsqu'il fut elu pour suceder b Monsieur Vincent. 11 avail alors
entre les mains les travaux que les Assemblees de 1642 et 1651
avaient deja entrepris en vue de fixer les rggles propres au
superieur gdndral et i l'administration. A travers les traxaux de
ces deux Assemblees que Monsieur Vincent presida, on devine
F'intention de notre saint fondateur : non seulement utfrir h
sa petite Compagnie des Ragles pour la perfection de chacun.
1de ses miembres, mais d6terminer aussi ce qui pourrait donner
h ses successeurs. les supdrieurs gendraux, avec la garantie d'une
'lection reguli(re et un Conseil qui serait leur appui, une autorit(t incontestable..
. Almnras, fidele heritier de la pens6e de
saint Vincent. se de\-ait d'achever de mettre au point ces Constitutions et de les soumettre A 1'autorit6 ecclsiastique. Avee
<liqelques retMoulies. la II Assemble gen6rale les approuvera le
I" septeminre 1668 A1).
En 1892, a Alger, M. Etienne, alors procureur de la Congr&
.:ationm, conlinue les d6marches pour f'accomplissement desquelles il a d&barque sur la terre d'Afrique aux environs du
int aint. Le premier 6v0que du nouveau diocese d'Alger,
Mr Dupuch. a peine installJ. a songe a r4tablir les fils de saint
Vincent sur ce sol qui leur fut toujours si cher. Au mois de
juillet 1842, un accord a 6te conclu, a cet effet, entre le ou\virnenent francais, I'eveque d'Alger et la Congrdgation : ii
t*lait decidd qu'un Lazariste devait se rendre b Alger pour examinter les lieux et s'entendre avec 1'autorite administrative sur
les inesures h prendre pour retablir les Missionnaires. C'est
M. Etienne qui, par le vicaire general, M. Antoine Poussou. a
,kt,; charge de cette mission. Lui qui, cinq ou six ans auparavant, avait 6t6 design6 par le Saint-Siege comme vicaire apostolique d'Alger, a la joie d'officier et de precher en cette ville
!e 15 ao•t. De plus ii a men6 h bien le travail qui lui incombait 2i. Le rbsultat en sera, l'annde suivante, l'installation, im1a~;- Sainte-Philomene & Alger, des confreres charges du s6minaire. Ce n'est que cinq ans plus tard, en 1848, qu'ils s'installer',nt ;i Kouba, avec M. Girard. ,< le P&re Eternel , (3). En merne
I•np't
que cello des PrEtres de la Mission, M. Etienne mit (n
train I'in-stallation dies Filles de la Charitt
et des cet;te mne
annee 1842. les Sours vont ouvrir A Alger une maison de Mi,"ricorde. un orphelinat. et douze d'entre elles prendront la dir,:tiiuri
,'lih'.
l
ital civil '4).
i,"
-

C -Ir : 1.0 t',/rrfirtlio deIt, Mission. pp. 12-13. - '2) Ross' :
.;M. Elirtlti'.p. 140-1il et 92. - '3) .lnnaur . t . 2.. pp. 329-33.
I Bilin:mn
m
. Lp.s Filles de ol Charil en mnissions, t. II, p. 7.
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I)efunts de ce jour : en 1911, i Dax, M. Maurice Rolland.
En 9IJO, a Chdtillon-sous-Bayneux, M. Pierre Delteil. En 1926, k
Paris, Frere Franqois Loudenot.
En 1637, A Paris, un contral est passe entre Monsieur Vincent tet la duchesse d'Aiguillon ; il stipule que quatre missionnaires auront leur risidence it Aiyuillon - actuellement commune de l'arrondissement d'Agen - et prkcheront la mission
chaque annee h I'occasion des fetes de PAques, Pentec6te. Toussaint et Noel dans le duchl
(1).
En 1656, dans I'lle Sainte-Marie, sur la cute est de Madagascar. mort de Claude Dufour. II a quarante-huit ans. Auvergnat d'origine, il entra, deja prktre, a Saint-Lazare, le 4 mai
164i. Saint Vincent lui confia la direction de la maison de
Saintes ; il y fut aux prises non seulement avec les difficultds
qti sont le lot commun de toute oeuvre, nais avec ce que Monsieur Vincent lui fit considdrer comme une veritable tentation :
le desir de quitter la petite Compagnie pour entrer chez les
Charlieux. Claude Dufour, ayant expriin le desir d'aller se ddvouer pros des forgats de Marseille ou de Toulon, Monsieur Vincent lui offrit nieux : Madagascar. L'Ame chaudement apostolique de Claude Dufour exulta. Apres s'etre embarqued
La
Rochelle, le 29 octobre 1655, sur le vaisseau ,,La Marichale ,
ou. pendant le voyage, il precha la mission l tout 1'equipage
qui tlconsiddra bientdt comme un saint, il entra dans la rade
de Fort-Dauphin, neuf mois apres, le 13 juin 1656. Bourdaise
l'accueillit comme c un ange du ciel , ; ce sont ses propres
ternius. Huit jours apres, Claude Dufour partit rejoindre son
conmpagnon de traversde, Nicolas Prevost, qui 6tait rest a F1'ile
Sairnte-Marie. M. Dufour y installa une sorte d'hOpital pour les
nonmlreux malades ; Ii aussi, il continua a s'imposer de rudes
austc"rites, comme il I'avait toujours fait. Sous le climat debilitant de Sainte-Marie, elles devaient avoir raison de ses forces
physiques. II mourut trois mois apres son d6barquement A Madaia.-ranr. tandis qu'il avait entrepris d'aller planter, en souvenir
de douze apitres, une croix dans chacun des douze villages de
Sainte-Marie. Il en avait plant6 onze ; la douzibme s'eleva sur
sa tomnbe (2).
En 1792, A Paris, la petite Compagnie est englobie ldas le
d-:.e't par lequel 1'Assemblee Iegislative supprime les Ordres religi'oux. Dans les jours suivants, une commission du GouvernemenL
\i :! Saint-Lazare enlever titres. registres et papiers des archivx qui, trois ans auparavant, out echapp4 au pillage. Et les
Iiisi-ionnaires recoivent I'ordre de vider les lieux. C'est a ce
ii'mlint que le superieur general, M. Cayla de la Garde, entreIr'- dAson voyage en Allemagne et en Italie, pour se r6fugier
V!-it ment h Rome (3).
'
' 1':

o-te. II. pp. 76-77. -2-h75,.-

(2) VNoices, III. pp. 14-23 ; Coste, II,

3) Petites .Itnateus, 1903. p. 29.
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DIfunts de ce jour : en 1904, a Vichy, M. Ange Vacca. En
a Akbes, 1M.Joseph Dillange.
En 1724, a Paris, a sa dix-septiiýne session, la IX" Assemglee gelhrale aclihe ses t-a\aux. Ses trente-six membres les oat
inaugures le 1" aoiut. Plus que par les avis qu'elle a charge le
supterieur geniral, M. Bonnet, de transniettre a la Comupagaie,
c'est par son esprit de souluission au Souverain Pontife que
cette Assemiblte occupe une place i part dans notre histoire.
L"E-lise de F'lance &tait alors troublee par les discussions et
les ruxoltes qui accueillirent la bulle , Uniyenitius, par laquelle,
en 1713, le pape Clement XI avait condamne le jansenisine. Plu-ieurs prdeats refusaient d'accepter la decision pontificale... La
petite Copapuiiie elle-m•nite courait le danger d'etre troubl&e
dau-s a foi par ies intrigues de deux confreres qui, seloim Iexpression de M1.Bonnet. c,se coniportaient en vrais bri-lots et
liute-feux , et essayaient par leurs ecrits et leurs paroles de
, -'oule\er les lissionnaires et de hrouiller nos asseminh'-es .
C*',tait M. Pierre Himbert et M. Antoine Philopald. Tous les
deux occupaient des postes importants, et en particulier M. Himbert. qui etait assistant et admoniteur du superieur ti.neral.
A la veille de la IX' Asseinblee. M. Bonnet les a renvoyv' tous
le' deux de la Conrpanuie et cette expulsion a dt, approu\ve par
la Sacrre CoiiroT-gation des E\vques le 21 juillet de cette minme
antne 172-1. Un tel ov\-nement et I'atmosphere de l'Npoque aur;iii ll Ipinfllier en nmal sur le cliimat de I'AssemblIe g6nt;rale.
11 n'en fut rien. Et pour pacifier tous les esprits, en mi"me
temps que pour maintonir chez nous 'intdgritý de la foi catholiqie. I'un des premiers actes de cette Assembl6e fut de sousrrriv. dans l'unaniniite la plus complbte, h la bulle (,Unige» '1 ).
I it s aaujourd'hui
ER 1748, a Grenoble, rue Porte-Traine, naissance de Francois-RIgis Clet. 11 o-st le
Orandc-Rue dixii*me enfant d'une fanille qui en comptera quinze. Famille
tres chr6tienne, au reste, qui, parmi ses ascendants, a deja donne
au lon Dieu des prktres et des religieuses. Le lendemain de sa
n;,i-<ance, le futur bienheureux est baptis6 dans 1'dglise SaintLnis ipar Iun des vicaires, le chanoine Viallet (2).
Eni 1901. a Constantinople, Mgr Auguste Bonetti, arclie\iqlue
d11-Ialtmyre et del&gud apostolique, meurt a 'ge de soixuntelriiz.e ans. Toutes les qualites de son Pidmont natal, il les X\ua
:
i\ic:
txu de Dieu. quand, - I'lge de vining-inq ans, il fut requ
au -';inaiaire interne de Paris. Pretre en 1858, il est donnt;aux
'r./-lih.i1 de Salonique. A partir de 1887. it est charg6 de represrIl
ior le Saint-Siige aupres du gouvernement ture et, pendant
'lix-ospt iims,M.\r Bonetti le fit avec un rare prestige ;3!.
191tl,

2-

.p. : .
1 i,,':,i.'irs. 1I I. p. 251 et pp. 333-334 : .A•n lesn. t.
I ,',ittauid : Vie du Vindraiale Clet. Paris. 1Pk93. pp. 1-G. 3 .An-

)i'/.' . t, Gtl.. .,r,. i35-14-t,.
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IDMfunts de ce jour : en 1900, A Rio-de-Janeiro, M. Bertrand
-rat. En 1901, a La Teppe, M. Jean Galineau. En 1935, a Dax,
M. Paul Cardin.
En 1617, a Chdtillon-les-Dombes, dont il est le curd depuis
un nluis. Monsieur Vincent lance, au prOne, un appel en faveur
d'une famille inalade d'un village voisin. L'apres-midi, c'est une
\eritable procession de charit6 qui s'y rend. Le genie organisateur de Monsieur Vincent a vite fait de voir ce qu'il peut resulter de cet l6an, et it en fait sortir la Confrerie de la Charitd i1).
En 1717, a Moriant, dans le diocese de Lyon, FranVois de
lurard qui, quatre ans auparavant, consentit a I'union de sun
prieurl au sbminaire interne de Lyon, verse une rente perpetuelle pour que, dains son prieure, un petit seminaire soit install, et confid aux Lazaristes. Cet etablissement subsistera jusqu'it la Rel\olution, et dans la topographie lyonnaise, coi1nerve
toujours son nom des Lazaristes (2).
En 1791, a Rochefort, le club revolutionnaire qui s'intitule , Societi des Amis de la Constitution ), denonce au Conseil
municipal nos confr6res de la paroisse Saint-Louis. Leur belle
equipe, dirigee par Claude Cosson, qui est le cure, compte neuf
pr-tres et deux freres. Tous out refuse Je serment et se sont
aitcenus de prendre part aux fetes religieuses occasionnees par
ties t-vinements politiques. DIans les journees precedant le 20
auot, Bertier, curet constitutionnel, appartenant A un Ordre religieux dont les nmembres ont tous jure fidelitie
la Constitution,
est \enu jeter I'interdit sur I'6glise Saint-Louis, dont la destruclion a tle. par suite, dkcidde. Mais le ministre de la Marine en
re\indiquera la propriete et transforiera 1'eglise en magasin et
le clocher en tour de signalisation. Quant a nos confreres pratilquerient condamints tamort par la d6nonciation faite contre
ci\x -I rcejour. ils doivent s'enfuir ou se reacher 3).
En 18150. a I'laisantce oil les Pritres de la Mission sont en
lbuttc i: l'hostilitti du chapitre, le College Alberoni est envahi
par les soldats du due de Parnme. Le suptrieur et les professeurs
sont mis en etat d'arrestation et soumis a un long et minutieux
intrr.ingatoire, tandis que la troupe se livre dans tout I'etablissei~'nlt i de sevires perquisitions et saisit tout objet qui peut
paraitre suspect, conmme les ceuvres de l'abbte Gioberti. dont la
doeptrine a chatouill( la mnauvaise hunieur des hommes au pouo,,i:,
quelques journaux de date ancienne, des copies d'odes et
de -somiets traitant de I'inddpendance italienhe et attribuds aux
,;I;b\-S du College. Cette odieuse agression va provoquer. avec le
\if' itrlconltentement du Souverain Pontife, des activitds diplomali,:•. -' '
reo la France el 'Parme i.

1
1 '!.

i,'il*1. . pp. 303-304. 2 .o/ices.
o
IV, p. 193. 3'
;,p 1i7-17- . -- .i) Rosset : Vlie tie M. Etienne. p. 316
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21 AOUT
Dufunts de ce jour : en 1902, a Albes, Frere Arnland Lainbert. En 1927, a Paris, M. Louis Planson.
En 1729. i Rome, la basilique Vaticane, dans le derouleilent des rites traditionnels et dans son soinptueux apparat, fete
Vincent de Paul que Benoit XIII, par son bref du 13 aoit. a proe!anmiBienheureux 1I).
En 1761, a Paris, a 9i . 15 du soir. AM.Louis de Bvaf.huitiinie supdrieur general de la Congregation de la Mission, ineurt
daus la quatre-\ingt-troisieime annee de son Age et la soixantequatrinme de sa vie religieuse. Ne h Montdidier, le 10 aoilt 1678,
il avait deja, lors de sa rbception au sntinaire interne de Paris,
une maturite d'esprit bien au-dessus de ses dix-neuf ans. Avec
un bel dquilibre naturel et surnaturel, il enseigna les sciences
ecclesiastiques successivenent dans le s seminaires de Toud,
Saint-Flour et Tours. Dans cctte derniere ville. il fut trplnth ans
superieur, et ii y developpa tellement ses connaissances en matiere de droit canonique que les archeveques le consideraient
comine un oracle. C'est I'Assemblde de 1747 qui choisit M. de
Bras comume superieur g~neral. Consterne, il se soumit coMnne
une xvitine. Son immolation au serxice de la petite Compagnie
fit de ses quatorze ans de generalat une belle epoque de rayonnement f'cond dans une regularit6 de bon aloi. L'arche\'que
de Paris, Christophe de Beaumont, regardait 1I.de Bras comnme
le supterieur qui conduisait sa comnunautd avec le plus de sagesse et, en apprenant sa mort, le prdlat d&clara qu'il vxnait
de perdre le plus grand eccl6siastique de son diocese. Dans la
gerbe de qualit6s et de vertus que ses contemporains accordaient AM. de Bras, ii y a deux fleurs au parfum seduisant :
son inclination a faire plaisir, dans les limites normales. a ses
suhordonnds, et sa passion des pauvres : toute sa fortune personnelle - et elle etait respectable - il I'employa A soulager les
miseres. et quand il 1'eut 6puisee, il se jugea inutile sur terre,
puisqu'il ne pouvait plus secourir les malheureux. Sous Ie generalat de ce septieme successeur de saint Vincent, six cent
soixante-huit clercs ou pretres et deux cent quatre-vingt-dix freres firent les voeux dans la Compagnie : treize maisons furent
fondees : cinq en Pologne, six en Italie et deux en France 2).
En 1879, en ia chapelle de la Maison-MWre, en vue de la prothe beatification, les restes precieux de Jean-Gabriel Perbovre
soot exhumes du caveau qui, dans la premiere travee de droite
en entrant par le portail, les enferme depuis dix-neuf ans : et
ils sont depos6s dans un autre caveau situ6 pres du mur. du
mEme cMte. mais dans la deuxieme travee, 1I oit s'le1ve aujuurd'hui J'autel d6did au bienheureux. Le transfert s'est fait sous
la surveillance officielle de Mgr Richard, coadjuteur du cardinal Guibert, et en presence du T.H.P. Fiat et du frbre et de la
s(eur de Jean-Gabriel Perboyre (3).

ill. p. 182. t. 54. pp. 32(-327.

1 Coste.

a I_ ,»,
,U'

(2) Cirrcuaires, t. I, pp. 517-52.
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DUfuat de ce jour : en 1934, a Paris, M. Georges Rouyer.
lEn 1628, a Rome, au Quirinal, en presenee du Pape Urbain VIII, la Congr6gation de la Propagande, en stance pleniere,
rejette la premiere supplique que .Monsieur Vincent lui a adressee pour obtenir 1'approbation de la petite Compagnie. Les obser\ations du rapporteur, le cardinal Benti\olio, cnt ete plus puissantes que les recommandations pressantes de personnages haut
places. Tout ce que la Propagande est disposie a reconnaitre,
c'est une societ6 de vingt a vingt-cinq inembres, qui ne serait
ni congregation, ni confrerie, qui bornerait son action A la
France et travaillerait sous 1'autorite des Ordinaires... Mais l'illulsri--imie cardinal Bentivolio \a bientSt apprendre it connaitre
ce qu'est la finesse gasconne quand elle s'appuie sur I'obstination
d'un -aint de la taille de Monsieur Vincent (1) !
En 1711. de Rome. I1 pape Clement XI adresse a M. Louis
Appiani. le premier Lazariste qui ait pdn6tre en Chine et qui
est depuis quatre ans, prisonnier i Canton. un brcf ilogieux ? .
En 1743, a Horodeka, sur la frontiere de la Moldacie,
M. Sliwicki. Visiteur de Pologne, installe les missionnaires qui
out ete appel6s par la famille des Potocki pour evaigeliser les
\assaux de leur domaine. Pour le moment, nos confreres logont
dans une maison de planches. Une residence en pierre leur sera
dunitde dans deux ans. Cet 6tablissement aura une existence
eph6emre ; il fut pourtant anime par des Lazaristes polonais
qui y ont &6td'excellents messagers de la Parole de Dieu 3),.
En 1953. a Games, dans la vall6e de Chevreuse, oil il a
ac'i:ptP d'etre l'aum6nier d'une colonie de vacances, M. Joseph
Moloinari meurt a I'age de soixante-seize ans. Une mission pr&chdt par les confreres de Loos dans son village natal de SaintSouplet, lui avait fait entrevoir ce que pourrait etre son avenir.
Apri's ses etudes secondaires A Wernhout, et quatre ans de forniation au seminaire interne de Paris, il fut donn6 par le Pere
Fiat a Mgr Coqset, qui I'ordonna prdtre A la Noel 1903, A Kijha:t, dans le Kiangsi. Des postes de vicaire furent les lieux de
soi apprentissage et, en 1922, Mgr de Vienne lui confia la cure
de Saint-Louis & Tien-tsin. Il y resta trente ans ! La dur6e de ce
d'une paroisse dont le caractere cosmopolite
ministare A laatte
conipliquait I'administration. dit, A elle seule, les qualites et les
verli't
de ce pretre. Dans l'intimitl, on I'appelait ( Moli ", et
ce nom raccourci en deux syllabes douces exprimait l'affectueuse
sypiiathie que la personne de M. Molinari faisait naltre, comme
il ••;ait aussi la finesse d'Ame que son subtil sourire laissait de\inr chez lui. Pour M. Molinari, comme pour tant d'autres, I'exil
loini de la Chine a 6t6 le terme meritoire de cinquante ans de
viomissionnaire (4).
t
[

2' Ciruloirei,
;Costc . I, p. 18- : S... XIII. pp. 22- 5. ;,. 653. '3) .otices, IV. pp. U40-401. - An.1naies. . 118,
'iP-278.
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De[unts de ce jour : en 1927, A Ninypo, M3.Bernard lbarruthy. En 1954, a El Biar, en Algerie, M. Pierre Verges.
En 1949, a Vichy, inort de M. Cyprien Aroud. 11 est de ces
houmes dont la xie fut si pleine que la %ouloir rdsumer semble
uue gageure. Trois noms y brillent commne les en-tites dorees
de trois grandes etapes : Lyon, Wenchow, Vichy. Lyon ! la ville
ou Cyprien Aroud \it le jour le 15 janvier 1876, Lyon, capitale
missionnaire, puisque I'ceuvre de la , Propagation de la Foi n
y naquit ; Lyon, c'est aussi la belle famille du P. Aroud, famiille
chretienne dont quatre garons furent Lazaristes... Le norn de
W\enchow, qui appartient au diocese de Ning-po, synthetise la
-plendide acti\it missionnaire
n
de Cyprien Aroud. Arrive en
Chine en 1899, apres son ordination, ii est plac6 dans ce district qui vient d',tre fonde par IM. Procacci et Louat. En i902,
le Pere Aroud de\ient ie directeur de ce territoire grand comume
cinq departemients frainais, et la ou il avait trouv6 & peine un
itillier de cihretien.s il en laisse. au bout de vingt-six ans, a peu
pr&s trente mille - et pas seulement des baptises, mais des
chretiens, qui soult rpartis entre quatre grandes stations \i\antes. axec dix-huit pretres. plus de cent cinquante catkchistes,
quatre grandes 1glises. un collige et deux maisons de religieuses indignies. Comuiient le Pere Aroud a-t-il pu arriver i ces
re.sultats taingilble- ? Par ses qualites naturelles, par son zele
surnaturel. cerles. Inais aussi parce (u'il sut insutller a ses .oilatborateui- le \.ritable esprit d'fquipe miissionnaire, dans la
gaiet. !... A rinquante-quatre ans, le PI're Aroud. la inort latn•
i'amie. st oblige de quitter la Chine : il est menace de cecite ;
il a usd ses yeux a ro•diger. le soir apres les rudes journees de
laheur. et A la simple lueur d'une bougie, ces noiubreuses lettres
qu'a\ec raison un \t;neralie evtque de Chine, voulut voir li\rer
au public ? 'est d'elles que seront tirds les deux volumes. En
Mission et la Vie e n Mission. qui restent un vivant et entlousiasmiant tenoigniag d'une riche existence d'apOtre. Missioniaire, le lPre Aroud I'a tdc jusqu'au bout et nmalgre 1'etat de sa
\ue. Quand, en 1935. i la mort du Pere Wattih, londateur de
< la Maison du lMisionnaire
de Vichy, it dexient le directeur
de cette belle reuvre. le Pire Aroud continue a servir les missions, non 5eulemient en rendant de plus en plus agrdable ce
lieu de repos pour les broussards fatigu6s, niais en etendant de
plu- en plus dans le public de la celebre ville d'eaux Je renom
du travail missionnaire : 'est ce a quoi ii vise en particulier
par le developpement qu'il donne au ti Mus&e Colonial ,. Ses quatIrze annies de direction a Vichy out et4 des annees d'or dans
I'listoire de la A
Maison du Alissionnaire ,. Et, par deli la tombe,
','
ripu.r Cy, ,i sert encore la cause des miisions (1).
\ .

.;l.:: ',. lr, \
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1r-ndli : Le.s Lazor.'ies i
Ai llethiirp 19l27I
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:
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Lrr:,rites, 19 9. pp. 178-185.
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DLfunts de ce jour : en 1918, A Mont-de-Marsan, M. Georges
Fabries. En 1942, A Lommelet, M. Joseph Kremer. En 1945, A
Dar. Frere Edouard Lalou. En 1952, a Vichy, M. Auguste Castiau.
En 1732, a Macao, avec les autres missionnaires expulses,
M1.Appiani arrive, completement 6puisd : depuis Canton, il a
fallu le transporter sur un brancard ; deux jours apres, il
niourra. Trente-cinq ans plus t6t, il debarquait en Chine, envoyk par la Propagande, comme vice-visiteur apostolique, en
compagnie de trente-deux religieux de differents Ordres et de
trois pretres seculiers. M. Appiani semblait pouvoir mettre sur
pied I'un des projets de Rome : fonder a Pdkin ou A Canton un
sae~inaire pour le clerge indigene. 'Le passd de notre confrere
I'avait prepare A cette tAche : comme professeur & Monte-Citorio
et rommine directeur au College Urbain, ce Pi6montais avait
Inontr6 des aptitudes naturelles et surnaturelles qui pouvaient
encourager les espoirs du Saint-Siege. Mais d&s son abord en
Chine, M. Appiani s'etait rendu compte que la creation d'un
seminaire n'etait pas possible. Alors, il s'etait mis au service
d'une petite chretientW dans le Sutchuen. En 1705. le cardinal de
Tournon, legat du Souverain Pontife dans le C6leste Empire,
s'attacla M. Appiani comme secretaire et comme interprete. La
loyaute de ce dernier envers le representant du Souverain Ponti'c lui valut d'etre arritd et condamne A mort en 1707. L'empereur le grAcia, mais le fit garder prisonnier. Ce n'est qu'en
1726t qu'il fut libred, a la requete du pape Benolt XIII. Sur
trcnte-cinq annees de sejour en Chine, M. Appiani en a done
pa:;-e \ingt en prison. La captivit6 ou 1'expulsion, toutes deux,
ttimoignage douloureux en faveur de la Foi, - ne sont pas
chose nouvelle et constituent toujours, dans les desseins providei!tiels. un moyen d'apostolat efficace (1).
En 1745, A Eu, sur la paroisse Notre-Dame, naissance de
Mlarie-Francoise Lanel, qui sera l'une des quatre Filles de la
Charit6 d'Arras, guillotindes a Cambrai, le 26 juin 1794, et
h.tatities le 13 juin 1920 (2).
En 1902, a Paris, le T.H.P. Fiat, repondant aux dssirs de
I'.\semiblee provinciale de Madrid, 6rige une nouvelle province
espýagnaole qui comprend la Catalogne, Valence et les lies Baloar
On I'appelle alors Province de Catalogne, mais peu aprbs
O..
01', s'intitulera Province de Barcelone. Composee de quatre
nimisons, lors de son erection, la province compte aujourd'hui
ni,' maisons en Espagne et deux aux Etats-Unis, a Brooklyn
0 .:I'hiladelphie, enfin une vice-province dans le Honduras, en
A-: -ique centrale, et qui constitue le vicariat apostolique de San
!'.,, Sula, dont 1'ýevque est notre confrere. Mlgr Capdevija (3".

c•oste : La Congyr'r5tion de la .ission, pp. 198-200 : f(niles,
'p. 339-344. - '2) .Mi'ermont : Les Vin•rables Filles de la Ch'irit
' . p. 20. -

'3) AInnales, t. 117. p.

198.
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DIefints de ce jour : en 1904, au Berceau-de-Saint-Vincent,
3M.Edouard Suurisseau. En 1903, a Shanghai, M. Emile Francis.
IBordeauux, M. Gustave Leborne. En 1952. i1 Niintiayo
En 1923,
du Chili, M. Flavien Averous.
En 1739. a Palna, dans 'ile Majorque, Gabriel de Saias, d&
legud par 1'4evque, Mgr Panellas y Escando, benit et pose la
premiere pierre de 1'glise de la Mission. C'est I'archidiacre de
cette ville, -M. Sastre y Palon, qui, des 1722, a-ait in ite les
confreres a~venir s'installer sur son territoire. Des Pretres de
la Mission, ii avait entendu parler avantageusement par ua
ecclisiastique de Franche-Comtd. Gendreusement, I'archidiacre
offre A nos confrbres une rente, une bibliotheque, un fund de
terre avec une habitation en tres bon 6tat, et, apres sa mort,
il leur laissera un capital de trente-deux mille livres majorquines. Le superieur de Barcelone, M. Barrera, a sollicit6 du roi
d'Espagne. Philippe V, 1'approbation requise pour I'exercice de
toutes les fonctions de la petite Compagnie sur le territoire de
Majorque. Le roi I'a accordee le 13 mars 1736. Actuellement, a
Pala, les confrbres tiennent une ecole apostolique et prnM'ent
nisiiOins et retraitcs 111.
En 1944, a Paris, les cloches de la Maison-Mere unissent
leurs voix, humbles mais joyeuses, a toutes celles de la \ille
qui. h 14 heures, disent I'allegresse de la libdration. Paris qui,
depuis le 19 aout, se bat hMroiquement et qui, hier soir, saluait
I'arrive des blindes de Leclerc, a vu - enfin ! - la garnison
allemiande capituler. Paris respire
En 1954, a l'aeroport de Saint-Louis, aux Etats-Unis, 'archelvque. lgr Ritter, accueille les cendres de notre confrere,
Algr Joseph Rosati qui fut le premier 6v\que de Saint-Louis. et
d6ceda a Rome, le 23 septernbre 1843. Le diocese de Saint-Louis
qui a donne naissance a seize dioceses actuels, tenait a posseder
les restes de son tout premier pasteur. D4jA, en un geste de reconnaissance pour ce fits de saint Vincent, qui eut un fecond
rayonnement apostolique sur les rives du Mississipi, le Gouvernement des Etats-Unis avait decrdte en 1931 qu'une modeste
cit6 porterait dUsormais le nom de Rosati. Aujourd'hui, en cette
annie 1954, et demain devant une nombreuse affluence, c'est
une belle cdremonie de gratitude qui se dUroule en prdsence des
reste de cet ev\que qui, apres avoir et6 le deuxielne superieur
des Lazaristes de I'Amdrique du Nord, donna, en dix-neuf annes
d'episcopat, toutes ses forces et toute la saintetW de son iAne
pour iniprimer un vigoureux essor au catholieisme dans cette
rcgion du Nouveau Monde. 1Mgr Rosati a eu la joie de sacrer
lui-ntf'ine six 6\eques, procurant ainsi
I'Eglise en Amerique
six precieuses colonnes et & son 6piscopat un incalculable rayonnement :'2.
1 .\otires. . IV pp. 397-398 : Catalogue C.M., 1956. -

t. 119 -120. pp. 212-217.
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IDfunts de ce jour : en 1904, a .Nice, M. Martial Collot. En
tLiS. a Dax, . . Miche.l Chauteil. En 1915, a Wernhout, M. Eui.ie' Bodin.
En 1676, a Paris, par de\ant Le Moyne et Mounier, lotaires
au c:hltelet, contrat est passe entre M. Jolly. Suplrieur ,general,
et tlgr Henry de Laval, ve\que de La Rochelle. I.e prelat eta'
les fils de Monsieur Vincent avec charge
bilt Fontenay-le-Comte
piur eux, en clhange d'avantages materiels appreciables, de
pri''her des missions dans son diocese. Jusqu'I la Revolution,
F iitetiay-le-Comte sera Fun de nos bons centres missionnaires I
En 1938, a Coquilhatcille, i la u Clinique Reine-Elisabeth u,
M1.Felix Dekempeneer, fondateur et superieur ecclisiastique de
la Mission lazariste du Congo beige, rend au hon Dieu sa ille
;mie. Dans ses jeux d'enfant en la maison familiale de Bruxelles
oil il \int au inonde le 12 octobre 1871, il disait qu'il serait soldat. landis que son frere aine Frans affirmait : a Je veux etre
cur• ! , Cest juste le contraire qui se realisa : Frans fut otficier et se couvrit de gloire pendant la premiere guerre mondiale : et Felix fut pretre. mais, it est vrai, avec une ardeur
ap"'toliquement militaire. A Istanbul, ses elPves du College
Sairut-Benoit, on il professa de 1897 h 1910, comme ceux du
Colli.ie Sainte-Pulch6rie. dont it fut le directeur avant de devenir. en 1914, le superieur des Missionnaires de Saint-Benoit,
purent apprecier son entrain conqucrant dans I'enseigneiment
de la littbrature, comme sa fermete a faire respecter la discipliiie. Sa tete imposante, la profondeur de son regard, le ton de
comiiiandement de sa belle voix suscitaient le respect. C'etait un
ltiwf. II allait apparaitre davantage comme tel, quand, en 1924,
Ie T.H.P. Verdier le chargea d'aller fonder la Mission au Congo
l,(ie-. En treize ans, il a, malgrc toutes sortes de difficultes et
de deuils penibles, donn4 A la jeune mission une solide vitalit' : arrive seul sur le territoire que Rome conflait A la petite
!:Compiagnie. il y laissait a sa mort quatre importantes rHsidenc'4' de missionnaires et six maisons de Filles de la Charite. Sa
itrit. qui lui gagna le cceur de tous, son eloquence entrainante,
:
,ens
e-li des realitds. la conscience de ses responsabilites qui le
faia;it s'interesser A tout et a tous, sa rapidit6 de jugement et
sa larte de decision, le tout surnaturellement animO par un
esprit 6minemment sacerdotal dont la pidt6 virile avait quelque
chose de tendre pour 1'Eucharistie et pour la Vierge Marie,
rnuttent M. Felix Dekempeneer au premier rang des pionniers
de !'Evangile. Et les missionnaires qui continuent son oeuvre,
co:nilme ceux qui lui succederont, peuvent, et pourront, sans cesse
rf'mercier la divine Providence qui, dans les fondements de r'actuic- vicariat apostolique de Bikoro, a plac6 cette premiere
piorre. - pierre vraiment prPcieuse (2).
I

t

Notice.,

. IIl. p. c)8t : Annalces

•l;. pp. 159-1.;5, el t. 105, pp. 130-110.
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Defunts de ce jour : en 1942, b Paris, M. Alexandre Colliette. En 1942, a Rennes, M. Gabriel Laurent. En 1950, a Madrid, M1.Jean Roque. En 1952, A Hong-kong, M. Joseph Zemian.
En 1703, a Paris, mort de M. Nicolas Pierron, quatriibwe Supeiieur gdneral. Sa paroisse natale - JMonceaux, dans le dioccse de Sens - etait voisine de celle de M. Jolly, dont ii allait
etre le successeur. 11 avait vingt-deux ans, lorsque, le Ii mai
16057, il fut requ A Sainit-Lazare par Monsieur Vincent. S'6tant
distingue par le brio avec lequel il fit ses etudes, M. Pierron fut,
apris son ordination, professeur B Saint-Lazare. Par la suite,
il cut l'honneur d'etre le premier supBrieur du sdminaire de
Saint-Flour et de celui de Tours. Dans I'inlervalle des treize
anuces qui separerent ces deux fondations, il dirigea les seminaires des Bons-Enfants, de Chdlons et de Bayeux. En 1694,
MT.Jolly le fit superieur du seminaire de Chartres et en Ineine
te!mps visiteur de France. C'est l'Assemblie de 1697, dont les
debuts avaient te miarques par l'exclusive que lanqa Louis XIV,
contre M. Faure, qui mit sur les 6paules de M. Pierron la charge
de Supdrieur gendral. Malgrd les rdpugnances de son humilitc,
il s'adunna a sa tache avec devoueinent. Son souci primordial
fut de mettre en garde la petite Compagnie contre les erreurs
du moniment : c'tait le temps o I'lAigle de Meaux, Bossuet. avec
sa ferine orthodoxie. luttait coutre le Cygne de Cainbrai, l:6nelun. dtfenseur nuance du quietisme de Mmne Guyon. C'est aussi
sous le gineralat de M. Pierron que furent entrepris les premiers travaux en vue de la bdatification de Monsieur Vincent.
Pendant son gou\ernenent, deux cent cinquante pretres ou
clercs et quatre-vingts frbres furent admis A faire les \cux ;
trois inaisons furent fondles : ahRome. d'abord : le pape In1ocent XII donna a la Congregation I'abbaye de Saint-Jean et
Saint-Paul in Monte Coelio, ofi furent installs les dtudiants et
les s6minaristes : h Creimone, grace i la 6genrositd d'un ldine
chanoine, Dominique Malossi, une maison de missions fut ,tablie ; et en Bretagne, L'ev'que de Vannes nous confia son grand
seninaire. Des le d6but du gen6ralat de M. Pierron, un nouvel
office fut cr6e dans la petite Compagnie, celui de procureur gdneral pros du Saint-Siege, afin que fussent plus facilement entreprises a la Cour pontificale les demarcles necessaires et spw ialement celles que rkclareraient le maintien de I'union des esprits ; le premier confrere qui occupa ce poste, fut M. Rend
Divers. Dans le courant de la sixiime annee de son administration, la santW de M. Pierron fut fortement 6branlee ; auisi
dlecitda-t-il de transformer l'Assemblee sexennale qui devail se
deroullr en 1703. en Assemblee g6dneraie ; elle se tint du S au
21 a,,it. M1.Pierron y donna sa demission, et quinze jours apr;,s,
il inourail paisiblement (i).
1
i : '.

t1'i4r,
Itirez
'*'.

p.

3

. I. p. 209 ; .l5ln l., i.

i 6-' 11O.

lo,pq. 2 0'J-307 et i i-

-

293 -

28 AOUT
Dqfunts de ce jour : en 1906. a Smyrne, M. Gaspard Dunronid. En 1923, A Lille, M. Emile Renault.
En 1706, a Paris, I'archevoque, le cardinal de Nuailles, consacre solennellement I'gglise de l'l6tel des Invalides, dont nos
confreres assurent le service depuis le 1" juin 1675 (1).
En 1840, a Rome, la Propagande drige la Monyolie en un
\icariat apostolique, qui est confi6 & la Congregation de la Mission, et le pape Gregoire XVI charge le Superieur general.
M1.Nozo. de designer un confrbre qui, revetu du caractere 6piscopal, administrera cette nouvelle portion de l'Eglise. Ie choix
du successeur de saint Vincent se portera sur M. Joseph Mouly,
qui a trente-trois ans, et travaille dans la region depuis sept
ans 2).
En 1910, a Paris. dans la chapelle de la Maison-Mere, le
cardinal Amette, assiste de lgr Montdty, ancien d6l6gu6 apostolique en Perse, et de Mgr Cantel, eveque d'Oran, sacre notre
cotnfrere, Mgr Jacques Sontag, elu archev(eque d'lspahan, et delegu, apostolique en Perse (3). Quand il entra au s6minaire interne. le 24 septembre 1887, ii etait bien le fils de son Alsace
natale : ned Dinsheim, au diocese de Strasbourg, le 7 juin 1869.
ses premieres annees ontet6 assombries par les tristes souvenirs
de la guerre et par la douloureuse annexion de sa province &
'eimpire allemand. ,<De 1l sans doute, en partie, lui venait cette
riserve qui n'dtait pas exempte d'une sorte de m6lancolie, ce
reiueillement du regard et de tout I'6tre qui nimbait d'une amabilitt et d'une douceur souveraines une nature plutot rude et
s-at; appret, ardente jusqu'A la violence, personnelle jusqu'A
Il'nlstination, mais que la grace et le vouloir enttde d'y repondre allaient apaiser et transformer n (4). Cette domination de
la ,iature est peut-etre ce qu'il y a de plus 6mouvant dans cette
x i,,le quarante-neuf ans, si riche pourtant en travaux apostoliiqus et si glorieusement couronn6e par son supreme sacrifice.
En P'erse, avant de reprdsenter le Saint-Siege, Jacques Sontag fit
la tlasse et le cat6chisme, puis dirigea le college de Tdheran.
1Mnis dans toutes ses fonctions. il se fit remarquer par une charit, douce et effective aussi bien envers les musulmans qu'a
I'r•ard des chr6tiens. Au lendemain des massacres d'Ourmiah
d(! 1Mgr Sontag fut, en juillet 1918, I'une des premieres victiii s et la plus illustre, le docteur Packard, medecin amdricain
de 'a mission presbytirienne d'Ourmiah, 6crivait dans le rapport qu'il adressait & Benott XV : ,(Tous ont dprouv6 la sympathiidu cceur aimant de Mgr Sontag et cette prtcieuse qualit6,
j,i!,te 4 son humble piets, a la puret6 de sa vie et A sa gtjnrosite
-i;",anee. faisait de lui la personnalit6 la plus attrayante et
i -;-ilihle ,,(5).
Robert Burnand : L'HOtel Royal des Invalides, pp. 189 et 180.

SRdpertoire historique C..V., p. 84 : .Annales t. 94. pp. 128-137.

-p.

Annoles. t. 103. p. 158. - f4) Revue catholique d'Alsace, mars
177. - :5) Annales, t. 84. p. 512.

29 AOUT
D:)funt de ce jour : en 1909, i Paris, Frere Jean lung.
En 1729, de Rome, le Pape Benoit XIII adresse N M. Bonnet,
a F'ccaioun de la bWatification de Vincent de Paul, un bref dans
,lquel Sa Saintete souhaite que la petite Compagnie, que son
.suIprieur gouverne avec une si louable prudence, brCle des
clharitables ardeurs de son fondateur (1).
En 1753. a Palerme, debarquent les missionnaires qui, sous
la direction de M. Gavi, sont charges de fonder une mai.-un de
missions A Girgenti, en Sicile. llssont chaleureusement accuei)li. par une quarantaine de prftres groupes en socite. -ius le
litre d'Union de Saint-Vincent de Paul (2).
En 1832, a Glenat, en un modeste moulin du Cantal, nais-ance d'Aitoine Fiat 3).
En 1942, a la Vaison-.Ure,* ont lieu les obsiques de
M. Alexandre Colliette, deced le 27 aout. Ii n'eut pas grand
erlainii
iu parciurir quand sa jeunesse \oulut entrer a SaintI.azare. puisqu'il naquit en 1873, rue de Sevres. Apreýs avoir
tlL-sein 4t Mounpf'llier, puis a Troyes, il fut en 1901. A La RorhcIllr, de ettle
equipe de maitres dont Nl'evque, Mgr Le Camus,
r'xi-eait des cours bien prepares et mome tapes h la machine.
La fermeture des seninaires amena M. Colliette i la
l
aisonMlere, conune professeur de sciences. Tres au courant des dkcou\vrtes Ilmidernes, ii se lanta mnrme dans la mndecine, ce qui lui
permnit. quand il devint econome de Saint-Lazare, de , seigner )
ld toutpe. les imaniires la sante de ses confreres. Heureuses les
mraisoms dont I'kconome se double d'un Esculape !... En 1925,
M. C:l!iette devint supirieur du smniinaire acad6mique de Lille :
il y fut F'honneur de la petite Compagnie. Paris, en 1929, le voit
revcenir comme \isiteur de France et comme assistant de la Mai-(mii-lbre : son dv\ouement, dans cette derniire fonction. ne se
laissa rebuter par aucun d.tail d'ordre temporel ou d'ordre spirituel. lais un d&saccord d'idWes avec le T.H.P. Verdier lui valut
id',tre exile a Erreux comume supdrieur. II eut alors Ja douleur
de \viir les bombardements d6truire en partie son seminaire : il
en fut atteint d'un coup dunt il ne se remit jamais parfaitement.
Durant ses dernibres annies de vie a Paris, i ses fonctions de
\isiteur et de catechiste des a Petites Soeurs ., ii dut ajouter
c•llhs de membre du Conseil de Vigilance de I'archevdchd. Dans
ur
lettre. le cardinal Suhard a dit de quelle utilit6 .. Colliette
fut alors pour le diocese de Paris et pour I'Eglise de France.
II faluit la paralysie dont il dprouva les premieres atteintes en
wt:ars 1912. pour arr6ter ce pr6tre qui jamais ne ddvia de la
route ile traxail que le devoir lui tracait et qu'il suivit avec un
admirable esprit mithodique, route, aussi, que bordaient et impr.'-'naient la regularite persivxrante et la solide pi6t6 (4).
1

':;ir'iltires, t. 1, pp. 656-657. -

(2) Notices, IV, p. 696 ; Circu-

/iire. i.
I p.
I 574-576.:3) Annales, t. 91, p. 522 ; t. 114-115. p. i.
In- lrL.
.
1r-107. pp. 304-307.
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30 AOUT
DIfunt de ce jour : en 1921, a La Teppe, M. Edouard Vessiere.
ln 1668, a Paris, M. Pierre Chomel, pretre et precedenmnent
coii-•,iller au Parlenent, donne une rente perpttuelle de mille li\ren pour que puisse etre fondee, dans le diocese de Lyon, une
imaison de missions. Le digne ecclesiastique ajoute a ce don dix
miilie livres pour acheter une maison A Lyon, et mille livres
poiur la ineubler. Enfin, il laisse MI. Almeras libre d'y envoyer
i- nuinbre de prltres qu'il jugera A propos. Le premier supdrio•ir de cette r6sidence fut M. Thomas Berthe (1).
En 1954, a Hong-kony, M. Ren&Joseph Flanment meurt A
1'~i,de quatre-\ingt-douze ans. N a PWrenchies, dans le Nord,
I 14 juillet 1862, il avait vingt-quatre ans quand il entra au
s'-ninlaire interne, et vingt-huit ans quand ii fut ordonn6 pretre. Ce qui frappe dans cette longue vie, c'est I'activite multiftorme qui la remplit. La premiere p6riode semblait indiquer
que M. Flament serait voud h 1'enseignement dans les grands
sminaires : Montpellier, en effet, le requt dbs son ordination et
le-arda dix ans. M. Verdier y 6tait alors superieur. Dans ce
priemier poste, M. Flament se montre ddjh capable d'enseigner
aussi bien le catkchisme aux petits orphelins que la physique,
1'•'riture sainte. I'histoire de l'Eglise, et 1'hebreu aux grands
s'iiniiaristes ; et ii trouve encore le temps de se livrer h des
rechlerches dans les archives departementales et de publier, touj4iurs i Montpellier, et en 1897, son remarquable ouvrage : les
Ps.,aumes traduits en franqais sur le texte hAbreu. En 1901,
M. Flament est sup6rieur du seminaire de Chdlons qui eit RtB
licureux de garder indefiniment ce maitre et ce vicaire gCnlral
hoi:,rraire ; mais la persecution contre les Congrtgations etait
dllthnchee. Dans son cceur, M. Flament qui, depuis toujours r-\ail d'aller evangeliser les paiens, dut binir Emile Combes et ses
li-. puisque leur sectarisme lui valut de partir pour la Chine
*In 190l3. Dans le sud du Celeste Empire, pendant deux ans, et
daiý le Nord, pendant quarante-huit ans, ses talents abondants
finilt confier A M. Flament une vari6et de postes telle qu'il serait
trilp long de les citer tous. On peut avoir une idee - une pile
idi. - de son g6nie universel, si I'on se rappelle que c'est
M1.Flament qui eut I'idee de faire peindre une Notre-Danme qui
f i-raiment de Chine, et qui, sous ses traits empruntes A l'imp'ratrice douairiere, Tseu-Hi, est devenue la populaire image du
si',pulaire pelerinage de Tong-lu ; et c'est le meme M. Flament
qni rfdigea trois volumes de theologie dogmatique et de savants
fu\;wraes de droit canonique, aussi bien que des recueils de
rl;;:;ts... Son abord vraiment nordique et son commerce peu
at.irant ne diminuent en rien la valeur sacerdotale et la valeur
i!. -ilectuelle de M. Flament qui a droit a toute notre fraternelle
ad!•iration (2).
I

Notices.

Ill. pp. 381-382 : A.nnales.,

' !',· le<, t. 119-120, pp. 218-225.
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31 AOUT
De[unt de ce jour : en 1913, a Shanylhai, Frere Godefroy
Lesoin.
En 1915. a la Maison-Mere, dans la soiree, les mAedecins
appeles en consultation, laisseut entendre que le T.H.P. Fiat est
proche de sa fin. Le lendemain matin, vers 7 heures et demie, le
quilIziinme successeur de saint Vincent meurt... Les brebis paternelles qu'au sortir de ses classes. il inenait paitre dans la rocaille des monts du Cantal empanaches du feuillage des bouleaux. furent le premier petit monde d'Antoine Fiat. Apres son
entr-e i Saint-Lazare, le 26 fevrier 1857, et l'ordination qu'il recut a Saaint-Sulpice, le 29 mai 1858, son deuxibme petit monde,
ce furent les seminaristes de Montpellier auxquels pendant huit
ans. il enseigua i'histoire de I'Eglise et l'ecriture sainte. L'anrie 1866 elargit son univers en le ramenant A la Maison-Mlre
ou ii devient sous-directeur du Seminaire : il lui fallut alors,
dans le rayonnemient de M. Chinchon, faire monter vers les cirmes
de la perfection un petit monde de quatre-vingts dtudiants et
cinquante siiminaristes. De sous-directeur du seminaire, M. Fiat
est fait, en 1871, assistant de la Maison-Mere ; ses responsabilites s'accroissent ; xisiteur de France en 1876, vicaire g6neral a
la iort de M. Bord, le 3 mai 1878, c'est a lui que la vingt-quatrieme Assenmblee gnearale confie, apres tant de petits mnondes
bien gders, l'univers vincentien. Pendant trente-six ans - le plus
long generalat de notre histoire - le Pere Fiat a Wte le hon
pasteur. Son gouvernenient a W6tmarqu6 par de grandes joies,
tres douces pour son Aime si pieuse : la proclamation du patronage de Saint Vincent, les fMtes du troisieme centenaire de lordination de notre bienheureux Pere, la beatification de JeanGabricl Perbovre et de FranCois-RBgis Clet, le couronnement de
la Vierue de la rue du Bac. 1'ftablissement de la fete de la M&
daille. la prospdrite de nos oeuvres et l'ouverture de plus d'une
c(nltaini de maisons nouvelles. Les peines aussi n'ont pas manque au Pi;re Fiat : l'insurrection des Boxers en Chine, la revolution de 1910 au Portugal, et surtout les lois laiques qui fermierent sur la terre de France nos grands et petits seminaires.
Mai-. dans l1s heures claires comme dans les heures sombres, le
Pire Fiat resta toujours le Pire Fiat. II fut avant tout a le
Pere , aimant. Son coeur de Pere avait une dilection partit'uliiev pour la jeunesse, et c'est peut-etre 1l le signe le plus evidenlt de la durable fraicheur de son Ame d'enfant. Des RBgles et
les Ci:nstitutions, il fut le gardien vigilant qui, dans son gouvermi:eent. consulte et consulte encore pour n'agir qu'en toute
prudo-nre. La surdit4 physique qui l'avait atteint depuis de longues aiiMnes avail pour pendant cette surdite qui le rendait ins-nsible i t)utes les voix qui n'auraient ite que l'expression de la
vanit*' u de la petite nature humaine trop encline A la facilit.
II est i-'pendant une voix qu'il dcouta toujours : celle de I'a
i.hir : I I'.Pre Fiat \oulut que la double famill ede saint Vince;:t,
piOt I't r de plus en plus belle (1;.
1 .I,,ntirs, 1. 113, pp. 3-:-i6 et 1. 80, pp. 586-60C.
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1" SEPTEMBRE
Defunts de ce jour : a Dax, en 1904, Fr-re Tobie Aussaguel,
et. cn 1906, M. Joseph Sigalo.
En 1878, a Paris, apres la grand'messe dorinicale. la
-'' Assembl6e generale tient sa premiere sessiun, sous la prGsidence du Vicaire gendral, 11. Fiat. Quatre-\ingt-six deputes sont
l : trois Provinces, celles de Manille, de Perse et du Tche-ly
occidental ne sont pas repr6sentees. A cette 24* Assemblee inconibe le soin de donner un successeur au T.H.P. Bore. Apres une
bri'\e allocution d'ou\erture, M. Fiat rend compte de ses quatre
nmris d'administration : il a use d'un pouvoir que l'AssemblIe de
187 n'avait pas \oulu reconnaitre au Vicaire gendral : il a
change et nommne des superieurs ; nais, Constitutions en mains,
M. Fiat demontre que c'est lI une prerogative 16gitime du Vicaire gendral, et done que la pricedente Assemnble a erre sur ce
point. C'est l1. de la part de M. Fiat, en face de la prdsente
As.semble, une courageuse prise de possession. Au cours de
celte premiere session, M. Jacques Pemartin est elu secretaire
de I'assemblee. L'apres-midi de ce mnme jour, une autre session
se tient pour proceder b la constitution de la Grande Commission
qui sera chargee d'examiner les postulata des Provinces (1).
En 1903, A Rome, est accordee a la double famille de saint
Vincent l'autorisation de cdjibrer, le 2~ dtceimibre de chaque
anniee. la fete du Patronage du saint de la Chariti '2).
En 1925, A Paris, h la librairie Lecoffre parait le quator.zibme et dernier volume de I'idition critique des oeuvres de
saint Vincent, edition annotde et publiee par M. Pierre Coste.
II ' a quatorze ans qu'il y travaille. A ce travail monumental
1,o re•ues savantes ont prodigu6 des eloges unanimes (3).
En 1927, pour la premiere fois, la petite Compagnie cclebre
la tfte du bienheureux Ghtbre Michael. C'est le 28 aott qu'il
iii••lrut, Ai Thijretchia-Ghehaba dans Ie Ouello en Abyssinie.
II aw;ait environ soixante-quatre ans. Toute son Ame et toute sa
\ie 'P rdsument dans un mot : Vrite ! Moine d'un monast're
schismaitique. et frappe par I'ignorance et les divergences d'opinirns de ses corl!igionnaires. it circule de monastere en monasti-ri ai la recherche de la Vtrite, jusqu'au jour oi la Providence
le n-it en contact avec Justin de Jacobis. Et bientot I'esprit et
lu!"i de Ghebre Michael sont recompenses de leur qutte laborisioP. II abjure en fevrier 1844. Sept ans apres, Justin de
Ja'iis l'ordonne pretre & Alitidna, le 1" janvier 1851. Mais le
sirnitre Abouna Salama. inquiet du rayonnement catholique
dor;' le moine est I'ardent foyer, cherche par tous les moyens A
s;.' ib)arrasser de Ghdbre Michael. Promesses, menaces, tortures,
tr: !es procedes de la haine n'ont fait que rendre plus eclatant
•
Ie•
moioignage de Ghebre Michael en faveur de la V6rite catholi:'-- 4i).
:Annales, t. 119-120, pp. 326-328. -

2) .4Aiales.,

- : .Innes, t. 90. pp. 727-728 ; t. 101, pp. 233-241. .

p. 512-548 ; Coulbeaux : Iers la Itmirr.

. 69. pp. 5-9.
:4) Annitles,
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2 SEPTEMBRE
En 1672, i Paris, qui cMletbrait alors en ce jour la fte de
saint Lazare. M. lien Almeras, premier successeur de saint Vincent, nmeurt a 9 heures et demie du natin (i). Sa famille, famille
aik•e de miagistrats. qui residait a Paris ou il naquit en 1612. fit
tout pour empecler le jeune honmme, dedj pourvu d'une charge
lde conseiller au grand Conseih, d'entrer dans I'obscure Compa-'nit de Mounsieur Vincent qui, selon eux, avait le tort de ne
i'o'cuper que des pauvres. 11 faut dire d'ailleurs qu'un jour
I',iiniii
de la famille AImnnras sera complitement retournee:
le pi-re du successeur de saint Vincent prendra lui-m~ae, en
1657, la soutane de serminariste a 1'tge de quatre-vingt-deux ans
et inourra dans la Compagnie un an aprbs (2). Le 31 dtcembre
1636. llene Aihn ras etait requ ii Saint-lazare. Cinq ans aprs,
Monsicur Vincent lui confiait la direction du Seiminaire interne.
C:haru' ensuito de la \isite de plusieurs maisons, il est envoy6
corllm
superieur a Rome d'oi en 1651 Monsieur Vincent le rappe!le pour lui dunner l'administration du steninaire Saint-Charles,
dans 1'einclo- do Sai;:t-l.azare. La auerre et la famine lui \alent
d'tl:er ,e dt\ouer aupres des nialheeureuses populations de la
r;-ion de( Luon. Quand, epuis6, i. rentre dans la capitale, Mlonrieur Vincent le prend counme Assistant. Rend Almeras a eu
'lixiineur - honneur unique - d'avoir son nom ecrit par Monsicur Vincent dans la fanieuse cassette d'ou sont sortis, depuis,
les Vicaires gentraux de la Compagnie. Ce choix du Fondateur
ne pou\ait qu'0tre ratifid par la premiere Assembl6e general
qui s'ou\rit le 15 janvier 1661. Au dire de Lacour, ii y cut au
mriins un confr6re qui hesita h donner son suffrage a M. Alrneras,
teilpnent il jugeait mauvaise la sant6 du Vicaire g6n6ral. Elle
FI;tait, mnais elle n'enmpchia pas I'elu de gouverner pendant onze
:;an. d'une main ferine et douce tout A la fois, avec un reel
taleit l'admiunistrateur. la petite Conipagnie et les Filles de
i;adieln iselle Legras. Tout impregn6 de la pensee de Monsieur
Vincent. M1.Almeras enrichit I'lrritage que la mort du fondateur
(di la Mission avait transmis a ses soins. II mena a bien la fondation de huit maisons: Metz, Fontainebleau, Amiens, Syyon,
.Sint-Brieuc, Lyon, Naples et Narbonne. II fit rassembler une
ample rnoisson de documents, afin que Louis Abelly puit kcrire la
\ip de Monsieur Vincent. II plaqa de facon particulibre la Con:,.-'ýat ion sous la protection de la TrBs Sainte Vierge, fit faire
*i la ilcuxibme Assomblie generale, celle de 1668, de sages r;-glenijnt s pour la direction des missions et des seminaires. Et aprbs
iavir d(onnrtoutes ses forces h l'ceuvre vincentienne, son corps
put 1'-'itimcnlent reposer a la droite de celui de saint Vincent
dans !. chwrur de Saint-Lazare, et son Ame aller s'unir It colle
ldu ,iint Fondateur dans la contemplation du Seigneur de la
I:harit. 31.
VT,.<.I I . p 3 3to - if ) \ofit es. 11. pp. ii-1r1.(31 'ir".',"",,-.
: Ininii:- t. 68-:
>2. pp. 118-159 : 296-329 ': I. *;3.
ppi- : -1' .J. fCP-
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3 SEPTEMBRE
I';funtls de ce jour : en 1735, a Paris, M. Jean Bonnet,
VI' superieur g6ndral. En 1915, A Shanyhai, M. Maurice Bouvier.
En 19•iO, A Dax, 31. Antoine Mdrolla. En 1943, A Ioisseron. dans
fI'l;tault. 31. Michel Pittet.
En 1792, A Paris, les tueurs professionnels qui se sont fait
la main en massacrant hier des centaines de detenus dans les
piri-oins de la capitale et en assassinant deux cents pretres aux
C'uar,,s, entrent, a 9 heures 30 du matin au sdminaire SaintFirmiin. 11s y font soixante-douze martyrs que Pie XI a bhatilids
le 17 oclobre 1926. Nos deux confrrers, Louis-Joseph Franqois
et J.an-Henri Gruyer, sont de cette phalange. A trente ans, LouisJos-phi Francois avait la direction du Seminaire de Troyes. Cinq
ans apres, il etait Secretaire general de la Compagnie et il fut
i citte 6poque Fun des predicateurs les plus cedlbres de Paris.
En 1788, il est SupBrieur de Saint-Firmin, I'ancien College des
Bons-Enfants. La R\volution fait de M. Francois un defenseur
de IE'glise : ses ecrits sont certainement la meilleure , apologie,,
catholique qui parut alors, aussi bien par leur teneur tihologique que par leur forme littlraire. A partir du milieu d'aouit
17•2, Louis-Joseph FranVois fait une fervente communaute de
soinIrmuinaire que la haine transformait en une prison pour
prvtrfes. DIs I'arrivie des tueurs, en cette sanglante matinde du
3 sil'temnlhre, Iouis-Joseph Francois est alle trouver les mnemblres
du CoImnitW rd\olutionnaire qui siege dans l'une des salles du
stiLinraire. Tandis que, pour faire son devoir de superieur, it
parlirente. des bourreaux envahissent la salle. saisissent brutaleiirnt Louis Francois et le precipitent par une fenitre : dans
la 4iu1i ou dans la rue, il est achev6 par des femmes. armdes de
massues qui ser\aient a battre le platre... Jean-Henri Gruyer,
d'ailord pretre a D61e, sa ville natale, est entr6 dans la Congr6-atillI, a l'tge de trente-sept ans. II fut missionnaire
AniUers,
p'ui- \icaire a Versailles, A Notre-Dame et ensuite A Saint-Louis.
II etait h Saint-Firmin depuis le 8 aoUt. Son martyre se confoad
a\ir r'elui des autres victimes dont Saint-Firmin, apres avoir
rtc Ie berceau de la petite Compagnie, s'honore d'avoir 6td le lieu
ldi
Alorieux calvaire (1).
l:En 1956. pour la premiere fois, avec l'Eglise universelle, la
faiille de saint Vincent celebre la fete de saint Pie X, mort le
20 afot 1914. L'un des premiers actes de saint Pie X fut d'aecorder une nouvelle f-te sous le titre du patronage de saint Vincntin. C'est sous son pontificat que furent signes les decrets d'intrndnection des causes des Sceurs d'Arras, de Catherine Labour6
!t ile I'lihroicitd des vertus de Louise de Marillac. Certaines rdfoitrlI de ce saint Pape nous out interessts, comme par exemple,
so!i ldiret sur la confession des religieux et des religieuses, et
-o~ i!il e magnifique acte d'apostolat que furent ses ddcrets sur
l;i ;,!iiuiiion frequente et quotidienne (2).
i

.nnales, t. 91. pp. 802-845. -

-2) Annales. t. 79, pp. 502-504.
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4 SEPTEMBRE
En 1878, h Paris, M. Fiat est elu Sup6rieur general, et ce
mP~ne jour. trente-six ans plus tard, ont lieu ses obsquisL '1;.
En 1949, a Paris, mort de M. Edmond Crapez. Deux lettres
et un balai out it6 les minces moyens dont la Providence s'est
servi pour orienter cette vie qui commenVa dans le Nord, en
!a citP du Quesnoy, le 18 mai 1878. C'est une lettre, ,ecrite par
une tante, Fille de la Charit6. et disant : , Si quelqu'un de la
famille pou\ait (tre pretre !...
qui achemine Edmoid Crapez
vers le Seiminaire de Cambrai, alors qu'il a.ait song
a adopter
le genre de \ie de ses premiers maltres, les Freres des Ecoles
chr(tiennes. C'est un balai qui eveille son attirance vers la Congrt-ation de la Mission : durant une mission qui se donne au
Quesnoy. ii \oit un Lazariste qui, les manches retroussees et
arnIm d'un balai. nettoye I'dglise. Ce zble de la maison de Dieu,
uni i' tant de sinplicit6, i'editie: et la lecture de nos Regles,
specialeinent du chapitre II qui traite Des max.ines dvan•gIliques,
l'anmiie A Saint-Lazare le 21 septembre 1896. Pretre en 1901,
puis i-evenu de oome avee un doctorat en theologie, un doctorat
en philosophic et une licence en Droit canon. il est profusseur
de philosophie a Saint-Lazare, quand le Pnre Fiat, un jour de
1907, le charge de porter une lettre a .1. Rouget, fun des deux
confr.-res residant h Gentilly. Le Sup6rieur g6neral denandait
b MN.Rouget de composer une vie de Catherine Labourd. MI.Crapez rapporta sa reponse ecrite sans se douter qu'elle sug2r'rait
au P're Fiat de contier au messager le travail demand(. C'est
ainsi que M. Crapez entra dans l'apostolat marial qui devait
donner a sa vie un cachet si particulier et a son Ame une vie
int.ricure si axee sur le culte de la MNdaille Miraculeuse qu'il
a t'd 1e pretre des Cocurs de Jesus et de Marie. Tandis que ses
journees s'emplissent d'activites toujours croissantes - Directeur de (entilly pendant tronte ans. conseiller moral des Svndicats de I'Abbaye. sous-directeur des Filles de la Charitl. des
Enfants de Marie et de la Reparation sacerdotale, directeur
d'ames tres apprecie. r"darteur d'ouvrages et d'articles pour lesquels il accumule une documentation sans cesse mise A jour. sa
vie interieure, loin d'etre compromise par une telle variedt d'occupations auxquelles pourtant il se donne avec une entiere
conscience. devient de plus en plus une intimitd avec Jrsus et
Marie. M1.Crapez portait d'ailleurs son Ame sur son visage : son
re.ard semblait voir au-dela des apparences. et son sourire -tait
permanent, parce que, par-delA les contradictions et les insuces,
il souriait h Notre-Dame dont il voulait Stre et dont il fut
'hostie de rdparation. Et ce pretre qui se mouvait avec tant
d'aisancei
dans le surnaturel, avait des hardiesses et des largeurs
de vuc- qui 6tonnaient ceux qui apercevaient trop la timilitd
et les hesitations dont M. Crapez lui-mmme avait conscience. De
ce vrai fils de saint Vincent, la-Vierge a fait. A n'en pas douter,
son protre privilegid (2).
1

i ,.i.,.

I 80. pp. 591-601. -

;2) Annaes,

1. 116, pp. 3 i.
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5 SEPTEMBRE
Ioflunis de ce jour : en 1918, h Alecxandrie, M. Paul Clement.
En 1936, A Santa Rosa, Frere Auguste Rousseau. En 1951, b
Ka.shilny, M. Henri Sepieter. En 1955, a Paris, M.. Theodore
Reym
iIrs.
in 1792,
l'Fan IV de la libert6 et de I'dgalite , h Fontenayle-4'onie, le district rIvulutionnaire dtcrte que les pratres de
la , ci-devant Congregation de la Mission , seront d'porttI1).
En 1870, a Paris oi dans la journde d'hier, apres la capitulation de Sedan, la Republique a 6li proclamie, le Pere Etienne,
malrd ses repugnances personnelles et sur les instances de son
Conseil qui craint, a juste titre, que le Supdrieur gnedral ne
soit privet de toute communication avec les autres maisons de
la Compagnie, prend la route de Lille. II se fixera a Bruxelles
et y restera jusqu'au 8 juin 1871. A son premier Assistant,
1. 'icart, il a confid la direction des missionaires et des sceurs
restes B Paris. A partir du 17 septembre, la capitale est entierement coupte d'avec le reste du nionde. La Maison-M~re se transforme en ambulance et arbore A son clocher le drapeau de la
Croix-Rouge. Bientot les parloirs servent de poste de garde a
un corps auxiliaire de la police; et au 97, quatre Sceurs de
Gentilly s'installent avec leurs vieilles femmes. Du coup, SaintIazare dont M. Gabriel Perboyre, cousin du Bienheureux, est
1'Assistant. compte environ cent cinquante personnes, malgre le
depart des stniinaristes et des 6tudiants pour le Berceau. Et
pendant quatre mois et demi, Paris, - comme ecrit alors Victor
Hu-g,, , Paris terrible et gai combat ,. De cet heroTque siege. le
tone :;6 des Annales a gardi le journal tres int6ressant et non
dE'pour\u de cette gouaillerie qui pimente I'esprit parisipn. Tandis iqu des hauteurs qui ceinturent Paris. les canons Kriipp
craclent des milliers et des milliers d'obus; que les vivres
ratzimin-es se font de plus en plus rares ; que, en monnaie d'dpoque,. i lapin colite vingt francs, un chat buit francs, et l'Ane
rinq francs la livre ; que Ie frbre cuisinier realise des prodiges
en lunmaant au cheval le gofit du bmuf, et que - comble de
nmis.re pour Saint-Lazare ! - il n'y a plus de fromage, quelques
fri'.;
coadjuteurs font bravemnent leur devoir de soldats et les
c'ui ; '-.es assurent de leur micux leur ministbre ; certains, tel
Ie !'i,> ureur general d'alors. M. M.ailly, ancien officier d'artilleriu
qui la poudre ne fait pas peur, ou M. Meugniot, s'exposent
i t iles sortes de dangers pour aller rdconforter les Filles do
la *ir;:;.rit
qui par centaines se devouent dans les h6pitaux et
le
inblulaKnces. II n'y aura pas une seule victime parmi lea
conr.i, es et les Soeurs restes dans ce Paris qui n'arrite pourtant
pai- :i nsevelir ses morts. Et tandis que la Maison-MBre des Soeurs
ri ; iplusieurs obus, Saint-Lazare n'est pas atteint par un seul
;'!:'i. cependant les Prussiens ne se sont pas privds d'exp6dier
isu:: iluartier leurs I dragees , de quatre-vingt-dix kilos ! (2)
1. :,

Imalesn
r

. 57. pp. 498-499 . Notices, III. p. 632. - ;2) .nnales,
: Vie de .M. Etienne, pp. 522-523.

p. 169-354 ; Rossle
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6 SEPTEMBRE
,:funtds de ce jour : en 1904, a Paris, M. Louis Geoffroy.
En 1!19. ahBahia, 11. Alphonse Gavroy. En 1945, a .Montpellier,
11. Eloi Ribiire. En 1948, a Buenos-Aires, M. Alexandre Sarda.
En 1641. a Paris, Jean du Maretz et Claude Sadot qui ont
louu aux Filles de la Charit deux maisons attenantes donnant
sur la rue du faubourg Saint-Denis et faisant face a f',.iise de
Sauit-l.azare. acceptent de \endre les dites maisons, non pas aux
stur-s qui n'ont pas encore d'existence officielle, mais a la Congrv'-ation de la Mission. C'est dans ces immeubles dont la percee
du lulevard Magenta a supprim6 les derniers vestige. que,
drlaissant leur domicile de La Chapelle, les sceurs ont conmieneo
a 't;ablir leur (onimunaut6 dans les premiers mois de It61 '1).
En 1806, de RBore, le cardinal Consajvi, Secrdtaire d'Etat,
ecrit une lettre donnant une interpretation du Bref pontifical
qui. le 13 mai precedent, avait rdtabli M. Brunet dans sa qualitl
de vicaire g6neral avec tous Jes titres et privileges que le- Constitutions attachent a cette charge. Or, dans sa lettre d'aujourd'hui, le cardinal Consalvi declare que si l'acte pontifical d'
13 mai donne A M. Brunet le titre de vicaire general, c'est a
31. Sicardi qu'il appartient d'en exercer les fonctions. Cetle lettre
arri\era a Paris apres la nort de M. Brunet : son succecSeur.
d.signte par lui, 11. Placiard, finira par obtenir un autre brel
(qui halaiera les oumrbres. sauf dans l'esprit de M. Sicardi ' .
En 1878. a Paris, apris avoir 6cout6 la lecture de la dipeche
par laquelle Leon XIII repond au Pfre Fiat qui lui avail annrnce
son eiection, la 24" Assemblee generale procede a la constitution
du zrand Conseil ; los elus sont MM. Jules Chevalier, Guillaume
Delteil. Pierre Bourdarie et Sauveur Stella (3). Cette mrime
journee est marquee h la Maison-Mere par la venue de Mlgr RiHlard. ruadjuteur du cardinal Guibert. II est d&ligu pa' I'ar(ch-e,'que pour reconnaitre les reliques du futur bienheureux
Clet. C'est Nlgr Delaplace, Vicaire apostolique du Tch'-.kiang
qui. en 1868, a\ait lui-mnme amen6 du Hou-p6 h Paris ces
prýeiieux restes. Apres leur reconnaissance canonique ils sont
dt;io>-s en la chapelle a la place qu'ils occupent aujourd'hui :3L.
En 1952, i PMkin, M. Maurice Kavanagh, supdrieur des Iazari-tes irlandais du Tontang. est liber6. II a 4te arrMt6 le 28 juillet
9.51. Pendant dix mois et demi, les communistes lui ont fait
endurer les pires tortures dans le but de lui faire avouer qu'il
etait un espion. A la fin, dpuise, le sang empoisonn6, le corps
couvert de plaies purulentes occasionnees par les coups requs,
M. Kavanagh ayant racont6, mais sans citer de noms, ses I mnenees
anticonmunistes avant et apres la chute de PMkin ,, est rehichd.
II tra;aillait en Chine depuis 1926 apres avoir 6td ordonn6 prrtre
A Paris le 29 juin 1925 (5).
ICo(e. i. p. 4-19. -

2

) Cos t t : La Conqrdiation de Ia Mi.i-."Il.

.'4.t3, p. 515. 13 .Aple.
]P5!.II(II~Is L. it7, plp. 29-2-29i.

St101-10-.

'4)

,

lnnales, t. 55, p. 6';6'.
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7 SEPTEMBRE
Ir;funt de ce jour : en 1949, h Paris, .M.Philippe Ad\enier.
En 1652, b Paris, pour la premiere fois, les Filles de la
Charitr se disposent h franchir les frontieres de la France :
Monsieur Vincent. en effet, retpond au desir de.Louise-Alarie de
Gonzauiie. Reine de Poloyne, et lui envoie trois Sceurs : Marguerite Mioreau, Madeleine Drugeon et FranCoise Douelle. Aprs
atre passees par la Baltique et I'Allemagne, elles seront reques
par la Reine, en son chateau de Lowiic:, A quelques heures de
Varsorie. Ieurs debuts ne seront pas faciles : cest sans doute la
raisun pour laquelle la petite graine qu'elles ont jetce. a si
bien !ev' : avant la derniere guerre mondiale, les Filles de la
Charit, avaient deux cents maisons en Pologne (I).
En 1682. a Bayeu.x, I'tvque, Mgr FraniLois de Nesunond,
contie iadirection de son seminaire aux 'Prtres de la Mission.
Le contrat fixe une pension annuelle de deux mille quatre cents
livres pour cinq prktres et trois freres. II onferme aussi une
clause qui eat rejoui le coeur de notre bienheureux Pere : en
plus de leur enseignement. les confrires doivent administrer
les sacrements et donner les honneurs de la sepulture aux pauvres de l'Hutel-Dieu de Bayeux. Le premier suptrieur de ce
nouxel ktablissement est M. Nicolas Pierron qui, treize ans plus
tard. -era charge de gouverner la famille vincentienne. I.es
confrl'ires garderont la direction du seminaire de Bayeux jusqu'a
la R!filution (2).
Eni 1878, A Paris, la XXV Assemblte generale. apres axoir
elu. a\ant-hier. M. Fiat, reprend ses sessions. Celle d'aujourd'hui
doit ctioisir les membres du grand Conseil. Au deuxikme tour
de sv-rtin. M. Jules Chevalier, qui 0tait dejh troisieme Assistant,
de\ ictit premier Assistant ; il a cinquante-trois ans. Encore deux
tour- -le scrutin. et •I. Guillaume Delteil est deuxi;.ine Assistant :
il de-t end d'un echelon, puisque, precedemment, il etait le prermier iteinbre du grand Conseil. On allait proceder au choix
du Itrisieme. quand un depute fit remarquer que les deux premii;·ir s Elections etaieut invalides : ii v avait eu des bulletins
blain's et un bulletin n'indiquant pas le prenom d'un Mlu porteur
du nti'me nom de famille qu'un autre confrere. Un moment de
et de discussion, et, pour le bien de la paix, M. Cheper'jlxitx
valior et M. Delteil se desistent. Ils sont reelus, et, cette fois,
il ni a pas d'dlecteur assez distrait pour rediger incomplktement
sokn l!letin de vote. L'Assemblde complete ensuite son travail
;i-ant M. Pierre Bourdarie comme troisiemne Asssistant, et
en
MT.'tella, dedj quatrieme Assistant, conserve sa fonction. Enfin,
M. .'ulfs Chevalier est proclam6 admoniteur. Aprbs avoir constitu e Sdnat de la Compagnie. les deputes vont pouvoir proi
des , postulata n emanant des diverses Assenicedr :11'examen
bl,',e- provinciales (3).
P

':oste, 1.p. 505 : Celier : Les Filles ,le ir haritd Gravet. 1929.
-' - :22 Notices, III, p. 703. - 3: Annales. l. 119-10, pp. 339-31.
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8 SEPTEMBRE
Difunts de ce jour : en 1922, a Etagnac, M. Pierre Mauriange. En 1923, & Desnes, M. Olympe Rameaux. En 1924, k
Amiens, M. Arthur Hocquet. En 1931, a Paris, Frere Jean Lienne.
En 1866, a Buylose, en presence du cardinal Donnet, arche\~que de Bordeaux, la statue de Notre-Dame est couronnee par
Mgr Epivent, ev\que d'Aire et de Dax. Son successeur, Mgr de
Corniont voulut, en 1916, marquer le cinquantenaire de cet ev6nement par des fttes qui commencerent le 8 septembre et se
prolongerent jusqu'au 15. Les Pretres de la Mission dont les
devanciers axaient desservi le sauctuaire de Buglose de 1706 1
la Revolution, eurent leur part de ces solennites : avec I'agrnient du T.H.P. Villette, M. Delanghe, Visiteur d'Aquitaine, fut
fait chanoine honoraire ; M. Tardieu, avec son eloquence riche
d'idees et de fleurs, cilebra les gloires de Marie, et M. Praneuf,
sur les paroles du chanoine Beaurredon, mit la mdlodie qui fut
chantee pour la premiere fois et que sa ddlicieuse beaut6 a
rendu si populaire dans les Landes (1).
En 1874, dans la chapelle de la Maison-Mere, Je cardinal
(Guibert, assiste de deux eveques Lazaristes, Vicaires apostoliques en Chine, Nosseigneurs Guierry et Bray, sacre notre confrbre Augustin-Pierre Cluzel, archev\que d'fieraclde et DUlegu6
apostolique en Perse. II y a dejA trente-trois ans que ce fils du
3Monclar le 6 mars 1815 - travaille en
Rouermue - il est n6
re royaume oil il va representer deux papes, Pie IX et Leon XIII,
et c'est mrme ai Tauris qu'il a emis ses voeux de Pretre de la
Misiion. Les modestes debuts de la Mission catholique qu'il a
inauguree avec M. Darnis, en faisant 1'fcole a quelques Olves,
]ui valent de connaitre des roses d'lspahan, non le parfum, mais
le t'-pines : les intrigues des Russes aupres du shah de Perse
ibligent M. Cluzel its'exiler en France. Les dix ans que dure
5',ttc pirosription. il les utili e i apprendrlele chaldten iiturgique et le chaldeen vulgaire, le turc et le persan. De retour en
Perse, en 1852. il recoit de M. Darnis ses pouvoirs de I'rfet
apostolique ; ii a aussi I'honneur d'etre le premier Visiteur de
la Province de Perse erigie en 1862. Par ses vertus, et sp&-ialement par la suavite de sa piet6, la tendresse de sa charite et
la -inc6ritd
de sun lhunilite, Mgr Cluzel a eu un profond rayonn!ement. Dis lors, il n'est pas Rtonnant que, suivant les ,iots
d'un autre illustre lazariste de Perse, Paul Bedjan, h .la mort de
.lrrCluzel. survenue le 12 ao0t 1882 a Ourmiah, a toute- !es
familles aient pris Iedeuil coiriie a la mort d'un roi n (2 .
En 1937, au seminaire de Germantown de Philadelphie,aux
Etats-Vnis, le Visiteur, M. William Slattery, institue la premiere
equipe de missionnaires chargee de precher et d'implanter la
.euraine Perpltuelle de la Medaille Miraculeuse. Cette initiative a R6t, hinie du ciel : plus de trois mille six cents paroieses
1e1- Etals-lInis ont adopte eet exercice si riche en grakces.
Ip.

1 .Iniales t8.
t.
pp. 4--107. 3-5.7 : I. 5)0. pp 585-601.

:2) Annales, t. 103. p. 155 : ¶.
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9 SEPTEMBRE
Lf(uuts de ce jour : en 1902, i Dbar, M. Casimir Hypert. En
194i, i Bordeaux, 3M.Jean-Alexis Anseline.
En 1674, en rade de Fort-Dauphin, tous les Franuais du sud
de Madagascar s'embarquent sur le Blanc-'iynon pour regagner
la ietropole. L'abaudon de i'ile par la Compagnie des Indes el
Fintdret loins grand que le Gouvernement de Louis XIV porte
a la cuionie, ont encourage Iesprit de rebellion des indigenes et
de
niitie I'indiscipline chez les Francais que le gouverneur, AM.
la Bietesche, a eu du mal a contenir. De plus, dans les derniers
jours d'aoit 1674, les Malgaches viennent de massacrer nos
coinpatriutes installes dans le pays de 'Anosy : deux Freres de
la Mission, Guillaume Gallet et Pierre Pilliers sont au noiubre
de \ ictimies. Parmi les soixante-trois passagers qui, en ce jour,
niontent a bord du Blanc-Pignon, se trouvent deux Pretres de la
Mission. MM. Marin Roguet et Michel Montmasson, et deux
Freres, Jean Bourguin et Girard Ainser. Le rappel de nos confr;res a ete decide des 1671 : M. Alninras, devant les fAcheuses
nouvelles qui lui parvenaient de Madagascar et devant la somme
de desastres que representaient vingt-quatre annees d'evang6Lisation dans le sud de la grande ile, avait dernandd leur avis
i ses assistants et aux Visiteurs que la deuxi6me Assemblee
gr-nerale avait reunis k Paris. Le voyage de retour du BlancPi'ytu dura pres d'un an, et la seule traversee du Mozambique
demanda sept mois au cours desquels les deux Frbres de la
Missiun .uccomberent. Desormais, il faudra attendre deux cent
\ii>:t-dilux ans avant qu'uni nouvelle equipe de Fils de saint
Vin:ent. axec 1Mgr Crouzet, retournie a Madagascar ,1).
En 1786, dans le pays de Gex qui appartient alors au diocese d'Annecy en attendant de passer sous la crosse de 1'dxque
de Icilcy, a Confort, dans l'une des trois maisons qui composent
alors ce modeste hanieau, nait une petite fille. Ce mnme jour,
elle est baptisee par I'abbe Genolin. Son parrain par procuration
est un ami de la famille, l'abbd Emery, Supdrieur general des
I-r'tres de Saint-Sulpice, qui aura I'occasion plus tard d'exerccr. par ses lumieres et son appui, son parrainage sur sa filleule,
qualid, laissant le prenom de Jeanne-Marie, reiu en ce jour,
e:l. sera devenue Swaur Rosalie et fera circuler dans Paris un
intense courant de Charite (2).
En 1914, a Paris, le cardinal Mercier, archee6que de Malines,
au retoiur du conclave qui a elu Benoit XV, est I'hOte de la
\laisjon-M're. On a beaucoup remarque que le primat de Belii"u>- a. durant son sejour, passe une heure et demie en prieres
dU'.:li la Vierge de la Mldaille Miraculeuse, en la chapelle des
.\i:i, itions: la Belgique a ce moment venait d'etre envahie
ji;:Allemands en face desquels le cardinal Mercier allait se
ldri-'r en grand eveque, defenseur de I'Eglise et de 'humai:t, .3 ,.
I nt'les,I . 89. p.

93, .t .1.iImoirvs C.3M., 1. IX. pp. 5.S2-591. --

2 i- Dsnmet : Swaur Rosalie, pp. 19-20. -

;3) Annales, t. 79, p. 512.
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10 SEPTEMBIIt
DI[fanlt de ce jour : en 1911, a Paris, M. Charles D-vin. En
1916i,t
;utyqluil, M. Fernand Allot. En 1926, A Bahiai, M. Phililppe Matlia.
En 1598. i Dabt, Guillaume de lassiot, Vicaire general charg6
de I'administration du diocese pendant la vacance du sii e, signe
et doli\vre les lettrte diinissoriales qui permettent it Vincent de
Paul de se faire ordonner sous-diacre par un ev\que de son icoix.
Vincent qui. i cette epoque, a dix-huit ans t peine. poursuit ses
etudes de tliologie A I'Universit6 de Toulouse. II a pu. en effet,
y sui re it nouveau les cours, parce que. pour regontler sa bourse
d'Utudital. il s'est imipose, pendant quelque temps. de donner
qulques leýons dans une institution 4 Buzet, petite localitc situte A une trentaine de kilometres de Toulouse '1).
En 1671. ii Narbonne, l'evxque. Mgr Fraunois Foutquet,
coufire la direction de son sdninaire aux Pretres de la Mission
e-t s'enar e ia y entretenir six prftres et trois freres. NoI confreres qui s'occrperont des ordinand, donneront des m issiiin et
diri'eriont le petit seminaire uni an .randd. ii partir de 171 . ne
setront chassds de N\arbonneuque par la lRdvolution '2.
En 179i. i 'lle Madame, i F'embouchure de la Charente,
Jean Janet. l-rItre de la Mission, neurt A I';ge de trente-six ans.
Ne dains le diocse de P';riiuu.rx, ii etait professeur de thidologie a Anyouldme quand eclata la Revolution. II refusa de priter
le serment h la Constitution ci\ile du clerge et, au iieu de se
retirer dans sa famille, ii preftra continuer a exercer en cachette
son ministere dans la ville d'Anyouldme. D6nonce, il est jete en
prison et bient6t apres envoyve
Rochefort. Embarqu6 sur le
" Washington ), les souffrances qu'il y endura, f'puiserent et,
a peine debarque a File Madame, ii acheva par sa mort prematurfe de donner toute sa valeur i son temoignage en favcur de
la foi :3;.
En 1832, a Parts, M. de la Bonnardiere, vice-president de
'Administration gdnerale des hopitaux, adresse h M. Etienne,
procureur de la Mission, une lettre dans laquelle il declare :
,, Le Conseil des hospices a 6prouve une bien grande consolation
en \oyant I'empressement avec lequel 1MM1.
es Lazaristes ont mis
leur maison a la disposition de I'Administration et Le devoueinent qu'ils ont mis a recevoir les malades et & leur porter les
consolations spirituelles. , En effet, au printemps de 1832, une
terrible 6pidmiie de cholera avait eelat6 i Paris ; entraind par
le bel exemple de 'archev-que, Mgr de Quelen, qui, revenu sans
rancune de la retraite h laquelle les passions politiques I'avaient
condanmne, se depensait sans compter aupres des malades. la
Maison-MWre s'etait, par les soins de M. Etienne, transforms en
ambulance. Et nos confreres y firent ce que saint Vincent aurait
fail en une telle calamitO (4).
T

i.i

f

I' Cosle. I, p. 37 : S.V., XIIl.
..
-•t'es,
l. 51,- pp. t81-1
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.11.
M,-Etienne, pp. (7-79.

p. 3. - :2) Notices, 111, p. 383-3li.
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II SEPTEMBRE
En 1810, a Uu-Tchauy-fou, en Chine. un courrier imperial
applorte la ratilication de la sentence de mnort pronuncde contre
le iirnhteureuix Jean-Gabriel Perboyre. II y a un an moins cinq
jours qu'il a ete arrti-. Les huit premliers mois de sa derniire
aniller de \ie terrestre n'ont Rte qu'une suite d'interrogatoires
tacio-'ipagndes des tortures les plus raffinees. Aujourd'hui. sitlt
tle l;,ret impirial arri\v, Jean-Gabriel est tire de sa prison et
a\•e des oleurs, condainids eux aussi ai la peine capitale. ii est
crioluit au lieu de son supplice, en une course acceleree qui s'accomiip'ne du son cuivrt des cymbales. A genoux et en priere, il
attlnd son tour de mourir. Entin, ii est lie ii une croix a trois
irpriises - pour lui faire savourer sa Inort - le bourreau serr,
et ildss.rre la corde qui doit I'etrangler ; un coup de pied dans
If iias-\entre achri\e e e martyr. II est midi. et c'est un vendredi.
.\Au ine trace de ses tortures Pt de son supplice lie se voit sur
Ir ii,-p. ou sur ie visage de Jean-Gabriel : il est comnme transti-ilri

I .

I:En 18.36, i Si'tinu. le P'ere Etienne lui-minme installe des
Fillt- de la Charitj et les Pr.3tres de ia Missiiit. II satisfait ainsi
I ,lilsir du grand-due tie Toscane qui, devant leur rapide ddveIoppel, ent dans ses tlats. demandait une maison centrale de
tills de saint. Vincent. C'est done un no\iciat que le Suptrieur
-;emral inaugure en ce jour. noxiciat qui, selon la \olonte dui
.'ranml-duc. dGpendra directemuent de Paris. A cotd de cette mais,,!: cintrale, le PL're Etienne installe les Lazaristes clarges de
la direction des Steurs. l.'euvre de nos confrires de Sienue a
p-ris une belle expansion ; aujourd'hui. leur naison de la vxia
Piirl.imlini abrite smiinaire et itudcs pour les Clercs de la Missinln. Ecole apostolique et ou\vre des retraites '.;.
ln 1874, h Paris, dans la matinee, la 23' Assemblde genei;t,. qui s'est ouverte le 8 septembre. sous la presidence du
Vi'a-ire g6ndral, M. Mellier, et qui compte quatre-vingt-cinq me'mbre-. tlit au second tour de scrutin. M. Eugene Bore. connne
supl"rieur general. II a soixante-cinq ans. Le soir tntlme de ce
juir.
le nouveau successeur de saint Vincent reqoit a la porte
tdl la chapelle de la Maison-MAlre la d6pouille de son preddcese.,ri,le Pire Etienne. Les Dames de la Charit., d'un cOtd. et les
Filils de la Charitd, d'un autre, sont nttervenues auprs du GouXerii-ment pour obtenir I'autorisation d'inhumer le Pere Etienne
dans I,. chapelle qu'il a construite et o(i il a prdsidrtant de
r+;Inions de charit6. Mae-Mahon, alors President de la Rtpubliqup. s'est laisst toucher par les illustres signatures dont les di\vrpes )ptitionsetaient revotues, et la permission qui avait Wt6
ctd,cette fois,
r'ful'i;e au moment du d6ces du Plre Etienne, a
acrordee (3).
25.

1 Vie du bienheurenu Jean-G(briel Perheore. Paris. 1891. p'I. 29- (2) Rosset: Vie de M. Etienne, p. 402 : Annoles, t. 57 p. 109 :

C('. :li.!tue C.M.,

195:1.

-

;3) (irrulaires,

[' ::: : Rosset : op. cil., pp. 562-563.

t. III, p. i•l
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12 SEPTEMBRE
En 1628, h Beaucais, Monsieur Vincent, repondant a l'initation de I'!\dvque, Augustin Potier, arrive pour diriger Ja retraite des ordinands, qui \a se prolonger pendant une quinzaine
d(4 jours 1,.
En 1659. de I'aris, trois Filles de la Charitd, Franouise Carvireux, Anne Denoual et Marie Chesse, partent pour N•rbonne
,,iI'archeveque, Franouis Fouquet, les attend axec impatience.
1'i-ur quelle eu\vre ? Mounsieur Vincent ne le sait pas trop. inais,
hier. en donnant ses consignes a ses envoyees, il leur a dJclare :
, Ne pensez pas n'avoir que des roses ; il y a des epines ". Et il
ls- a mii"es en garde contre ies defauts des Narbonnais qui, au
dir
ile
neotre bienhioureux Pere. sont , d'esprit sublil et dIlivat '.. t:'IComm piremier domicile, a Narbonne, les Filles de la Cha.itl- deItront partager, axec ses occupantes, une naison de d&fti ion jour fInimes de nauxaises inmeurs. Mais moins d'un an
ipri'-, I'installation s-ra meilleure et. dira Monsieur Vin.ent,
i n mie ioande inerxeille de nos Soeurs ,, 2).
En 187 i. A I'aris, en la chapelle de la Maison-1MPre, apr;,s le
s\
rxire funebre auquel ont assiste tous les menbres de la
23' A-.\eimble init'rae, le corps du Pire Etienne est dipose dans
!e i-axeau prepard au milieu du clieur, tout pros de la stalle
,iN. pendant ses trente annees de g6neralat. ii a presidi les officrýz axec laint de unajes~te 3). Depuis rette inhumation, claque
anrne, le 24 juin. une main pieuse et anonyvie, depose une -erbe
de lleurs sur la dalle qui abrite les restes de Jean-Baptiste
Et ienne 4.
En 1878, itParis. la ?il A-ssemblde gneirale. celle qui a flu
le T.H.P. Fiat, terminie ses tra\aux, a sa 15e scssnion. en adres-anit une protestation cwrite de fiddlite au Souverain P'oiitife
lI.on XIII. diont 'est la premiire annme de pInltilicat. i:e do•umienl. si;~nI par tous i- mI'iembre
'l
de I'A.ssi'.lelc, esc un bel ;ile
ide foi
l'0adrd de la papaut'. I'hur le ri dier, lesI
Ii
PI'rede
la Compaignie tot utilis& les terme- les plus expre-sil' de I'r.'cs
1. I'E-li.e. l.oi XIII. en sa roepon-e. Ie dira 5).
En 1937. i Limou.r, dans le diocese de Carcassonne, line
blle journule de pelerinaue marque le soixante-quinzibmen
ainiversaire du couronnement de .otre-lJame de Marceille, auluel
Ie 1i septembre 1862, Mgr de ia Bouillerie a\ait eu la joic de
prii'wder au nom de Pie IX. De ce sanctuaire, depuis 1873, sauf une1 interruption de quatorze ans due a la loi contre les
:iirnL:-e'ations. Ios confrrees sont les gardiens vigilants et les
aps-toliques missionnaires. En ce soixante-quinziibne annii\irsaire. lous les •v,\iques de la province de ToOulottus, et miinie
IMar (ewrlier. alors archev\que nommin de Lynn, ount tenu par
Ienr pri-eince ithonorer Notre Dame et ausz i in manifester li-ir
sympallhie it I'".-ard des fils de saint Vincent 6.

1 E -]'1. 1. p 298. -

2. Costo. 1. pp. .:25-526. 3.
.sset : ;e
(4;Annale.. ti s. p. 196. -- 5 .4nab
u.
es. t. 101,. pp. 10I;-12

d) .V. Etnne pp.
;3-5t;4.t- i:<.
. -51;i- 9. '6)Annit

rp.

-
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13 SEPTEMBRE
Defunts de ce jour : en 1914, a Ourmiah, M. Ddsire Salo-

iton. En 1918. a Kian, M. Thomas Festa. En 1922. A Toursainte,
31. Jacques Da\id.
En 1599, a Dax, le \icaire general, Guillaume de Massiot. au
nom die l'edvque, Jean-Jacques Dusault, donne t Vincent de
Paul. diacre, les lettres dimissoriales qui lui permettront de se
laire ordonier prktre par un prelat de son choix. En fait. et
,pour
tle.i motifs totalement inconnus de ses biographes. Vincent
atteidra un an axant de se presenter a I'edxque de I'ripiteu.r
pour rece\oir I'onction sacerdotale. le 23 septembre 1600. a
C:hiflrau-1'Eveque (1).
En 1700, a Varsorie, le nonce. Mlgr Pignatelli, accorde a
M. Tarlo, visiteur de Pologne, I'autorisation d'acheter un cou\ent de h6nedictines, situe sur le mont Bialkowski, dans un fauhouride Lublin. La sonnne nIcessaire h cette acquisition sommeii considerable - avait 6tC fournie h MI. Tarlo. par Anne
de 1)unaigrad qui. des 1698, avait ddjA donne plusieurs de ses
terre-s A condition qu'une maison de missionnaires serait installe ii Lublin. Ce ne fut cependant qu'en 1717 que la r6sidence
de ns confreres pot etre organis6e dans l'ancien monastere des
filles de Saint-Benoit. D.s lors. une dquipe de missionnaires dirip;e liar des superieurs zdles s'adonna avee succes a la predication. Pour entendre leur parole, on vit, pal exemple. lors du
jubilt" de 1751. les avocats et les procureurs de Lublin - et ils
ot;ijnt six cents ! - surseoir aux sdances des tribunaux. La
iltaisoi, de Lublin fut fernme lors des troubles qui. aux enIironu de 1864, amenerent la suppression des communautes religienses en Pologne ; et depuis ce temps-la, elle n'a pas 6td rouvertie
:2).
En 1951, a Paris, a I'hopital Saint-Joseph, M1.Georges Ferla
meturt 4 l'Age de cinquante-trois ans. De Lyon, sa ville natale,
ii eut la sensibilitd de cceur et la pie6t mariale... mais pas la
santl. Son etat physique, presque toujours mauvais, fit de lui
une u perle cachee ,, alors qu'avec les qualitcs de sa nature it
aurait pu etre une perle aux reflets 4tincelants ; sa mauvaise
santb le fit d'abord passer du Berceau a Curry et de Curry bi
Loos. Mais la ville de Strasbourg fut son plus durable champ
d';tr ion : il trouva au s6minaire international, la fraternelle
delicatesse de M. Kieffer qui le comprit. MI. Ferla se montra
aussi capable, par ses talents peu ordinaires de " bricoleur , de
rendro a la maison des services inapprtciables dans I'ordre mati;riel. que de remplacer dans leur enseignement le professeur de
philosophie de la FacultO et celui d'un pensionnat voisin. Malgre un petit air magistral dont il n'avait d'ailleurs pas consrici-ne. M. Ferla suscita toujours la sympathie, parce qu'il
Savai une Ame exquise (3).
! Cote. I. p. 38 : P.V.. XIII. pp. 6-7. - '2) Mi-moires .. M. . . 1
pp. *"'O-232 : Rosset : Vie
Me. Elien,,.
pp. 479-S80. '3) Annales,
I. 1!-120. pp. 257-261.
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14 SEPTEMBlRE

I•,funt"s de ce jour : en 1911, A Angers, Frere Jean-Baptiste
DI,,inniz. En 1916, a Aubiyuy, sur le champ de bataille de I'Art,ii. I. Jean-Louis Bozec. En 19.i4, a Paris, .1. Jean-Baptiste
Bri flT.0n.
En 1628., , Beautitis. AMonsieur Vincent procide i l'examen
1-•l Ordinands : il s'y livrera encore pendant les deux jours sui.antit. La retraite coininencera le dimanche 17. Notre bienheurt-ux Pi-re y fera I'explication des conunandements de Dieu.
I 'autres entretiens seront assures par Louis 1Messier et JerO6me
I•uliesne, tous deux docteurs de Sorbonne. Tous les Ordinands
deumanderunt a Monsieur Vincent d'entendre leur confession g4nirale et I'atrnosphlre de cette retraite sera telle que I'un des
deux autres confilerleciers, Jerime Duchesne, s'agenouillera, lui
;au-si. aux pieds de Monsieur Vincent, pour obtenir le pardon
ilO• tu ute a \ie passwe :1).
En 1679, im Versailles, sont fulninees les bulles par lesquelle' le pape Innocent XI approuve la collation faite par
l.tuis XIV de l'abbaye de Saint-Rlt
y-les-Sens, aux Pr6tres de la
Mi'Xiun. C:e fut la faýcon du lioi-Soleil de forcer la main au sup6ritur •uliieal. M1. Jully. qui repugnait A accepter la cure de Versaille". AprIs les preinibres ouvertures que Sa Majestl
a\ait faite? en1 1671 a M1. A\lmiras, le silence etait tonmb6 sur ce pirojel.
M\ais le roi perseverait dans son idee, et en septembre 1674, il
t'aisait savoir i M1.Jolly qu'il agreerait beaucoup A son royal bon
plaisir de \oir les lPr4tres de la Mission prendre en chaire la
cur'O de \.V(tre-Da)me de Versailles, et que d'ailleurs c'etait chose
faite. pui.que. dans sa liberalit6, ii leur donnait, pour leur sub-i-tanre, I'abbave de Saint-Hltiy-iils-ens., qui rapportait Iquatre
itiille lixres de rentes, de quoi faire vivre largement les six pr&Ire, et les deux frires que reclamait le Roi ;2).
En 1853. a I'aris, en la ftte de I'Exaltation de la Sainte:rt-ix. le P'ire Etienne inau-ure la chapelle de la Passion. 11 a
Xouiu qu'elle soit le monument de sa reconnaissance pour la protection dont le scapulaire de la Passion, rdevel a Soeur Apolline
Andriveau en 1846, a ete l'instrument. Etonn6 lui-mOne de la
rapiditd avec laquelle cette devotion fut approuvee par Pie IX
et se repandit dans le peuple chritien, le Pere Etienne, dans sa
circulaire du 21 novembre 1853, obi il mentionnait I'inauguration de la chapelie, proclama que la d\eotion a la Passion est
, Ie tr)sor - qui. dit-il, met la Conpagnie (( a meme de rdpandre par toute la terre les misericordes et les merites infinis ,"
de la itr;demption. Et dans cette mnmen lettre, le supdrieur genral Ilmotrait comment par son installation au Brisil, en Allemaqfl,*.-n Aiutriche, au Chili, peu de temps apres le don du scapulaire de !a Passion, la famille de saint Vincent a dtendu dans le
nJ~Inde les misericordes divines 3)..
1 •A',t.'
I. p.
-,
1
1'1p';.'1 . ;.1.;2 -lo--21-,.

' \o li ces. III. p. 676 : .nnale.,
I. .
.j.
' : Vie de .V. Etienne, p. 262 ; Circula;i:,*'

29, .
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15 SEPTEMBRE
En 16'2,

a S.aint-Germain-en-Laye, Louis Xlll signe les let-

tIres ciullirmllant I'uniui
igie. 1 .

du collRge des Ulon.'-Einftals it la Colmpa-

En 1806, a Paris, en la Maison-M.lre des Filles de la Charit;. rue du Vieux-Colombier, M1. Fran.ois-Florentin Brunet,
\icaire getnral de la Mission, meurt a I'age de soixante-quinze
ans. Nd A Bulyngville, en Lorraine, ii entra a I'Age de seize ans
dan-S la Compagnie. Charg6 d'enseigner la philosophie, puis la
th;ologie aux seminaristes de Toui, il est, a partir de 1757,
superitur du grand seminaire d'Amiens ; ii y reste quinze ans:
puis iI s'en va diriger successivement les stminaires de Soissons. de Chdilons-sur-Marne et de Ioitiers ; en ce dernier poste,
it est en nimme temps visiteur du Poitou. En 1788, I'Assemnblhe
-,iIerale le donne comnme deuxieme assistant au nouveau sup6rieur e-*neral, M. Cayla de la Garde. Mlalgr6 son laheur ordinaire,
1X.Brunet a trouve le moyen de composer divers ouvrages, parmi
lestluels des Elementa Theologiae..., en cinq \olumes, un Traitd
des deroirs des penitents et des confesseurs, et surtout son Paralllr
•• des Religions, en cinq volumes, dont le Dictionnaire historique de Feller, donne cette appreciation : << compilation un
pen lo•ngue. mais pleine de recherches et on I'auteur a mis i
etlitribution les travaux des plus habiles eerivains modernes , 2,-. Pour M1.Brunet, la tourniente riývolultiiomaire Sonna
Ie la s de ses heures studieuses. Apris avoir failli perdre la vie
Irm du pillage de Saint-Lazare. il inaugura une p riode d'existIrieni' i1i lit de lui I'ange consolateur dun .up'riullr

11
1iinr.itl.

acecnipagna, en effet. M. Cayla dans les peregrinations penibles
et Ipirilleuses qui conduisirent le suecesseur de saint Vincent a
Bowni. ..
Brunet l'y assista jusque dans l'agonie qui, en lib6rant M. Cayla de ses douloureux soucis, les fit retomber sur luim11'.nn.Vicaire general. I. Brunet. pendant six ants. a fort a faire
pour sauxegarder !'hdritage de saint Vincent. II veut d'abord le
rtaitlisscment de la Compagnie en France et obtient de NapoIwin un decret en ce sens. Mais il n'aboutit pas a se faire donner,
d;an laa capitale, le logement qui aurait permis de rassembler
leP ,onfreres dispersds. Par contre. il Ies r6installe h Valfleury
et i! aurait pu ouvrir davantage de maisons si. A Rome. M. Sicardi avait su entrebAiller les fenetres de son esprit sur un plus
!ar-e horizon : celui de l'int6rit gen6ral de la Compagnie. Les
.oun.•i ont eu raison, presque d'un seul coup, de la robuste sante
Iorrine de M. Brunet : il a vraiment donn6 sa vie pour la fatil!le xincentienne et il a pratique l1'hroisme de I'amabilit6 ;
car. aceable sans arret par les difficultes s'opposant a sa volr'nit de restauration, il a toujours dissimulh ses peines sous
le- l'liors les plus amrnes : la sev6riti.
il la gardait pour lui ;
aii\ mitres. ii ne donna que la plus indulgrente douceur (3'.
t'"'.

I

.rt's

du Gl0o1prin'nt,1 P
t. II. p. 260. t48.
"3 .n

I irinihir Historiqu,
. 'il'., I. 76. pp. liP -12i. 271-27,.,
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16 SEPTEMBRE
En 1615, a Ecouis, alors dans le diocese de Rouen, aujourd'hui dans celui d'Ecreux, Monsieur Vincent se presente au chapitre de la Collegiale, dont ii est devenu chanoine et tresorier au
mois de inai precedent. 11 fait le serment de fiddlite et reqoit
le baiser de paix. Cette c6rmionie lui donne le droit de porter
'habit de chliur. Mais le nouveau chanoine demande aussit6t et
obtient un suppleant ; ii est assez occup6 actuellement i Paris
avec son preceptorat chez les Gondi et sa charge d'aumOnier
des -alres pour ýtre dispense de la presence h I'office. Le lendenain dte ce jour, pour ft-er, selon la coutuine, , son joyeux
a\enemient ,n, Monsieur Vincent invite tons tes membres du chapitre a diner (1).
En 1664, de Paris, M. Almeras adresse a la petite Comipagnie
une lettre pour lui annoncer que la biographie de Monsieur
Vincent est enfin achevde. 11 ne mentionne pas le nom de lauteur. C'est peut-etre ce qui autorisera un jour Claude Lacour,
et plus tard. au xix* sikcle, des confreres B affirmer que l'6vque de Rodes, Louis Abelly, n'a fait que signer louvrage ; le
traxail aurait et6 entibrement redigd par une 6quipe de Prktres
de la Mission. diriges par Fournier, et qui, pour se conformer
A la pratique recornmandee par Monsieur Vincent h ses tils de
ne point publier de livre, aurait demand ak Abelly d'etre simpleneint un prete-nom. NM.Coste s'est insurg6 contre cotte opinion et a nontre comment, selon ses propres termes. Abelly a
6td a larchitecte et le maaon n de la biographie de saint Vincent, en ordonnant les materiaux et en construisant axec les
documents que Saint-Lazare avait mis i sa disposition cette
premiire xie de notre bienheureux Pere 2).
En 1839, aux environs de Tchayutenkou'. dans le Iu•-pe,
Jean-CGabriel Perbhore e4t arrete par les soldats et les comnissaires du \ice-roi de Ou-tlchany-fou. La \eille, en comnpa-ni, de
. Baldus. le futur ev\,-que, et du franriscaiu
notre conifri;re.
Rizzolati. Jean-Gabriel fftait solennellenment le saint NSml d"
Marie, qualn I'approche des mandarins et de leur escorle fut
signalee. Clhrtiens et missionnaires de s'enfuir. Le futur biendu
heureux g'aý-ne une foret voisinp. Aux premieres heuretI16 ýeptembrc. il y est decouxert. ddpouille, frappe, enchaiii. Son
marlyri
d'un anl commence (3,.
En 1885, A Londres, deux confreces irlandais, MM. Antoine
Boyle et Malachie O'Callaghan. s'embarquent sur le , Liguria a
pour aller dtablir la Mission en Australie. Cest le cardinal .oran, Irlandais lui-meme, areheveque de Sydney, et premier eardinal que Rome ait donn6 & 1'Australie, qui a exprime le desir
de \oir les fils de saint Vincent s'installer dans son diocese.
Son Eminence fait elle-meme la travers6e avec nos confrires.
Apr:s un bon voyage - par le canal de Suez - leur bateau entrera dans la baie de Sydney. le 4 novemilre 1885 'i).
1° :

1' -: l'. i.I. p.
. - '?) Circulaires.
i . 1. p. 67 : C ste. II. p. i9.
- Ch;,i
: Je~n-(Gilrief
J
Perllre. pp. 217. ~26. ) Anie:.,

t.
pp.
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17 SEPTEMBRE
DJffunts de ce jour : en 1912, A Paris, M. Charles Juillard.
En 1920, A Dax, M. Louis Dazet.
En 1807, A Paris, c'est la consternation, aussi bien chez les
Filles de la Charite et les missionnaires que dans les milieux
ecclesiastiques de la capitale : hier soir, A 8 heures, une apoplexie a foudroye le xicaire general de la Mission, M. ClaudeJoseph Placiard, a I'age de cinquante et un ans. I1v avait juste
un an qua la niort de MI. Brunet, il s'etait vu charg6 du gouvernenient de la double famille. Ses qualitis et ses vertus jointes
a la vaste culture qu'il avait acquise en 6tudiant toujours la
plume a la main. avaient fait accueillir son choix avec une joie
pleine d'esperance. Ia modestie de M. Placiard lui a\ait d'ailleurs fait refuser ce poste ; les supplications des Soeurs et des
coufreres renforcees par l'intervention de 1'Cv\que de Metz,
M1gr Jauffret, r6cenmment encore aum6nier de l'Empereur, amnenerrent enfin .•.Placiard A accepter le fardeau. II se mit couragenuserrment a I'teurre, \oulant continuer la restauration vincentienne entreprise par M. Brunet. II put, grace aux Dcrets impriaux obtenus a cet effet, consolider trois ktablissements de la
Mission en Italie : G:nes, Sarzanc et Sacone. En haut lieu on
lui donnait aussi l'assurance que les Filles de la Charit6 iraient
s'installer rue de Charonne et que, du coup, les missionnaires
pourraient occuper leur inmeuble du Vieux-Colombier. Dans
s*on unique annee de gouvernement, M•.Placiard rt-ussit surtout
a ibtenir de Rome un bref sign6 le 19 juin 1807, qui, en annulant tous les documents precedents, reconnaissait desormais au
xicaire general toutes les prerogatixes que Jui attribuent nos
Constitutions, et mettait tin h l'esp'ce de schisme vers lequel les
pre;tentions de M. Sicardi entrainaient la Comrpagnie... En plus
d,- services extraordinaires qu'il a rendus 4 la petite Compagnie. MN.Placiard laisse un hel exemple : celui de son attacherentit a la toute premiere de nos oeuvres. les Missions. Alors que
son intelligence superieure le faisait reussir admirablement dans
l'eoseiznement de la philosophie et de la theologie. il obtint, A
force d'instances. d'aller prdcher des missions. II avait d'ailleurs une parole chaudement dloquente et abondamment nourrie
d'uie doctrine qui savait s'adapter i tous les auditoires. Sa reputation 6tait telle, h ce point de vue, que Napoleon lui demanda
de prendre part aux missions qui se donnaient en Vendle pour
la pacification des esprits. II accepta, malgre sa charge de vicairv -ig~6ral ; et la fatigue qu'il s'imposa alors ne fut pas 6trangir, a sa mort prdmaturee. Mgr Andre, ancien 4veque de Quimper, 1I.
Jalabert, vicaire gd6nral de Paris, les cures de la capitalt. le nombreux clerg6, les communautds religieuses qui tinriit a assister a ses obseques furent la preuve vi\ante de la
rePi'tation que, sans la rechercher, M. Placiard avait su conqur'ir par ses vertus et ses talents 'I .
SInnales, t. 576. pp. 310-350.
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18 SEPTEMBRE
En 1715. & Dax, le sieur Jean, notaire, ridige le contrat par
lequel le cure de IHeuyas, Louis Dumas, seigneur de Beryoiynan,
donue a nos confrires etablis a Notre-Dame-de-Buglose, depuis
neuf ans, une sonune de 6.194 livres. Parmi les conditions de
cette donation, ii y a celle de faire de deux ans en deux ans une
mission pendant laquelle ils donneront cinquante livres aux pau\res. Cette rouvre des missions que Charles-Honore de Leure de
Saluces, comte d'Uza, a dejA fondee dans ses terres, s'ajoute au
traxail pour lequel lMgr Bernard d'Abbadie d'Arbouca\e a deji
installi les plrtres de la Mission, pros du sanctuaire de NotreDame-de-Buglose, ".sa\oir, un s6uminaire pour les retraites d'ordination, aussi bien que pour la formation des jeunes pritres
aux functions ecclIsiastiques. Quand le cure de Heugas fit, en
cc jour, la donation susdite, Jean Dardenne 6tait superieur de
Notre-LDame-de-Buglose. Ne i Monteclh, au diocise de lMountaubitn,
il clait le deuxiinle confrire charge de la conduite de la uaison:
dr Bul41ose t'oldte en 17T16. Jean Dardenne s'illustrera tiiniiStl
Bol'rilrtia,
counlne superieur du grand seiinaire (1).
En 1874, ai Paris, la 23' AssemblIe g6nerale, avec ses quatre\iniit-cinjq ilenires, continue ses travaux. Apres avoir cloisi, le
it .pItemnbre. M. Bor6, conmne suptrieur general, elie a procede,
Ie 15 septembre, a I'election des assistants. Trois scrutins ont
et ne•
lcessaires, pour Mlire le premier de ces grands conseillers,
1M.
Guillaume Delteil ; il en a suffi de deux pour nommer les
deuxieune et troisieme assistants, M. Pierre Bourdarie et M. Jules
(:lht\alier, tandis que le quatrieine assistant, M. Sauveur Stella,
rst .orti d'un scrutin unique. M. Bourdarie a etd dUsign comme
admminiteur du supirieur gineral. Les jours suivants, I'AssemWlde a discute sur la question des relations des missionnaires
avxc les Filles de la Chlariti.
Hier, elle a traitd de la situation
dec pro\inces ; et. en cette journ&e du 18 septembre, on parle
de- assncmblees domestiques et provinciales, et les deputes font
un ,li'~ret pour hfater le retour des missionnaires qui vivaient
enl dlhors de la Compagnie par suite des vicissitudes du
temps (2).
En WI!4, I'auris, mort de MI. Emiile Kalbach. Ni h Toutl le
20 -epItev1bre 1875. ordonn6 prt'trP
ii oniJy le 13 aoit 189 9.
M1.Kalblacih itait curt de l'inportante paroisse d'AubouE dans la
MIlurlhe-et-M selle. quand a l'aPge de cinquante et un ans. il
deianda d'entrer dans la petite Compagnie. Apres son annee de
seminaire, il eAt plae4 AiLyon. Dis lors, pendant dix ans, e'est la
pleinr
vie imiss.ionnaire. Avee une competence iOgale h son zble,
M. Kaillachi priite missions teretraites pastorales. Helas ! frapp4
au ron'fssiminal par la paralysie. ret ardent se voit condatlin
A la \ip dIl malade : et pendant trois ans. ccest par la souffranwe
1nii elnieui-Jt [u'il
peut travailler au rbLne de Dieu (3;.

,:

1 \,t;, . I.
IV. pp. ;1-;3. 4. -tm.,b t. |1l5, p. 2<;6.

:2•) .4nm, es, t.

93, pp. 14-?9.
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19 SEPTEMBRE
En 1598, a Tarbes, en ce jour qui est le samedi des QuatreTeniils d'autonine, I'evtque, Salvat Diharse, en sa cathedrale,
ordomne Vincent de Paul sous-diacre. C'est probableinent en
rai-iýo de la \acance du siige de Dax, A ce imoment, que Vincent
a dit recourir A l'e\vque de Tarbes (1).
En 1872, au Mexique, notre conftree Jose-,laria Villaseca
qui, dans tout le pays est \venr6 conime un apotre, fonde une
colum.unaut6 religieuse : celle des Seurs Josephlines qui seront
d'aillcurs ddfinitivement approuvees le 27 ftvrier 1920. Ce fut
li une creation pro\identielle : les Steurs Josephines ont pu
prendre en mains les oeuvres des Filles de la Charit6, quand
les trois cents Filles de saint Vincent qui se dv\ouaient alors au
lexique furent toutes expulses en 1874. Elles ne de\aient y
revenir qu'en 1945 (2).
En 1935, A Paris, ineurt le doyen de tous les inembres de
la Coompagnie, M. Firedric Caussanel. II a 97 ans. Dut-il a son
Ruvwirguit natal cette belle longix ii ? On serait tentd de Ie
i,
petit
lienrll-.
si I'on se rappelle que son fri-re Josepih. - son
frire .,. conune ii disait. - devait inourir a 90 ans. En tout cas
ce qu'ils durent I'un et l'autre i leur terroir. ce fut leur belle
famiille chretienne qui, sur neuf enfants, donna au hon Dieu
truis i'retres et deux Filles de la Charitd. . Fr6deric Caussanel,
jusqu'i l'e;ie de soixante-quatorze ans. se dt l ouua datns les grainds
Mflhimitires : i Mointpellier d'abord oil. peidl;nt six ani.
it
inilia les jeunes abbes aux austkres voluptes de la philhsophi' : ensuite, i Saint-Flour, pendant quatre arns. et i T'ro,,Ds,
Ie'ailai
treize ans; mais alors il axait dtlaiss. la sicola. tiilqu'
I)our les tlhses de la thlilogie doginatique. En IS1nt. il
rut iuharg-.de la direction du seininaire de Meauru ; il la -arda
I'i•i;int•
quatorze ans, el il I'aurait sans doute conserive lniigteijip- ricore si les lois de 1903 n'etaient \enues 1'en dtloiL.r
I;er.
Pou\erneinent de M. Caussanel a Meaux a lai•ss- un
tel -Ii\vnir qu'a ses obsiques I'"\Aque de Meaux tint aloluiriujt ai venir donner i'absoute et que le choeur de la chapelle
de la \laison-M1re Mtait abondamment garni de prktres de Meaux,
en ti'te desquels les Vicaires generaux. Et pourtant il y avait
trente-deux ans que M. Caussanel avait quitte le diocese ! Trentedeux ans aussi qu'il etait A la Mlaison-Mere. se consacrant avec
une conscience admirable a son confessionnal perpetuellement
awsiP;.
En 1878, le PNre Fiat a\ait charg6 M. Caussanel de
rtdiLir I'Ordo, et il s'est astreint a ce travail minutieux jusqu'en
193:;. c'est-a-dire pendant cinquante-cinq ans. Le d6faut le plus
alpa;:ent de ce vendrable Doven. c'6tait son extraordinaire cr&
dulitI hBlendroit des faits merveilleux. Mais ce defaut n'6tait-il
pas -i-ne que les contingences terrestres n'dgratignaient pas
'lin
m:'i
e dont le climat normal etait le surnaturel ? (3)
! iCos: I. 37 et S.V.. XIII. 3. (3 .lnnoles, t. 101, pp. 56-60.

(2).lnnrles,

t. 121, p. 56. -
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20 SEPTEMBRE
I'funts de cc jour : en !944, A Tientsin, M. Emile TiberghiiPi. En 1947, a Lujan, Frere Adrien Avizou. En 1951, i
Simit'yue. M. Henri uRomans. En 1956. A Tabriz, Frire Jules
Longuetpee.
En 16:~0f.
A tmiens,
1'evlque, Franjois Lefevre de Cauniartin,
autorise Mine de Gondi, comtesse de Joigny, N faire dtallir par
son Auminier, niessire Vincent de Paul, la Confrerie de la Chariti dans les xillages de Follecille, S4r'"villers et Paillart (1).
Ent 1636, a Setis, la mission bat son plein. Les be'neitiaires
n'en sont pas les pau\res gens des champs. mais les soldats.
armnees espagnoles des Flaldrts ount
Cette atuic-la. en etlet. le-s
reaiise une axance-eclair a travers la Picardie ; elles sunt entreds itCorbic, dans la Sultin!e, le 15 auut, et leurs premiers
eleienets sunt a une cinquantaine de kilointres de Paris (2).
Louis XIII doit inproviser une armee. et Saint-Lazare est devenu
le lieu de rassenMblemicnt des nou\elles recrues. Monsieur Vincent lui-melne raconte qu'aux en\iruns du 15 aout, en inoins de
huit jours, suixante-douze compagnies out etd mises sur pied,
oiitl ex\ir.on dix inillo honines, a linterieur de Saint-Lazare. Et
pendant tuus res juurs. le tambour marie ses rouleinents ,uerriers au tintemient mnonacal de la clocie. Apris la retraite annuelle qui a ete axancee, .Monsieur Vincent se disposait a disperser ses pri-tres en divers champs d'apostolat. quand, subitement, le chancelier. Pierre S»e•uier, lui a transmis o'rdre du
Roi. cantonni alors i Scnlis : Sa Mlajeste prie Monsieur Vincent
de lui en\oyer \ingt prdtres pour prdcher la mission aux soldats.
Le supjrieur de Saint-Lazare n'a que quinze nissionnaires sous
la main. 11les a conduits lui-m6me A Senlis et presentis au Roi.
Puis il a counfi leur direction a Daniel Grenu. Franqois du
Coudray et Lambert aux Couteaux, entre autres. font partie de
l'tquipe. De retour a Paris, Monsieur Vincent leur a fait parvenir
des rneubles et une tente. Si ce n'est pas encore, a proprcment
parler. la Mission sous la tente, c'est du moins la mission prachde
dauns une immense paroisse de toile. En ce 20 septembre, les
missionnaires ont dejh confess6 quatre mille soldats. Et pourtant
cette mission militaire va durer encore six semaines (3).
En 1753. a Palerne, un veritable corteige compose de six
carrosses, des quarante pretres de I'Union locale de Saint-Vincent
et de quelques prdlats. conduit hors de la ville nos confreres qui,
ddbarqu6s quelques jours plus tot en Sicile, doivent aller ouvrir
une maison de missions a Girgenti, oiftriomphalement requs,
le 22, ils seront po6tiquement installIs dans un site ravissant.
Helas ! I'avenir ne repondra pas A ces ddbuts prometteurs. Sur
un sol \olcanique. I'instabilit6 est de regle : moins d'un an apres,
nos con frb-res seront obliges de retourner a Rome d'oix ils sont
venus '4).
I -. \.. XIll. p. 482 : Hanolaux : Histoire de la Nation frant-ise,
1. VII. p.. 38. 3) Cost. II, pp. 47-48. - (i) Notiee, IV. p. ,;
firliir,,--:. 1. I. I'p.

5"7•'-5"6.
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21 SEPTEMBRE
De(funts de ce jour : en 1918, A Montauban, FrBre Antonin
Key. En 1949, A La Teppe, M. Jean-Auguste Constant. En 1957,
a l'i•is, Mgr Jean de Vienne de Hlautefeuille.
En 1800, a Turin, Felix de Andreis prononce les \eux. Mloua dtd son no\iciat. II l'acomnence le l" no\embre 1797,
\veeinitti
A Mlundoci. En janvier 1799. rdeolution dans le l'idmoilt : les
iissiounaires sont expulsds. FOlix rentre dans sa famille. Le
calni rexenu, ii est rappele a Turin le 12 decembre 179t. L'annee 18S•, FIannee de ses vceux, ne s'achikvera pas dans la paix:
en deccmbre, la bile rdiolutiounaire s'etant reveillie, t.i confreres doi\ent quitter Turin. C'est
PlIaisance que Felix de Andreis ira faire sa philosophie et sa thtiologie (1).
En 1861, a l'hopital de Tarbes ofi, quatre jours aupara\ant
il a coiunence la predication d'une retraite aux Filles de la
Clariti, M. Nicolas Truquet ineurt inopineeniet a l'age de quarante-huit ans. Sa reputation de grand missionnaire attire aupres
de sa depouille, exposte dans le parloir, une telle affluence que
le plaichler iepeut r6sister a la pression... A pouvoir, un jour,
traxailler a\ec succes parmi la population landaise, le bon Dieu
prlpara M. Truquet en le faisant naitre Picard - a Abberille,
le29 octobre 1813 - et en le frottant d'Auvergnat pendant les
six ans de son professorat a Saint-Flour, de 1839 a 1815. Mais,
bien pius que ces contingences humaines, c'est son temperantent
de tlaiire. sa volonte de faire ewuvre durable et de developper
de plus en plus le culte de saint Vincent en ses Landes natales,
qui tirent de M. Nicolas Truquet, premier superieur de Dax A
trente-deux ans, un digne fondateur de la Mission aux rives de
['Adtur. Elle eut vite un grand rayonnement, cette minuscule
maioui! de Missions, ouverte en 1845. Et avec ses qualitts sympathiques, son zele entreprenant que le Pere Etienne dut moderer
parfois, et son Mloquence aux magistrales periodes qui s'larmonisaient avec la solennit6 de son allure et aussi de son \isage
qu'aurýllait une longue chevelure a la mode ecclesiastique du
xix" siccle, M. Truquet fut vraiment un anirateur que ni Notre1),,- ild PI'ouy ni le Berceau ni pourront oublier "2).
E l 1937, a Rome, le cardinal Tisserant, Prefet de la Congregatinii ,iur l'Eglise Orientale. nonmme notre confrere, M. Barthleiiny. Hhis, prefet apostolique du Tiyre. 11 appartient a la
Pro\iince de Turin et a quarante-six ans. L'erection de cette
nou\elle division ecclesiastique a 6et rendue necessaire du fait
de hl crnqukte de 1'Ethiopie par les armdes de Mussolini. Les
conutii;rs franiais, avec le superieur, M. Paul Gimalac, doivent
quitt:r cette Mission oi ils ont tant pein6. En chacune des localit i;lue traverse la route de leur exil, les Abyssins leur disent:
,,\'V, re\iendrez ! ,... Et, en effet, Ja fluctuation des regnes
huii;iinSest telle que. cinq ans plus tard, en 1942, M. Gimalac,
avr-(q!ilque.-uns de ses alnciens cuompagnons, est revenu (3;.
. 52, pp. 489-191,
2) .n
A wir.
.3)
.Im lates.
t. 103. p. 162 et pp. 70-76 :

ill(tmes, t. 59, pp. 298-300. -

t:. I:i. pp. 242-2i9W -

t. 11-- 1: . p. 7.
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22 SEPTEMBRE
Iifunits de ce jour : en 1900. ia Dax, M1.Pierre Picot. En
1!13, i Balhia, M. Felix Allard. En 1928, ab Dazx Frere Alfred
Chlarpentier. En 19541. i Paris, M1.Joseph Catteau.
En 1623, A Paris, I'archeveque Jean-Francois de Gondi,
donne a Monsieur Vincent I'autorisation d'etablir la :uufrerie
dr :a Chlarite a Clichy, dunt il est de\enu le cur,; iinzr ans
aupara\ant. Apres un an de residence effective, il a dO. a son
grand regret et sur les conseils de M. de Bdruile. conuier la
paroisse i un \icaire, atin de se consacrer ah ses fonctiuns de
prcepteur chez les Gondi. Jusqu'en 1626, date ou il l'abandoniera dklinitivemient, Monsieur Vincent, coimme le montre la decisiun 6piscopale de ce jour, continuera a diriger la cure de Clichy
et
vy re\ienir chaque fois que ses occupations le lui perinettro' t .1).
En 1655, a Roime, le pape Alexandre V11 signe le bref c Ez
Cow'u issa Nobis ) qui approuve les voeux emis par les imenlibres
de la Congrtgation de la Mission. De bonne heure, saint Vincent
a songe que des x(eux simples de pauvrete, chastet. et olbis.-anre
scraient un bon muoyen de faciliter h ses fils les victoires de la
grace sur la nature. Mais, dtaut donne la r6pugnance de l'Vpoque
et rienite de la Cour romaine pour l'dtat religieux, saint Vuictnt
ine \eut pas que ces veux fassent de ses fits des religieux. Depuis
plus de quinze ans, il a niultipli les d6mnarches et en\voyr tour
i tour M. Iebretoni. i. Berthe. M. Jolly negocier a Romen. La
tenacitd de notre saint Fondateur a sa recompense aujourd'lui:
Alexandre VII approuxe I'ernission des troix v\uux simple- auxquels s'ajoute celui de stabilit6 en la Compagnie : ces \veu
se ferunt apres deux ans de probation ; personne n'a niissinn de
les recevoir : ils n'tabllissent pas les missionnaires (lhii I'Ilat
reti-ieux seuls, le Pape et le General peuvent en dispenser ;2).
En 1727, a Homie, le Pape Benoit XIII donne l'ordre de publier le ddcret proclamant I'hUroicit6 des vertus de Vincent de
Faul. C'est le rtsultat de la Congregation g6ndrale des Ritfe qui
s'est tenue le 16 septembre precedent et qui a deliber6 pendant
cinq heures, en presence du Souverain Pontife 13).
En 1874, a Paris, la 23e Asseniblee g6nerale se termine. sous
la presidence de M. Bore qu'elle a Blu. Elle a tenu treize sessions.
Parmi les discussions les plus animees, il faut signaler celle
qui a occupJles stances du 19 septembre : devait-on multiplier
les seminaires internes en France, ou fallait-il n'en laisser qu'un
L'A-semblee a decid6 qu'il etait expedient qu'il y eut plusieurs
siminaires en France, soit pour favoriser la formation des provinces selon les rfgles, soit pour multiplier les vocations. Une
'mutre discussion a atteint, le 21 septembre, un respectable degrb
de hlaleur ; elle a 6te provoqude par la question du s6jour des
ýtudiants : n'est-il pas priferable de les placer hors de Paris ?
L.'.\-isstlmb,
laisse au Superieur general le soin de decider i
1: Cos!t

I, pp. 76-77. -

12) Coste. II. pp. 19-35. -

I. p. 655 : Cosle, II, p. 480. -

;3) Circr•; r'is,

•-) .lnnales, t. 93, pp. 24-42.
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23 SEI'TEMBHE
eWfuInts de ce jour : en 1911, A Sa'oun, Frire 'PierrePradier.
En 1937, ai Constantinople, M. Paul Darbuis.
E.n 16m0, i Chi'iteuu-I'Erdqu',Franiois de Bourdeilles. ev6que
de !':'iyut'u., confire, dans la clapeile de son clhfteau. I'ountion
Vincent de Paul. C'est Ie sanedi des Quatre-Te'mps.
sacetldtale At
Le jetunl
pretre n'a pas \ingt ans. 11n'a done pas I'ge requis :
uie !,oi ecclesiastique, acceptde par le Parlement a Bloui en 157!9,
a tix\I'ige ligitime pour recevoir la pretrise A \ingt-quatre ans
accoimplis. Les infractions a cette loi etaient fort nonibreuses a
l'cpqjue, et Vincent, hilas a agi comline beaucoup d'autreý. Par
contre. a1la difference de beaucoup d'autres. le jeune Vincent a
cuolnciecr'e des obligations assumdes par lui, tnidis qu'il s'oflre
A F'imiposition des mains du vicil ev\que de Perigueux ; il consacrera d'ailleurs plusieurs jours a se pruparer A la celebration
de sa premiere inesse... Le diocese de Perigueux est 6gitiintement tier d'a\oir et6 le lieu oi saint Vincent 're;ut le sacerduce
qui 'sAt bien. en v\rite, la source de cette Charitt
qu'il allait
r paiidre dans le mionde. Mgr Dabert qui, en 1883, inaugura les
pfleriinaes A Chtileau-l'Ecvque, se rejouissait de conlpter parimi
ses jirdeýcesseurs sur le siege de Ptrigucux Franuois de Bourdeilles. I'e\ique qui ordonna saint Vincent de Paul. Peut-0tre
d'aillvnrs Vincent fut-il le dernier prttre qu'o)rdlonii re pri'lat
qui a\ait quatre-\ingt-quatre ans et qui mourut un mois apri's
cette ordination. Son Aime, dans I'eternite, peut se rdjouir d'avoir
eu, en tin de carriere, un geste episcopal qui en r6parait d'autres
iimins tditiants : quelle source de cliarite apostolique et de
saintelv
sacerdotale Fran.ois de Bourdeilles n'a-t-il pas fait
jaillir sur le monde, ce jour-lit, en faisant de I'ancien petit patre
dos lanides un pasteur de Dicu ! (l)
Eri 1797, le Directoire executif des Vosyes decrete la peine
do dir;portation contre notre confrere Xavier-Benoit Peliard qui
vit alhrs retire a Fontenoy, dans le canton de Bains. Selon la
formuile deI'arrjd,signe par Lar6veilliere-Lepeaux, il est condamtiri.
parce qu' ( it agite les brandons du fanatisime dains les
lieux qu'il habite et ceux environnants ,. II est impossible de
sa\,ir si cet arrit6 ful execute. Xavier PeJiard est ni dans le
dior;.e de Besanmon, le 1" janvier 1756. et a 0t recu A SaintLazari le 18 juin 1776 (2).
En 1826, A Paris, dans la chapelle de la rue du Bac,
Mgr Louis-Guillaume Duboutrg, pricedemmnent ieveque de La
Nourelle-Orlians, et actuellement eveque nommede Montauban,
ordonne douze prdtres, dont neuf Irlandais. Au nombre de ces
douz, est Jean-Gabriel Perboyre. II a vingt-quatre ans. La fraicher! de son sacerdoce. il va la donner au seminaire de SaintFloir 3:.
!

Gste, I, p. 38 : Annale.

1..

, p. 3;6 : t.

1.

p. 18 "
: t.

',

i-): Bfulletin des Missions des Lazarisles, annie 1950, pp. 161-- ' Itnales t. 63, p. 172 : Victor Pierre : La deportation eccIdairsl',,.- sous le Directoire, p. 3. - '3)Chateiet : Jean-Gabriel Per-
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24 SEPTEMBRE
Ddfunts de ce jour : en 19U5, a Kioukiany, MNr leraud Bray,
Vicaire apustulique du Kiangsi septentrional, et, a Paris, M. Emni;ien iavalda. En 1913, a Antoura, M. Charles Deniautte.
En 1611, it Ainaecy, Jacques de Cordon donne a nus couulrre-, etablis depuis deux aus en cette \ille, un capital de quatorze
mille flurins, i charge de prdcher des missions dans les terres
de Genvcois et Compatideres dout il a -acommianderie. Dans le
cuitrat, sigue par de\ant notaire, Jacques de Cordon a fait inse6
rer une aimable clause : si les obligations spciliees dans cet
acte ie sunt pas executees. les quatorze mille florins devrunt,
a\te les mirlits conditions, etre transwis aux Revdyrends Peres
jts!uites ;1).
Eit 1825, a I'aris et i !'archev~tche, Jean-Baptiste Etieime,
qui a \ingt-quatre ans, est urduiine prtAre par M-r de Quelen.
' est le prelat lui-inime qui, ayant deja eu loccasion d'apprecier
M. Etienne, a tenu a iui imposer les mains daus sa chapelle
duimestique ' 2 ).
En 1882, a Chatillon-les-Dombes, une extraordinaire journee

de f.te se dGroule en Ihonneur de saint Vincent de Paul. Le
cure a pris a cu'ur de rendre plus sensible le souvenir du saint
qui fut sun preddceaseur a la trte de la paroisse en i617
: !actuel
pasteur a \oulu que la chambre habitue par Monsieur Vincent
t'it trausformnie en oratoire, et que - meilieure favon encore
de perpetuer la grande miemoiire ! - les Filles de la Charite
s'installent dans la petite cite. .MrSoubiranne, 6eNque de Bclley,
jor.-cid, la journde ; il en sera aussi I'orateur et pronuncera un
Geau panegyrique aiI'egjise, apres que le T.H.P. Fiat, invite par
Sa G(randeur, aura cedlbre la premiere messe dans cette chamtire
u)i Monsieur Vincent eut l'idee de la Confrerie de la Charite
At en cumposa le premier reglemnent. La maison de ChAiillon ou
louea saint Vincent itait dains un elat assez delabre, quand les
Fille- de la Charitt, sur les cionseils du cur6, I'acheterent :;iais
les architectes de Notre-Damie de Fourvibre, Pierre Bossan el
l'i'rre Perrin. avec un total di'inltressement, unt dirige sa restauration et y ont ajoute des dependances. Au soir de cette
jourlee, l'di\que de Belley disait, en parcourant les rues iilumiiLes de la cite : ( Je suis le plus heureux ev\que de France,
pui-que je suis le chef spirituel d'un diocese qui compte les
d<lux saint Prilres les plus populaires du monde entier ,,saint
Vinrcnt de Paul et le Curd d'Ars (3).
En 1955, a P'anningen, out lieu les obseques de M. Henri
IluRmians, deccde le 20 septembre, dans sa quatre-vingt-unii'nme
aniee. De ce \rai fils de saint Vincent qui fut, durant onze ans,
le premier Visiteur de Hoilande, et, pendant quatorze ans, asistant du Sup}rieur g;niral, I'editiant souvenir sera plus lonwiueinelit <\oijlu'I au jour anniversaire de son ientrde dans la petite
Cou•pagnie. le 30 septembre 4).
; .

otir,,
Oiles. 1.
•

1 \

1,
, p. 520. - .2) Rosset : Vie ie M. Etienne, p. 27. is. pp. 5-21. )AnnoleS,
..
I. 117. pp s5-95.
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25 SEPTEMBItE
DIfunts de ce juur : en 1907, a Tlu-ho-ly, dans le Kianysi,
M. Antuine Canduglia, massacre au couus d'une nouvelle insurJean-Baptiste
rection des Boxeurs. En 1910, i Uouryes, 1M.
Begasa-t.
En 1628, a Rore, la Propagande rejette complitemnent la
deuxiimie supplique que, - la premiire A peine repoussee, Monsieur Vincent lui a adressee pour obtenir I'approbation de
sa petite Comnpa;ie. Si, dans la Ville Eternelle, sun projet est
coimtattu en sourdine, Monsieur Vincent, par contre, est tenace.
Cette hois, il va delduer & Rome, - et muni d'instructions precises - Frainois du Coudray qui se miontrera un ungociateur
habile et patient (1).
En 1729, a Paris, dans la chapelle de I'ancien Saint-Lazare,
MAgr de Vintimille du Luc, archeveque de Paris, preside a la
deuxiinie exhumation du corps de notre bienheureux Pere. Sa
beatitication a eu lieu a Rome, le 13 aoCit pr6cedent; ii faut
naintienant s'occuper plus specialement des reliques. MM. Bonnet
et Couty qui out assistd a la premiere ouverture du tombeau
en 1712, sent prtsents. Aujourd'hui, ce n'est plus un corps parfaiteniLnt conserv6 que l'on trouve conuue dix-sept ans auparavant : les chairs sont , presque consunmes , et les habits , en
partie -ates I,. Cette alteration est due ou bien it Fentrde de
1'air. lors de la premiire ouverture, ou bien a des infiltrations
piri\ ",lui's par des inondations... En attendant qu'on puisse le
prparer pour I'exposer h la \venration publique, le corps du
liuu\;iau bienheureux est replace dans le cercueil scell6 qui est
poirt par six pretres sur I'autel de la chapelle des SaintsAgeis

2'.

En 1953, ai Paris, le trbs honore Petre signe les patentes qui
inoi.inxnt les deux nouveaux Visiteurs de France : . Hubert
Houlflain. superieur de Dax, et M. Felix Contassot, superieur
du -. xminaire de Piriyueux. Le Supirieur g6neral se reserve
d'aitnlicer lui-m6me a la Conimunaute, le 27 septembre, les
rewmaiiements qui interessent les niaisons de France : elles soun
tout. g-roupees en deux provinces : celle de Paris, qui englobe
leos iirwiennes provinces d'le-de-France et de Picardie, et celle
de Toulouse qui rassemble l'Aquitaine et la Provence. Et clacun
de dl.ux Visiteurs recoit des pouxoirs effectifs. La Maison-M.re
elle-r•iiMie est I'objet d'un changement de regime, - de regime
adiw'nitratif. bien entendu ! - : il lui est dounn un Superieur
loca; qui soulagera le Supdrieur g6ndral de bien des soucis :
c'est \1. Paul Bizart. suptrieur du grand seminiaire d'Erreu.r,
qui :: hlionneur d'ltre le premier superieur de la Maison-Mere,
et il ra aidti dans son gouvernement par un Assistant: .M.Jules
BWi-, r-1 en inaugure la liste et les fonctions (3).

Circulaires,.
1, pp. 185-187. 3, Aniales, t. 118, pp. 79-80.

I :.Ie,

p. i;

-

I.. p. 657 : Co-e. MI,

-

322 -

26 SEPTEMBRE
Dflunts de ce jour : en 1907, a Paris, M. Alphonse Chappel;
en 1951, a Santorin, M. Theodore Kats.
En 1809, au camp imperial de Scluenbruan, non loin du
chlteau oi devait mourir 'Aiylon, Napoleon signe le decret qui,
en revoquant celui du 27 mai 1804, supprime la Congrigation
de la Mission. L'Empereur se \enge ainsi de la rdsistance que
lui oppose M. Hanon, Vicaire gndaral de la petite Cuompagnie,
qui, intransigeant par temiperaient et, par-dessus le marchie, fort
de son droit, ne veut pas que la direction des Filles de la
Charit6 lui soit enlevie pour Etre donnee aux 6evques, commie
le \oudraient les grands Vicaires du diocese de Paris... A la fin
de I'article 3 de ce d6cret de suppression, Napo!eon qui en confie
l'execution aux Ministres des Cultes et de la Police, a ajoutl,
de sa main a ...present decret qui ne sera pas imprim ,,.
L'Empereur avait-il si peu bonne conscience et redoutait-il la trop
grande publicite que le texte imprime eut donnd A sa vengeance ?
Mieux \aut se demander quel est, en France, F'etat de la petite
Compagnie en 1809. A Paris, quatre confreres vivent en communaute avec M. Hanon, rue du.Vieux-Colombier. En province,
la situation est la suivante : cinq confrbres dirigent le seriinaire
d'Amiens ; trois, celui de Carcassonne ; deux, celui de SaintBrieuc ; aux grands seminaires de Vannes, de Sarlat et d'Albi,
la Congregation est repr6sentee par un lazariste. A Valfleury,
ils sont trois qui desser\ent la cure. Des cinq cent huit pritres
qui formaient le personnel des provinces franeaises en 1792,
cent \ingt sont morts; parmi les trois cent quatre-vinat-huit
survixants, quarante n'ont plus le gout de mener la vie simplement sacerdotale ; quarante autres sont trop affaiblis par l'Fge
ou les infirmit6s pour 6tre utilises dans un ministbre actif ;
soixante se d6clarent pr4ts i reprendre la vie commune. Les
deux autres centaines sont retenus ou par des engagements ou
par des evtques ou par les petites habitudes qui, contractdes
depuis dix-sept ans. dans un presbythre. leur font paraitre redoutable la soumission h la RMgle de Communautd... Quand on
a sous les yeux et ce tableau et le trait de plume trace rageusement par Napoldon en ce jour, on ne peut que trouver grands
et admirer ceux qui vont etre les artisans de la restauration
vincentienne en France (1).
En 1852,
.Madrid, apres dix-sept ans d'exil, les confreres
se reinstallent. La R6volution de 1833 a entrain6 la fermeture
et U'abandon des iuit maisons qui constituaient alors la province
d'Espagne. Aujourd'hui, grace au Concordat passe entre Pie IX
et le gouvernement, grace aussi & la gendrosit4 de la reine
Isabelle qui offre aux confreres un vaste immeuble et leur continuera ses secours financiers, la petite Compagnie est a nouveau
presente sur le sol espagnol. en attendant d'y d6ployer une belie
activite 2).
1:Cost. : La Congregation de la Mission, p. 143 : Actes du (;ouernr,
m',,r
nt. Ipp. 106-111. - '
,2 Coste : op. cit., p. 175.
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27 SEPTEMBIIF
I)elunts de re jour : en 1904, A Alitiina, M. Jean-Pierre
I'icard. En 1938, A Buenus-Aires, M. Louis Caunmette.
En 1660, a Paris, h einq heures mioins le quart du matin,
dans sa chanlbre, sur sa chaise, pres du feu. et tout habill. sans
eft•rt ni convulsion. Monsieur Vincent meurt. Et son \isage, son
vis-ac de quatre-vingts ans, revt aussit6t une majestueuse
braut4 dount tout le monde s'ettnne. Bien que, depuis le debut
de 'ainnde. Monsieur Vincent n'ait plus quitte sa chainbre. it
s'teencore occupe des atfaires jusqu'au 14 septembre, et tiujuuriavec la iimme lucidit&. Mais le 14, ses pauvres xieilles
jaimibe- out recommrenct A couler : leurs ulceres out laissc tichapper du pus de la grosseur du doigt. Puis a partir du 19, ipuisd
par s-s soulTrances qui. depuis bien des nuits. le privent de
solnmiil. le cher vieillard est tomb6 dans un etat d'assoupisseInein : il en est sorti par intermittence. I.e 26 septembre. A
six lincues trente du soir, les derniers sacrerents lui ont 6te
adliinist'e.. II a alors fait sur lui-mnime un effort perceptible
Ipoir rriter le Con•fitcor. A partir de ce moment-l. Monsieur
Vimncit n'a plus eu que la force de prononcer, de temps en
timpsi. un mot. une syllahe. Et a M1.Gicquel qui. vers les deux
lwniirr dlu matin, le 27, a\ve un zble aussi intempestif que hien
initriiitiinn. lui sugg-erait. sans arret, de pieuses invocations,
le •niiil Fondateur qui. depuis dix-huit ans, se pr6parait deux
fois parc jour i la nort, lui ripondit : i C'est assez... 1I! rdpeta
vp'leidant une derniere fois : t,Jdsus ", avant d'etre saisi par
ies Iuiluets de I'agonie. Et ainsi, sans paroles historiques, , bonnelucilt etsiniplement
,
mourut Monsieur Vincent, use par ses
iiiinquate anmnes de don total au service de la Charit6 totale (1).
En 1881, a Dax, le Pere Fiat inaugure un nouveau Semil;nirf. interne. Dans le discours qu'il prononce. aprbs avoir beni
la chapelle du S;minaire, le Superieur general indique la portie
do 1 =-este : , C'est un pas significatif et decisif vers I'autonomie
des- I' rovines que je regarde con!;ile nlec'ssaire non seuiillrent
piur donner h notre administration sa forme complbte et rguliire. miais encore pour assurer I'etablissement ou le maintien
de la discipline qui nous est propre. , Mt. Rouvelet est le premiri Directeur de ce nouveau Seminaire. Sept seminaristes sont
retu-ton ce jour. dont cinq \enus du Bereeau ; le dernier survi\ant en sera M. Bernard Marlats. Pour crier immediatement
l'atiii,sphire ndcessaire, quatre sdminaristes sont venus de Paris
oii il~ out dejA fait un an de probation; parmi eux se trouvent
N.C.F. Delanghe qui sera lui-m4me un jour le Directeur de ce
S.uihiaire (2.
Ein 1919. a Paris, sous la presidence de M. Verdier, Vicaire
•en,:!•1. s'ouvre la 28* Assemblee g~ndrate. Ses travaux se pro,wl]
r,•n t jusqu'au 9 octobre (3`.

445-455. (3)Annates. L

Oi:ot. Ill. p.

'],.
I :)-10'7.

-

-2' Ann.4les, t.
84, p. 662.

if.

pp. 590-601 : t. 89,

-
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28 SEPTEMBRE
ID;ifunt, de ce jour : en 1914, A Lummelct, M. Clotaire Plouchart ; en 1926, i Acerbude, .1.Alphonse Sieben.
En 1160i, a Saiit-Lazare. en la lmatinee de ce jour. la chapeile est enaliie par la foule qui veut contempler encure uLe
fois le visaiae de Monsieur Vincent. Un groupe de missitimaires
,pour einp0cher les gens d'approcher trop prbs du
a t
a faire
lt
.crp-expuse dans la chapelle Saint-Pierre. Certains reussissent
rependant a arracher des mlurceaux de %vteinenltuu des chelceu
du pr'tre qui a tant airtne les pauvres. Vers dix heures, la
cvir'munic des funtraille, conunencle. Le Nonce, Mgr Pi'coiiilini
prc'aide. Six 6vlques, des abbes, Bossuet, encore siniple archidiacre de Metz, des cures de Paris, apportent I'hoiiinma.e de
:'"Elise. e1 prince te Conti, neveu du Itoi, les prtsidents du
IPa'lemcent expriment par leur presence la recoinnaissance de la
i:,ur t de la France. L.a duchesse t•d'.\iuillon et les )DaIne de la
chlarit; s-int lti. Quant aux Filles de la Charit e, elles enilrurent
'leur Suptrieure louv\ellhiiIent IoiIIIn'e pour sutlceder i' MadeMarguerite :Chltif dont 'abattenient et lt- latrmes
uiisi'lle Le.
Iras,
flant litii ... Et Ie peuple dint la miultitude est t(r I .rinl
rap
pur
la hlapelle. exalte djha en Monsieur Vincent le Miiiftr- df !a
hliaritt. I.e corpl place dans unl cereucil de ploail) etnolrll;
lui-niilrne dians un cOrcueil de hois. est dtpean; dans
>a\;*
mlean reusz
au miilieu du ichwiur. \lgr de Motintmorin. archexieque deIi,rlne
arri\ant au inunioent oil le cerc'l il aliait stre ldt'iitii
eiwenftl
-,ll.4. ,obtient crtniedant de baiser les nlains de Moisirur Vincenit I .

En 1729, danrs le mmleie d'cor, sa derouuent depuis hier les
s-lennitts en I'lionleur de la Ihtatification de celui i qjui,
s(,ixante-neuf ans plus t6t, lant de larmes et tant de devotion
alfrirent le plus ileau ser\ice funiibre. 'ailntailant les hoineurs
p]Ile'e1nt
tre litr'lnent et otficielleiient decernes a I'limble

Vincent. Aussi a Saint-Lazare. !es ftoes se deroulent avec tout
1'fclat pos'ible. La preminire journe du triduuni. MAgr de VintiInill- du l.uc, arclhevixue de Paris, a otTici,. apres avoir fail
lire en chaire la bu!le de beatification, en presence des i\'.ques
de Li,,moUes, de Beaucais, de Bethlrcm, de Saintes... L'orateur
*lu jmir fut le ce61bre P're Tourneriine, de la Compagnie de

Jsus. .e lehndenain. c'est ['archev\4que de Bourges qui pontifie,
et M. Bounet doit, presque a I'inproviste, remplacer le cure de
Paris qui ktait Iorateur invit,. I.e 29. la prosidence appartiendra
a ri'\eque de Bayeux et 11. Jacques-Christophe Hiriard, Fun de
nos -'rands missionnaires de 1'kpoque, donnera le panegyrique.
Tirnte soldats, conuanandes par un officier, doixent assurer un
serxice d'ordrp. tant la foule est en-vahissante. El le canon ajouter-t, par -es detonations. t la musique et a I'mloquence sa note
rnililaire. A 1'lhumuilite du charitable bienhlureux Vincent de
P'al Ia trre rponidait par le triomphe (2).
..

1

-

.lin\ ird : sintl lincenl ,le Plul. ilaris. l
2. 'irr'ulire.., I. I. pp. ;>8-la'9.
"

i . 1. IV. pp. :.93-

-
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29 SEPTEMIIIBE
Di:funts de ce jour : en 1935, A Cinstanltil,

M. Lill. D)u-

jimoulin. En 1917, A Guinerrillc, M1.Paul Verschoore.

I:in 1663, dans l'anse des Gallions, i dix-huit iicues d( Ftrt1auit, itn. le Saint-Charles qui a quittd Plainbl'uf. le
Ic2 inai,
jette i'ai-re. II a t soni bord la septiiemie cquipe vinientienn.' de
misii-ziilinires
envoyves a Madagascar.
et qui coiprend
1MM1.
Elienie et M1anit et les Frires Patte et Lebrun. La tra\ers-e nW'a pas ctdi depourmue de peripeties plus ouirmlins tragiqu's- : il n'y a eu cependant qu'un seul passager a i murir. .e
14 septeiuilire. apries avoir doublh le Cap de Buolwe-Esptralnce,
:t. \,taPl'ur
(iut alptriu.
i teiiipl
pImUIr l"X\iler. uin I elt'r
d'urte ilrii-lieue de ieirciinfdrence. Dans son rIcit adress?
A
M. Ali iras. 31. Etienne notera liireineint :
Nousll.'u sollle les

ipreiiiies qcui ayons rencontre une ncinltagte de cette sorte, en
allait it Madagascar , (1:.

En 1671. de P'aris, M. Aluitdras aiintice que Cl•;ieniil

X ;--

corde Ie nouvelles fa-veurs i la Ciiiioipaunie. Ell-ls nout t;i lotleine'
par le cardinal Spimola entlioiusias.ine des iissinis qtie les cillnfri'l'r- '4 Rlome ont donnies en -sni'thclIe dei Sutri
.

En 1856, a Chtidillon-les-Domibes, le T.H.P. Etienne assi.te a
I'inau.i-uration de la statue que la population a voulu dressor,
sur I'une des places de 'antique cite. a la gloire de saint Vincent de Paul, son ancien curd. La statue est due au ciseau du
sculpteur bressan Emilien Cabuchet. Le Pbre Etienne prononce
le dli'oiurs de circonstance : ii v nontre que Chltillon est la
terre 'iatale des (uvres charitables de saint Vincent. puisqu'elles
ddri\,nut de cette association des Dames de la Charite que le
saiint prlt'-re crea i

Chlitillon

'3:.

lEn 1883, a Ch4tcau-l'Erique,a la suite de la retraite pastorale que leur a prechee ce si peu banal predicateur qu'otait
ilntre crunfre.
MI. Gillot, un hon groupe de prktres de P'nriijiiar. conduits par leur evque. lMgr Dabert. vient en pelerinage
aux lieux oil saint Vincent recut I'onction sacerdotale. Dans
Il';aliis.. brillammnent illuminee, 1'\-vque celebre la messe a laqu-el, tous les pretres communient. Quatre-vingts Filles de la
Clhait;. qui terminent, elles aussi, leur retraite, se sont jointes
a ,i.x, ainsi qu'une centaine de fidbles. Apres la messe, M3gr Dahbefr

pronoce un beau discours, dans lequel il montre que le

sacerdlwe requt par saint Vincent en cet endroit fut la source
de <a c:harit6. Et F'6vque d6clare : a Je suis heureux de r6aliser
aujurld'liui une pensde qui me pr6occupait depuis bien des annlse : le pi~lerinage est d6sormais inaugur-: maintenant nous
attei!dons les pelerinages des inembros des Conferences de SaintViiril;,t de Paul, des Dames de la Cliarit,. des Enfants de Marie.
des lil;les , (4).

S

S.lftmoires C.M., IX. p. 468. 2, Circulaires, t. I, p. 116. ie.s, t. 44, pp. 5i0-5i5. 1i;tnnales, t. W9,pp. 21-24.
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30 SEPTEMBRE
Diuitts die ce jour : en 1912, a Smyrne, M. Adrien t;rangier.

E:n !1»13. h Panninycn, M1. Francois Nicolaux. En 1945, A Paris,
MI.I'ii'rre Fanguin. En 1956, a Dax, M. Louis Bernard.
En 1887. a Paris, Henri Romans est reVu au Semiinaire inrlitne. 11 est le premier Lazariste de Hollande qui ait fait ses
rludie- ecundaires a Wernhout, oi, en 1882, sous le coup des
I..iJules Ferry. I' Ecole apostolique de Loos s'est tran3 ortee.
Apri-s Iordination sacerdotale que, malgre la fragilite de sa
Aire-sur-Adour en 1894, M. Romans ira con-:nltt. il recer\-a
tqu.rir BRoie un diplmie de licencid en theologie que lui signe
i, i.',rclI.pidi. de icla Minerve n. Le seminaire d'Amiens I'ac4cuiille coimie professeur d'ecriture sainte ; c'est la matiere oft
i: excellera toute sa vie. 11 ne redoute pas d'enseigner des opinions avancees, jusqu'au jour oil on lui rapporte la rdflexion
Lque Ih l'itee 'ouget tit a un confrere de passage A la MaisonMiSre : , Eh bien, votre Mt.Romans, il y va un peu fort !... La
p;erwicution de Combes renvoie N1. Romans en Hollande. P'anninyelt ih4dmicie d'un enseignement que. par son travail et sa culture, 11. Romans enrichit toujours. En 1921, il devient le premier xisiteur de Hollande, et, en onze ans de gouvernement, it
donne a la jeune province un essor rapide et durable : par lui,
la Bolirie, Java, le vicariat de Yungpingfou, en Chine, sent abondammuent fournis en confreres, et il installe la Maison centrale
ia .Yimbyue. En 1932, fatigue, M. Romans donne sa dimission.
Mais, I'Assemblde de 1933 n'accepte ,pas que cet homnme de xaleur reste dans le rang et elle le donne comme assistant au
T.H.P. Souvay. Pendant quatorze ans, il sera le conseiller aimaIde, discret, au courant de tout ; I'Allemayne, la Hoiyrie et Rome
o xverront venir h elles comme commissaire extraordinaire. Ses
quatre dernieres annees de vie se passent a. Nimbyue, dans une
retraite laborieuse jusqu'a ce 20 septembre 1951, ou la mort
vient le chercher. Durant ses soixante-quatre annees de vie vincentienne, 1I.
Romans a prodigue h la petite Compagnie un amour
\rai et pratique qui mobilisa a son service sa science profonde
doublee d'un grand sens des realites, toutes deux guiddes par un
ju-ement d'une belle rectitude et surnaturalisees par une authentique pietd. La Hollande peut ,tre fiere de f'a\oir eu comnme
premier visiteur (1).
En 1919, A Paris, la vingt-luitieme Assemblee gdndrale proclde a I'lection du successeur du T.H.P. Villette. Tous Jes deputS- ni',taient pas presents a I'ouverture, le 27 septembre :ceux
de IPrseo
et du Jexrique ne sont arrives qu'hier au soir ; ceux
d'Al,'lrnw,:ne entrent dans la salle ouf sont enfermns les leecteurs,
ju-lst au xmoment o0u le d6pouillement du premier scrutin va
i'ni minwjir. On les fait voter et I'urne recoit ainsi quatre-vingtquinze hIulletin. Fait inou'i dans I'histoire de !a petite Compa-nie. .'Ws.t i la presque unanimit6 que M. Francois Verdier est
liu,lix-huitiimne supcrieur gdndral 2).
I .Iin

Ltr,
. . 117. pp. 85-95. -

(2)Annr les, t. 8i, pp. 655-656.
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ACTES DU SAINT-SIEGE

erds

i'ille: de la Charit, -atristines et purilication de linges safaclultes prorugees pour cinq ans, (26 mars 1958,.

Sacra Congregatio Ilituum.
Ihudiernus Superior Generalis Conyreyationis Missionis et
lnitiluti Filiarum a Caritate, ad pedes Sanctitatis Suae procumbc•s. facultatem imploracit que dicti Instituti Sorores, Sacrario pro temnpore addictas, casa sacra tangere sacrasque supellectiles purificare possint.
Sacra porro Rituum Conyregatio, viJore faculatium sibi a
Ss.mo Domino Nostro Pio Papa XII, specialiter tributarum, attenlis ,xpositis, precibus ita annuit pro yratia, ut idem Rev.mus
oruior, nomine et auctoritate S. Sedis, ad proximum quinquennium indulyeat, in Instituto Filiarum a Caritate Sorores, Sacraric pro tempore addictae, possint casa sacra tan yere sacrasque supellectiles purificare. Contrariis non obstantibus quibus-

ruinv/Ut'.

Iljtlumn

Romae, die 26 Jlartii 1958.

Henricus DANTE, Substitutus.
S. NATTEI, a St.

t-ite de saint Vincent : iidulgence pleniere dan- chlapelles
de la \Mision et des Filles de la CharitC : pour sept ans :26 mars
sacra

Paenitentiaria Apostolica. Officium de indulgentiis.
Beatissime Pater,

'uiperior Generalis Congreyationis Missionis ac Putll:rumn
Car;latis, ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus, humilitcr petit
ut. i doinibus dicti Instituti, ecclesia vel publico sacello rarentibus, omnes alumni eiusdem Congregationis onnesque Puellae
Caritotis, necnon quicumque cum iisdem ritam commnunem
ayiut. itemque personae omnes ad illis ministrandumi ibidem
coin morantes, Indulyentiam plenariam toties quoties die festo
S. V inctntii a Paulo concessam quotannis lucrari raleant visitant. do propriae domus sacellum, in quo obliyationi audiendi
Sc' rn ilure satisfacere possunt, dunminodo cetera opera iniuncta
rit pracstiterint.
I't Deus, etc...
Die 26 Martii 1958.
Paenitentiaria Apostolica, ri [arultatlum a SS. mo
D..\. io Ptpa XII sibi tributarumt, beniyne annuit pro gratia
ju.i,! ,r,''es, dummodo in loco nulla habeatur erclesia seu ora.~'rcr
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CongufrIglwitili Missionti.s ri'el Il'll1oriumn Carilori' tii publiitumr
'sntiad s:pteinniumI calituro.
ftlis. I'r
,t'Nilrtriix

nnti

ob•st(nllti a

qiilbusltibi't.
S.
'.

L
DE

RzIoHEGENS.
zuthl-itutls.
A.Nt(GE-S,

*

N. 3-:''i1 i).
l)eN\oi

als

31

pasca.iall tlemin des inissinis. Proro'i
uitslr
19!>) .

atiou'

p[.ur

cinq

.aL-cra
Cuoigre:uatio Concilii
Hearlisfime: Paler. !ProcurtIor Generalix Coircyatlihnis Missioni.v. l,'>rdiuraunti us iisdcm
i ru is, a Suaitl tale Vestra humilit sibi proiroy'tur indultulim iatprid'em con'i,'-s'MIt
l'er postulat
pe•r ri'sripliumn Sacrae Congrefationis Concilii didi 13 M.artii
19.5 3:.,. I 36/53. de satisfactionie praccepti Com muliu iis.pschalis tcitpire MJissionamun. Petit insulper sanationem a dire erspiraliti ilndulli.
NSirr'ia Congrifatio Concilii, altentis expositis, petitaw prorfEg/ti.iiint.l in
rmttintis et forma prarerdentis rescriipti, In'Itiine
Ordliiiimrlrlita fst atd aliud qutinqult'tiiulm, de consepnu hrinii
lids, cull ýIntltilione
nlriurltl
lororu'lli ait ser'iciatis delitre 'srcrai'
pro,.•s.
il.tr.l

Datum Honmae, die 31 Martii 1958.
P. Card.
D.

.Lettr11. ajoustoiiiques

CIIIAMI,

GALLETTI,

: nominiation de

Prlf'.

Sutbsecv.

.l,.'r Chilouet,

;\iq'ue

d(I Fara'anmana.
P'ius Eliscopus, serrus srrorum, Dei, dilecto Filio Camailla

C'hilourt. Conitqrryationis a

Missione sodali, episcopo Farailmraanonxi renuntiato, salutem ct apostolicam benedictionem. N'rrtatoris hominum rolunlati reliyiossime obsecundanttes, qui suis
Apo.stolis IIltndailt ut EcanUlmlium nutttiarent oini
cretlurae.
Apolsitolorum sucressores adI cas praecipiue terras mittimus 'qiibus, riritatis luminie noindum plene illuslratis, jratiae Christi

pl•bula
ciberius praebeantlur, laryiusque ,prolatetursalutlif.rt' m
dicini 3lnayistri cerbumi.
Curn ideo FarafumLtancnsis Errel,.ia,
quain die ortciro mnnsis aprilis hoc anno, per apostolical' sub
pilhmbo Litteras " Sacratissima verba , constituimus et Metropolitanae Sedi Tananarivensi suffrayane'am fecimus, noindal
u$in
4wicep(''rit Pastorem, censuimus. Te huti muneri suscipwnr't
use lapprime
iaptlum,
cuiius et piclatem norimus et doctrinam, ot
prud"'ntiain. Re igitur attente considerala, auditoque con,,!io

venranbilium Fratrumi
Nostrorum S.R.E. Cardinalium S. Con'reqationi Fidpi Propaafndae praepositorum, de suprema Ao.osrau
Ipotslmtal,
Te. dilecte Fili, eiusdcm Farafanyanensis dioecc.iis
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(Isturvlt, eitusdcinqtie
us Ejsscopu int atqtle
print i rlifdiali
cildillinliilrai io -int sire i-chil'ibi unc,-edili'n lls ctratin, rcyiawmenvt
tgiiJsat~iii

rctru

sire*I

iLitepiiratiu

bonitrn in,

-aiin

oinititiu

itiii-

coin ,l't nilli.
bus 0i i4!iciis, quac Episcop'urttrlittigilaitclt arifu
vtoin imudo. libi fainltialent '
tni~ii'
JI1jliur auiilii 114
ai quint-I' line nri-.s
r'
diiu.s III cxdra Urbi-m EpnIisccpmts rejwserl-is
ci ris, qn i uonifi.V
(Iiiniiitie
Epuix-ipn, tissistentibus dnspur
nii ; '-uti ,i'n.'libibli f'ra11-fie/d
11t
ee
.rltate cit n 1'eri0
'Vitn wi
hor *-b'iio iitntiidtuitUt, 1er hii-s Littor-rs, Tv.· r'ipiitsim-i-iidtui h damins.
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ARMl1ES LvE MONSE16-N EUR CAMILLE CIULOUET
,YerfC, l Parris, le 2 juiilet L158

Ev.,:qw. dJe Farjojonyana,

;-ltlitLes et .- l cs par M. Bernlard Nl.HEv
rs
Lia~rp
h,
e his~ent a;'ns!
;;rtlvi-t~~;r
14iW d":zu er/
or qui rappeile le BourbonnPais,

proxince d'urigine de Monsk-igneur, et tout en'-emble sun cllu'p
d'apostolat, Fara/ttIgwia, ia
IwIri4t hvs poissous A preyndre) ; d ?ecuwsof a
\tie

en abilte (Iaryo

Wi'une ctfnle (1ta1rgfent ja

\Vicr-gi aux rayotns. lumi're brillante dans les
to'sniihr.s : Stella Mars'). Avec les deuX deviseS
'a Croix vt 1o Divin Cwur) Svio cui crudidi. I,, rrhc, tuo iaxabo rete. Je sais en qui f.ai mis
('inlldance. -

Sur ton urdre. je lance if tllet.

BIBLIOGRAPHIE
POINE'.\S
ET 11 arii.,-LO Oinique . De 'anxiidtd a a .uaintet.
Ltjuisc de Mariltac. Bibliotheque Ecclesia. Paris, Arthiame
Fayard. 19-38, 272 pages.
Dans la Bibliotheque Ecclcsia, qu'animent et aurdolent le
iniI
et l'inlas-aible activiti
de Daniel-Rops. le \olume 43 de la
:Cllertion, achev4 d'imprinier le 12 fevrier 1958, nous otre, en
-a prisentatiuin miioderne et vixante, une attirante biographie de
Louise de Marillac 1591-1660 . On y reconnait 'esprit. la \ivarite qu'apporte dais son ensei-ineiment la dominicaine qui a
,ir,'-,;
d'abord pour sesel&ees. une France reliyieuse diu xvII*
silr,, fort suggesti\e. On I'y revoit avec la ferveur pidlauoai(lqu du professeur
r ergothdraopoiute acisde , de la page 213.
sahlaniit eciuer f'acti\iti et l'imagination evocatrice de -se disciple. l)Din cette perspective. on retrouve allusions littraires
et cadre f'lninin. de cette 6poque classique : la Chambre i-leue,
rinc'imcparaile Arthlnice. p. 221, Fenelon et le Traitd de i'educotion des Filles, p. 12, (, le culte de l'idial qui s'tiole tant qu'i
n'a pas ite animni'
f
par un ciur de featiite, p. 113, la coquelterie
ftmiinii , p. I18 , . etc...
A traxers dix-sept chapitres court le thime central qui -'inserit (tans le titre du lire :e
l'anxidtd 6 la saintetd. (< Viiient
de Paul ti conseiller kclairt, stir et pacifiant ,, p. 247, et J'i4prit
i-ascon IP plus subtil. p. 49. utilisa au mieux et en toute sa',sse
la nature touriientce, fragile et nerveuse. p. 8, que firent A I.-uise
ses ori-ines et son tempiramnent. II aboutit A cette reussit, admirable d'une \ie interieure, p. 264, qui s'elance sur le chl'miin
de I'union divine 'voir 1'excellent chapitre, pp. 151-172), aapipui
permianent dans I'aventure de la saintetld ,.
Ecrites d'une plume facile et jeune, les diverses sectioni se
presentent -sis des titres voyants et colords qui plaisent notarnment aux lectrices de notre temps. Empruntes A Francois de
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Sales le tourbillon du rent follet), h Andrd Obey -surles caux
dicines une coquille de noirx, etc., ces intitules risumient leiireusemenit la narche allegre de ces pages. On y entend mIanie le
rapp(el d'expdriences que la lecture des phi.lusophes de notre 6poque rend familiers : les refoulements, pp. 13, 34, 266 : le cornpie.rr d'ancxiCt, p. 161 ; I'anrxiet psycholoyique, rude icole de
relntlcemlent, pp. 263-264 : les a tornades de troubles psycholoyjiquc.s de la p. 233, dexiennent p. 247, une value de troubles
psycho,/luliques, etc.. Saint Thomas d'Aquin. tresor de la farnille
dominicaine, fournit quelques-unes de ses observations .!assiques. pp. 9, 11, 68, 226, 264, etc. ; entin, pour des citations, on
puise dans le fichier des lectures. Voici Peguy. p. 62. Noilit Ber:sin. pp. 218, 259, 266, et Jean de la Croix, livre de clhexet de
f'auttur, etc...
'Quant aux minuties de I'hist.i, ire, lio pourrait alinie:' r)ser\ations et discrets rappeis a la tidelit4 pour I'hurible et sa\•iuI.ux' ditail. Ainsi, p. 35, le mariage de Louise est
carila
lou, ,, le 6 fdvrier 1613, niinime erreur d'un jour, que corrige,
o
pi-. s4-85, une citation opportune de Louise clle-,•w;t . celebrant en 1630 (au mardi de la Sexagesimne, en I'iglise de SaintClioud, I'anui\ersaire de ses noces, le 5 ficrier 1613 :mardi de
la Septuagesimne;. De mrme, p. 61, ce n'est pas en 1624. que
ilmurl Mine de Gondi, mais le 23 juin 1625, p. 45. les Arnauld
sont ronius avee un d et non un t ; p. 109. don Bnscn n'rtait
pas in dlo, btendictin. etc...
Sur le Prre de Gondi (t 29 juin 1662), ii y aurait eu it tirer
parli td la precieuse notice lu'ont publiee les Annalc'. de la
Mi'si.o,, t. 105, pp. 272-287. Cette ouv\re de l'Oratorien d'Aix,
Jio,,,li Bicais (1734-1795), s'avere de valeur. miin:e apri.- les page- diu diiin Batterel, I'annaliste de l'Oratoire. tent prist par
Henri Briinond. Quant au contrat de imariage du 4 ff\rier 1613
(sin; en la veille de la cremtionie de Saint-Gervais) on en possSde 14 texte dans Annales de la Mission, t. 106-107p.pp. 75-78
sanls publier la note 1 de la page 694 au tome 119-120, etc...
\lalre ces reinarques de detail et quelques autres commine
tout irofesseur peut en relever dans le meilleur des de\oirs scolaires , Fouvrage reste excellent et se trouxe heureusement en
nuoiimre de mains. La biographie de Louise s'a\ere d'aileurs
tonitquv. on y sent, on y respire I'air des hauteurs : elle nous met
a I'erle d'une existence de total devouement et d'unee ie intirieure. necessaire pour toute \ocation qui veut rayonner.
F. COMBALZIERn.

MNr Jpan CALVET. -

Sainte Louise de Marillac.

iiil excellente nouvelle... Apres son Saint Vincent, remarquabi: 'rcsque, de 1947 (voir Annales, t. 112-113, p. 511;. pr6sent6e
en diverses Jangues, voici qu'en ce mois de juillet 1958. s'imprini,piour 1'editeur Aubier un volume de MAgr Jean Calvet, depuiý itn-rttemps tentd par un livre sur Sainte Louise de Marillac.
Lon-ternps et instamment demarde. ce nouveau temoignage de
la !'., r-.ur vincentienne de Mlgr Calvet, sera bientit entre nom-
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pariil i ies itlembHres de la famille \incenti,,ine. Le
jire de maini
itaintc Louise, de Malrilac. 'ortrait par l t-mirne.
titrl jiirte :
Bonne iiou\elle '
F. C.
D,\I.EL-IoI'S. de l'Acadei;ie 'fandcaise. L'Egtise des trmpis cIlssiq(ttus. Le jgrand si''le de's Aines. Librairie Arthi, m Fayard.
195S, -,;I0 pal-es.
l'arie en imai 1958, cetle preminire partie du tlnei V. le
fi'rndl sic'l'e d"
l(s i0rns, en attendant pour octoLre suivant : L'Ere
d-.s Ijriitid.s ra.i ueltc if.n('ti I.e \olulne qui se trouve J('it en1des
iiiillier- de ri.alin-. s'%lu\tre par le chapitre qui canipe dilas ue
intelliginte s! iirathie, Un 6itiliseur de !'Eylise modcrn,' saint
Vir',ncet d(I I'mdl. , ID cette E-lie imoderne qui cherche a naitre,
MI)insieur Vincii't a. jilu .i que tout autre. pose les fondijients...
Vinoe.nt, lui, plirpare les Iases- de f'arenir. ) llie ch!-rltic(nte
p.ini\antel... 11 iler.-' digue ; une Efli'p s' - molant fraterneiile... ule reliionl hiullailne. Tout cela se tromue idanll- o311.,i',r
Vinliit. dans se!s parioles et dants ses artes. o 11 ,claire
11t1 temrps aus'.i hii'n qu'il a illumiinO le sien... n 11 est. -olo•i le
ino! de (;Griu-ust... figure de proue 'p. 61).
Six autre- tableaux conmposent ce \olumne. Le ''ranld .iicle
des- ai'es-. Quaiid I'|Europe change de bases, Louis XIV, rii trs
chrlrtJien. I.es Clhritiens des temps classiques. Deux crises doctriiiale:
: Jainsulisi-ie et Quidtisme.
C'est uill real pour 1'esprit de \oir iloniter. volume piar \olume, citte airIhitecture iquilibrt(e, ipaulke par toute uue solide littirature 1. Cette Histoire de I'Eylise du Clhrit ceste
inri nourriture pour des inilliers d'esprits et de ctvurs qtui y
\iement puiser le- forces de leur foi eclairce et conliuneante.
Danl- tlute unel
suite do \'ues neuves sur des thoiles traditionnels so rinlange. dans. un deroulentent savanmment a-einice,
rune •.ri•• de portraits et recits que rei ve une analyse p-y.hlologique. servie par un don d'v\oeation qui se nanifeste danis les
reensclemiles et les details. On compreind dies lors le sucet-'
cueilli par l'o-uvre et son maitre ouvrier.
F.

.Yafsz,

Prziresose

COMBALUZIER,

:Notre past;,. VII. Krakow. 1958, 376 pages.

En inai 1958. le tome VII de la Collection cracoxvicee,
.Vol,-t - pass., livre treize etudes sur I'histoire de la Poloanue cathilique. Ct. Annales, t. 119-120, pp. 113-133 ; t. 122, pp. 526,
511i. etc... En dehors de cinq contributions (Miscellanea;,
on y
trouv• huit articles. Relevons parmi ces derniers, les tpa-es
d'Alplihse Schletz. I.azariste. directeur de la publication : les
sermoilf infonmnus d'Antonin Biernacki..., pp. 129-138. Conmre1 Iise-rvtns. p. 29. note 11, qu'antfricurement & l'acte pontifical
d, I:l.iment X en 1670. les vteux de la Congregation de la Mission
s,-nt dlt'j;i
japrnuv-s par le Bref Ex Commissa nobis du 22 septen:bre
16.5,. PI'a
-, . M. Portail avait comme pr6nom Antoine et non
Andr6. etc...
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nanit dilix tomes manlIuscrits d3cou\erts a Lwouw, par ledit
M•.Schietz. re recueil a RLe par lui soigniusetient mis a I'abri
aux arlhii\es de Craco\ ie. llnctJlue et dans les M.JImoires de Polouii
Kamocki-Perboyre, Paris, 1863,, et dans le \olume collertil publi) lors du Tricentenaire de 1925 listoire de la prorinrc
,uolotnaise). cette collection de sermnons frrtne l'objet de la
pr<'-'.Ite .tude.
N,. en 'Pomiranie diocise de Clielinno , Ie 2 fierier 1733,
Antoinin Biernacki fut admis au siniinaire de Varsou\ i, le 22 f6\rier 1T53, et y umit ses \a'ux le 13 mnai 1755. II y recut tie im.me
Ie sA.iTrdore. probablenmnt en 1758. En 1759 et 1761. on le ti'ouxe
pai-oi Ie personnel de la maison de Sainte-Croix de Varsot ic...
et il meurt a Zaslaw. Ie 11 fevrier 1800.
DIe M. Biernacki on possede en impriitm de 1777. un ermnin
dl'occasion de circonstance

: Intronisation

d'un

tableau

de la

Viere dlans lI'elise des Bernardins i Iloczajovw.
QJuant aux sermons nmanuscrits que presente M1.Schletz, la
li-tf en elst donune avee soin op. cit., pp. 131-13i : ce sont
stixanetf-douze pieces, coinpouses en 1762-1772.
Les sujets refltent les besoins speciaux 'blasplhmnes, dansex.i\r)itneries, etc.), que reneontrait le predicateur. Ils s.int
solilde-. d'une lanuue correcte, bien que, ici et Il. certaiis points
et ipaý.-a-es refltent des conceptions et des prdoccupations un
tauitint miniyeinaeuses. notalnuiient stur la lmiagie et hes ileniiiins.
'Par ees instructions, Biernacki prend rang parmni maints
aulir•ts itissionnaires polonais (dvocations de quelques no1ns,
pp. 131-135). Dans cette suite d'ouvriers de la Mission. s'il y a
place it travail pour tous les divers dons du Seigneur. 'essentiel ,-t de faire fructitier dons et talents requs. Parnii plusieurs
autre~,-. est une leqon que nous donne opportuntinent M1.Scihletz,
en -rtte soigneuse contribution.
F. :.
Plan de pr di,'cation sa'rlIEcriture

Ferliand \iVoESTEIAND)T. .ri'nte. 1958.

DIan la Collection Paroissc et Litutryie abbaye Saint-Andrd
lde

i4Ies

ti,',i-

le nulnero

6;S paes
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prf sente une de" rtevntes publica-

de notre laborieux confrrre. Ce plan de predi-

,,tl;I,, bibliqui( est une Introduction i I'Ancien Testarmont. et
toul
i,-emblle un guide de lecture biblique. proposee aux fideles,

iiint -iqui.ssant ie dleveloppeinent de l'histlire biblique et en
i'r-•';l;tant iquelques-uln des persounages marquants.
1En
1356. dejh. les Annales out parle. p. 232, d'un autre plan
'i .- !trmtions sur I'Histoire bihlique :56 pagesi.
)',Iuii- loirs, en 1957. un autre travail a lui aussi paru dans
I.' 1:,iltitii ratholiqhunr
de Montauhlan. I:e progranme pruvoit
\ii,-' initructions sur la Liturjic. Ses faus'ses notions. Sa definit;,.

iuthentique

de conitnin~i

pa-sr dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Lois ou
i de l'assemnblle litur2ique : unainimitU et fraternit6,

: Culte erlesial ou d'assiembhle. Evocation

-

334 -

ldtrcarchic. tctlkolicit6. Les instructivul

etudient ens-uite les 164-

lments cioncrets de toute liturgie : gestes, lectures, chant. accla-

miatliol,

les choses miatlrielles

eau, huile, pain et \in, cierge,

autel;. le sen.s du teitimp liturgique, le dinianche. Engagýement de
la C:,riiunaut6 eccltsiale a la Coniiuuuaute des holmnes, etc.

Tuut cela pour introduire i un enseignerneut spdcial sur la
mes--e et les sacreinents. Commine ses deux freres, ce plan doit
ftre nir'dite et mis en a.uvre au moyen d'une bibliogralphie som-

miaire, miaiýs e-rentielle. Nouveau volet dans une serie d'aides
pIuir uni pridivation profitable et solide. adaptee ti notre temps,
a nitr mnilieu.
F.

COMIALUZIER.

NfCROLOGIE 1958
MISSIONNAIRES
5. Vargas .Pedro, pretre. Ecija. 30 janvicr 195 : 75, 59.
6. Ryja "
Thuila. , prltre, Princeton. 10 fwvrier 1958 ; 66. i.
7. M.cadc Francisi. prrtre, .lelrnton, 13 f1vrier 1958 ; 63. 43.
S. Amaya Martin , prtre, .ociitua, 17 fevrier 1958 : 80, 61.
9. Cu'llo .Maintel , pr>,tre, O'uca, 14 fivrier 1958 ; 87. 66.
10. Satgn
gn
Antonio;, pretre, sassari, 22 fevrier 1958
"72. ii.
11. Rtynoit:ds Trthoimas), pretre, Saint-Luuis, 28 frvrier 1958 : 7v. 52.
12. Cappa .Lore,-iu;, pretre. Mundori, 1" mars 1958 : 43, 27.
13. M-lndet Sebastiao), pr:tre, Porlo, 8 mans 1958 ; 76, 57.
14. Mi Josephf.
pratre, Chine iord,. 4 fevrier 1958 : 67, i5.
15. Zami nga ,Salxatore;, cordjutlur, Naples, 28 mars 1958 : -i.21.
16. Moreno ;Antunia), pr6tre, Lima, 10 avril 1958 : 59. 41.
17. C•a;tlniio Ernesto,, pretre, Belalcaar, 8 avril 1958 : 7i. 1.
8. 1Meuffels .Mathieu;. pretre. Arequipa, mars 1958 ; 75. 56.
19. Grucel Alujzy), prdtre, Bydyoszcz. 16 avril 1958 ; 50. 32.
20. Avignon ,Luis,, prltre, Paris, 30 avrii 1958 : 76, 53.
21. Janen Cthrtien), pretre. Sittard, 30 avril 1958 ; 73. 34.
22. Po.utnik Michael), coadjuteur. LjubIjuna, 11 mai 1958 : 91, 68.
23. uinn .loseph;. pretre. Ashfield, 2 mai 1958 ; 67, 34.
24. Rkt-uýllo Lorenzo, pretre, Turin, 20 mai 1958 ; 88, 64.
25. Boylr ,Charles). coadjuteur. Blockrock, 3 nai 1958 : 81. 41.
26. Brunei Emile, prCtre, Fort-Dauphin, 21 juin 1858 ; 82. 65.
27. Tlhmpoun John;. pretre, Rockhampton, 6 juin 1958 : 65, 44.
2.. ;l.as Pantaluon),
pretre. Arequiipa, 19 juin 1958 : 93. 7.
29. Burns Joseph . pralre. New-York, 23 juin 1958 : 65. 45.
30. Prat Phi:ippel. pretre, Buenos Aires, 20 juin 1958 : 87, 6i.
SCEURS
Jeanne,. Hdpital rgneral. Douai
78, 54.
Hayr Blanche'. Hospice Chevresis-Monceau ; 88, 68.
Roluefort 1Pauline de), Maison de Charit 5. SHe ; 92, 69.
W;iulers Elisa), Maison Principale, Paris ; 84. 62.
Fliury EulaIie). Maison de Charitd, ChAteau-L'Eveque ; 81, 57.
Chalhoub HaMnd. Hospice St Vincent, Jdrusalem ; 89, 70.
.arn
Marie). Aeile St Antoine. Vienne 'Autriche) ; 78. 56.
Spinetli Marie . Institut de 1'Immaculee, Tarente (Italie)
78. 5:.

Se,'ten

Galli.ino

Marie),

H6pilal, Scarmafigi (Italie)

: 65.

35.

Gall,u-, r, Josephine), Orpheiinat du Sacr-CGeur, Massa 'Italie); 88.
Giusto Doiminiqiue. Maison de 'lmrnacuule, Luserna (Italie; : 65,
Borrtla Jti',phine). Maison de 1'lrmmaculee. Luserna (Itallie): 75.
Szlapla .Marie). Maison St Joseph, Pelplin (Pologne) ; 84. 58.
Otero Inucente . Hlpilal gpndral. Guatemala iAm. Centrale) : 80. 6).
Orliz Erbert- . Maison Centrale, Guatemflo ;Am. Centrale) ; 87,

*;4.
4.
53.
64.
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.Mnulic, . Mercedes). Alitins, ( iuutayquit Equat.iur, : 77, 59.
Voisin J.hanne), Fond. Romao Matos Duarte, Rio de Janeiro ; 85, 65.
i dc M.1ito Bre.il : 75. 54.
CtuerIr Inacia). lhmniaculee Councept. \azartlh
Jarnc,,l
Victoria). Hospice, Sanltiuyo Chili : 71. 5u.
Bach tF.ura'. Foyer Social. Peecs .Hungrie : 86. 70.
Br,-ileniechltner 'Anna). H6pital St. Jean, .alsbirry Aultrclthe ; 73. 54.
liler Magdalen , HIpital tie 'a Purvilence, Washiylton : 71. 52.
Cliflrin Einuaa. Retraite St Joseph, Dearborn .Etats-Unis;; 92. 67.
Magy Agnes), Hopital de Paul. Saint-Louis ; 7S. 48.
.in
MeShIi
H6pital St Vincent. Saint-Louts : 94. '8.
ticu'li-h.Aulln,
GroslFrA&'ncuise. Hdpital du Ihux de Mai. Lima Prrou : 90, 69.
Sez ,l l Castillo Victoria), Hlopital de Caibarivn, Cuba : 95. 75.
C;ia :amona;. HOpital provincial. lTlcncia Espagne : 6S. i6.
M.iler,- .Iesus . Enfa-nts-Trouuvs. Madrid : 68. 19.
G:niz:i Julita;. CoGillge N.-D. de Santiryo de Cotlo.tela : SO. 61.
53,
o'.
Asile San Fernandto. Puenrrral ;
Herran Trinidad..
Echl\rrria N.icolasa). Alin&s. Seyocia : 5i. 33.
59.
: 77, 5'altdmori
Purif'iacionl), Maisun St Nieolas.
P[liira,
B-rt M\aria). H6pilal gi.eneral. Madrid : 7; 51.
Za>t.i!" Teofilaid. Asilc d'enfants. Jerez dle la Frontera : 7. 59.
uaidida . Asile San Isidro. Ara•juei: 80. 53.
Fajarnes
lH6pital militaire. Algeciras : 67. 30.
Tor',' Maria tie la.
Arza Filomuenal. Hopitail general. Madrid : 59, 38.
A-tligar.r'ga Josefai. Col'.ige. 'Carrionde lns Codes ; 86. 64.
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Gry.in-r Julie). Hopital St Jozceph. Lyon : 82. 60.
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Bouin Marie). !a Providence. Le Coteau ; 77. 53.
Ga.iis Marguerite). Hdpital, Tarbes ; 91, 63.
Thiivoil'er Eug6nie). Maison de Charit6. Neuilly : 87. 6;3.
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Ada). Priory, Mill-ill, Londres : 89. 61.
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utriche: : 78. 61.
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,,,,-,i
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Ma:-•l,
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Lyn!
.A\lice). Villa St Michael. Baltimore ;Elats-Unis) : 59. 31.
Ma-- Colette). Lille, Creche Thiriez decedee a Paris ;36. 14.
Oi'
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Hiui,
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S31
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S
N

I.ij

HIuit` IC.

,

I•ena_. 1i.4ital pit

II

Cari'li'n.

iba~a

t rC,' Espagme)

;

.

29.

~M.
[it,''*.s

IJ'-ll:I~
-'X:ii.~

I iiwdt

336 -

. Iniirmerict'udituirf., El Pairdo Espagn,,
i3, 5.1.
inoc·a
Ciudad Redl 1 E!;pidg'n
L'
53, '29.
AdlamieIi , Ete-ol. Penarnida de Bracm
d
.pagult ; 88. 68.

M\ai~uu St Nicutu,, 1'uldemoro Es..poagni,

8,8, do.

\.Ozquez Ttn'isii. 1ftrtidcitce pr-. inemit', Leun Ebpagnu)
9. 66.
A ihC!'1'Cz
MOW'ik.1~jld,
.44I.'(i4a'
:~dz
73. 17.
N1 u
Juii .
.il,
\St-inli iil
ail. Id rci.uta Esjtpag,1i0 167, 6!..
jInaijna.w,,nra1:S iice, orduno Epag~ne, ; I, 55.

1iwirigrm1·zL-z Baliah. 4t
*.J xý,iQgM.

.

11111
11wiiy
.a e.. Coruna Elmp.qpeý
iindah P1hilippines : 58. 32. it, 23.?j

Hi~j~ial
1i.ncAIin
.

H',,uffiiiii
Mirliji dle.-1,ii-un tie CharlitO. .Saiut-Jfao
A4 6-2.
MullrlljI~anne·-, Allison S~t Jeau-Bu-ptistv·, Mur,.eilfe : 78, JS.
Mii.'i,,, \a"uie- ta Ghiiriii, C'lichy
92, 66.
Maný4ll\it e Urlt.
Cif-y
-9. 58,
,..LII' aii
Ml~ttriii~ii.
de Oljrit6, Clichy
78, 57.
'..ncx'a'e.' tigit
Bvrthl. Mmai:n di Charitý, lehy ;74, Zo.
a.*'IAdrel'
n'.1. Maisin tic Ghtuit6'. Chchy - 67. Al.
L
I'
. foildta1 geniitpebai .MnpTlL
; a3, 1i.

~Maisun

1

G11IIX
t-

ttx
Marie .

A--zI
\VilwConI, Lyin ; 72, 48.
sand " iiiic, B Leto
s ibuij'(
. 79 57.
Lc- I1jar1lOi KcE!:.:A
I14itpj pischlatriquI.
Sivwne Italie)
71.
M1 iigg; I iu>. jppin.I
Maiti~qii CGritiaie.
Siennie l1alie)
60, 37.
Hatialund

Slefn"in
Mlart.
11ntitut St i ilitilie. Chienll Itafie)
62, ii.
.\1r-ý" t-'ny KAwihnin . Mai,,).r ,Sj
B~eriristol Arigicterre'
50. 29.
Mazlwrii;i-Cz \ i0In rc, * AML-n G. uralec. Crac(,tie ; 65, 4.
Adir;iil
It. .
1, Re tlt'ai t~·Ht.r.tie.
Lipow~Lt
t Puloglne) ; 5 59.
ij rtonis'a- .
,a-un Umtrale, Chclynut
:PuloginzIe; S3, 61.
GiAz
.Iargarit . Wielt--Dicu. El Pt.so Etats-Unis'
7*, 5i.
Mcyi'vtýr .Marie'.. Nlaisun Ile Ijaritie. iliclty :714 5.
.1,41,VVIOAN 'Kit ýýOjthlllc
I Nlail_)n 6-_,utrule Cracovie
49 2"r
.j·njieniu _i Ifina . L'Ulpru_ý_i..
(ido
Eijuatcur) :71.' 4,.
Mr!Iill~.
A\reen!liwL_ Mais~tun ýentralv, Madruclid
-48, .58.
Riez CCchia', Mlaaw-uuot
Nicuita.. IValdlCehV,' 'Epagnc)
90. 60.
ii ifl*a
M arflhIa'.
.
iia.
tie I litii
iV.
Espge 1Giýiii'.
95bu
7
51.
i
H61)'p
[o. pit lvine., Valenucia EsJpa gui';
ý:
7
Gil
irilia .
.
Vifttria E.;pagni' . 81. 61.
Tribajo AL plliav_ Miifln -i NICi;,ils, Vaidemoro 'Espagne
6 0.
Liopcz Mlaxim
it,
.
lig 1'
i'i".
, B'nrndiio,. Sratliagno 'niijpaelu
e
'.
36.
\liirmutnda . fl6p.tal. I.eiriija
Vf
Espagrne,
12.
abeafie,'
.~ Sani huic-rn. 3. 4rid :89. 131.
1),
11r
p
Cmn
. f&cl
pita fI *11i.idI.s#
Sevila EFspa gn(,'
7A, A9J.
Htl
in
n'lnvivtVC . 1i6piIlal des Erfanis. H ordeqx : 73. 'i0.
P'ltctt ;iM'ria l. Li CGheslincay. .lheue.-'ur-Ci ,L
: 5. 6;2.
fi.'ttjIri Lur-ie- . Mijt.,n St Blotii (14 Ruil:.
i',Pris.. 90. 57.
ltijidingfrug
Mavi'm . Ai.soua'e
ti GhClfý
n . Cfirlty
79
-).
11i ,-,ri.'itg Mar~tie ..\1.t,,,n) iii' Citaril .. A imps
7,i
1;.tuic Anne_ .
rphltimirt. La Marste '1Tzfisie)
$5. 6A..
11 Ntria. Ma
Gentral Co
e-Vippes
9. 57.
viI wLfim
H..
Alfasun Conlrale. 0'ifoqiie-Si.ppes
65. 39.
/.gi~-i

13

Maginii Bernarfina-, Sun Beptedlefo del Tronto Atajie'
92, 71.
Rirantscwcz Anjr.. . MaIsuo
Centrl'v.
I'arsovie
S3. 3,.
7.4III.I
is. . .~isi,..
CeLnh'afv. Farsovie ;4.
:-A.
WIkI'
TrI;-

.

. 1hipital
Uiu
n. .Lustin Elals-l'ni;
hhi'iri tal. .i nbalo 'Equaleur) ; 82. 59.
Cos-pp10
Ch i i,
$8. 6-.

88, 56.

M11\vArm: *. II'ie.
Vact

n'

Al!1i110i'II~.. NL'tfl

Ill

Ci1hir'ir,;. .11I~,nlolippi

8-5, 64.

-

33

AU JOUR LE JOUR
8 juin - 11 novemhre 1958)

8 juin 1958. - En ce dimanche, f~te du T. H. Pore Slattery,
et soleinuitO de la FCte-Dieu, la Conunuaut, se trouve, a son
ordinaire, reunie au 140, rue du Bac, autour du Saint-Sacrement. Dans cette circonstance, la procession liturgique nous permet d'exterioriser, avec FEglise entiere, voeux et prieres pour
toutec les causes qui nous demeurent chbres. Dans ce triomphal
tour de jardin, un chacun sent en outre la consolation de savoir
louange et gratitude, 6pauldes par 1'intercession de la divine
Ho-tie.
9 juin. - En Egypte, notre confrire, lgr Steplanos Sidarouss est promu Patriarched'Alexandrie, pour les coptes catholiques. 11 succede a Sa Beatitude Markos II Kouzam. Ce dernier,
ne en 1888 a Akmim, en Haute-Egypte, reuut 1'ordination sacerdotale. en 1911, apres ses 6tudes poursuivies & Beyrouth, et se
trouve aussitit curd d'Abu Qerqas. A la mort de Mgr Maximos
Sedfawi, en 1926, ii devient 6veque de Thebes. Enfin en 1947,
nomnim patriarche catholique d'Alexandrie, il le reste jusqu'i
sa mort, survenue le 2 fevrier 1958. Pour sa part, le nouveau
patriarche, Mgr Stephanos Sidarouss, sacr6 le 25 janvier 1948
eveque de Sais, se trouvait associ6 A Sa Beatitude defunte et lui
succde en ce jour. Voir Annales, t. 112-113, pp. 336, 512 ; t.
S114-15.
pp. 292-293 : t. 117, pp. 440-444 ; t. 118, pp. 138-142, 314.
A Sa Bdatitude amba Stephen Sidarous, avec les Annales,
ses cinfrbres et amis, en souvenir de sa pretrise revue a Dax
le 2 jnillet 1939, offrent respectueusement vceux et souhaits que
doublent des prieres pour cet ancien professeur des grands sminai'es d'Evreux (1939) et de Beauvais (1943-1946). Depuis
1946. adonn6 au service du recrutement du clergO copte indigene. i Tantah d'abord, puis a MWadi '1953), dans ce magnifique s~'iminaire bAti par la Congregation Orientale, Mgr Sidarouss
seme -'liedreusement. Puissent les moissons abondantes et de qualit6 conosoler toujours davantage I'Eglise en cette va!lde du Nil I
11 juin. - Pendant que les clercs de la Mission sont entralnes p:r M. Henrion, en pelerinage A V6zelay et A Fain-les-Moutiers, pays natal de sainte Catherine Labourd, se poursuivent h
Paris. ies journdes et cel6brations jubilaires du XIV' centenaire
de l';
:*baye de Saint-Germain-des-Prds. Aujourd'hui mercredi,
le prtoramme prdvoit une grand-messe pontificale. Assists d'un
groui,
de B6nedictins, le cardinal Feltin cd!lbre dans ce sanctuairfý listorique, qui est actuellement la plus ancienne des 6glises d,, Paris.
E3 542, lors d'une expedition en Espagne, Childebert, fils de
Clovis, apporte, aver maintes autres reliques, la iunique ensan-

-

338 -

glaliitce de saint Vincent - le martyr de Saragosse, du 22 jaln\ic-r 301. Pour abriter ces souvenirs, une basilique est pre\tir
que desser\ ira un moiiastere, 6tabli en pleine campagiie. Inoi
loin de Paris. L'cdifice est termind en l'an 558 ce qui nous \aut
les cereinonies de cette annee). Sur les suggestions de Germaini
i'cxque de Paris. l'6glise est consacrde sous le double vocable
de la Sainte Croi.r t de saint Vincent. Dix-huit ats plus tard, it
sa niort. I'eveque de Paris, Germiiain, y est enseveli (t 576). Des
prodiges se produisent a son tombeau et le rendent cKlbrv.
Pour le peuple, Idglise devient, et reste : Saint-Germain. Pour
la distinguer de !'autre illustre eglise dedice a saint Germain
t lis., \vt'que d'Auxerre I'Au.cerrois), on caract6rise 'itglise
abbatiale qui se dresse alors au milieu des champs, par un adjectif calmpagnard. Avec une \ague odeur de lointains foins
coupl•s, elle est deineurde : Saint-Germain-des-Prr;s...
Quatre fois en quelque \ingt ans, en cette tin du ix" sibcle
886. siege de Paris), le monastere est pill6, saccag6 par les enalhisseurs
)ormands, qui remonntent la Seine et courent le
pays... L'eglise est reconstruite de 990 a 1021. C'est ce doyen
des ddifices religieux de Paris que nous avons encore substantiellement sous nos yeux. De IL son prix... Clocher massif, nel',
transept... Le choeur, reconstruit, plus tard agrandi, est consacr6
par le pape Alexandre III, en 1163... Avec le temps, vint la commende, c'est-a-dire l'administration des revenus de l'abbaye,
conti6 it des crtatures du roi, qui ne sont pas des religieux. Cotte
sinistre commende amene, avec les ann6es, relAchement et ruine...
Apres un essai de reforme en 1513, une autre tentative sui\it
en 1631. Le monastLre adhýire alors A la Congregation de SaintMaur. De ce temps jusqu'A la Rdvolution, Saint-Germain-desPrds jouit d'un renom de dignit6, de vie et de savoir. La Revolution supprime l'abbaye. comme les autres Communautes religieuses. L'on sait que la prison de I'Abbaye (devant l'actuei
n" 168 du boule\ard Saint-Germain), fut ensanglantee par quelque trois cent dix-huit \ictimes, lors des massacres des 3 et
4 septembre 1792. On se souvient egalemenet que parmi les autres
centres de massacres, Paris vit de semblables horreurs. on d'autres pris(nis. Notamnimnt. ce csout les C(armes (l'actuel Institut
catholique) ; b, Saint-Firmin (l'ancien College des Boins-Enfants).
au coin de la rue des Ecoles et du Cardinal-Leioine, et proche
de 1'dglise Saint-Nicolas-du-Chardonnet ; c) la Forre (emplacement de la rue Malher, en face de L'glise Saint-Paul-SaintLouis), etc...
Pour m arquer le XIVe Centenaire de I'abbaye Saint-Germaindes Pres, outre la cdr6monie religieuse, le programme annonce
une seance commemorative a I'nstitut Catholique ; quatre communications, diverses de ton, non moins que de sujet. Sous la
presidence de M. LUon Berard, de 1'Acadminie franvaise. nouý
entendons d'abord une charmante page de l'illustre ecrivain.
qui s'attarde avec plaisir et finesse sur la visite de son captivant compatriote bdarnais, Henri IV, nostre Henry. Lors de
son arri\ve et entr6e dans sa bonne ville de Paris revoltde, il
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la conteiple, tout d aiiird de lia tour du clochcr de I'abbaye...
Avec doun Jean L.ccterct
ii faifliat un doce btuinedictin), c'est toute
tlie sirie d''\ocatiins. en lisantt I'ubiLuaire de i'albaye : cette
lisle des servics liorluaices ct des aiieiersaires, inscrits dais
lIs iarges de cc itartyrlo~e.c d'l'suard ti 77 , un betll'dictin
de Saint-Uermaif... I'une de-s sources de notre actuel inartyroil•e romain... Avec \1. (I;or-gs Tl'essier, pirofesster a l'Ecole des
C:larl'es, ce solt d'alllttiti\ e.-. udes sur
pa S a'abtique
I
!a\ ,... Entin. a\•c M1.lareii
L.e
Bras. en feu d'trtliice. c'est une
.erie de rellexionus ursant, iIi n'ormie pjaradoxale. lur des souveiiri. et persuonages du pass'i de I'abbaye.
Notons ici que le Palais iabbaial,de Saint-(;ermaiin-de,-l'res,
ul-lvrui t en 1l86.i par le cardinal abbe Charles de Bourbon, vendu
coitmi,: bicli national en 17I!,. a c;ti Iongtemnps occupe jusqu'en
,- pti-iIb'e
c 1!8,; par lecs Fiill.s de la Charit6, rue de I'Abbaye !
'Par site de regroupement6 du personnel, et de\ant un nouvel
emllploi du local, les Stuurs quittent les lieux, laissant a l'histoir.
rlaritable et sociable. Ie no10. Ie inouveiient des syndicats de
l'Abbayc. De ccs acti\itls, de 6Seur Milcent entre autres, les
AninoIlr/ out jadis souvent parl6, devant d'attaclanltes nanifestatio)ln et le sens nouveau de la clarite, et d'abord de la justice
.sociale... Semailles et efforts... dont tous actuellenment profitent...
13 Jain. - En cette rfte du Sacr6-Ctweur, la Maison-Mere et
ronubre de Sceurs marquent par leurs priitres et leurs voeux, les
Iinquanite ans de sacerdoce de MM. Castein et I'ayen. Normaletient. en ce jour, M. Castelin, directeur general des Soeurs, souliune -c aannivesraire, par les offices solennels de la Communaute.
I>e -'s c6tý, au 95, rue de Sevres, 31. l'ayen, entoure de chants
pieutx et discrets, celebre sa messe jubilaire a cc nmaitre-autel.
qui r, ~-t le ttLioin de l'ordination, oi Mgr
l
Tasso, Lazariste,
,.,,;:'i iil hI m-cteurdoc i dix diacres de la Mission, le 13 juin
I

i',.S.

I. ditnanclhe 15 juin. A Lille, rue de la Barre, chez le direc.iir iprovincial des Seurs. les deux jubilaires de vendredi deriirr. -.,ulignent religieusement eet anniversaire. Tout fut trbs
liin.;iatestcnt les assistants lillois auxquels notamment s'etait
jointI1. Pierre Dulau. un des tlcves lointains de M. Payen, lors
Ih- l1Ihuts de son enseigienment A Dax {1910-1912).
21-22 juin. - La Tcple ete son Centenaire. Sur cette euvre,
'isn listoire, ses acti\itts. on trouvera plus loin des pages 6voratrices d'un pass, et d'une ceuvre d'intelligente charitd vin·entieinne, qui travaille Ia depuis cent ans.
I., saniedi 21 juin, les solennitds jubilaires s'ouvrent par
tinw mIs'se basse. MIIgr Joseph Urtasun. jusqu'ici d-vque de Varence. et dtsormais arcleveque d'Avignon, preside la crermonie
qule inarquent musique ct cantiques de fete.
A midi, 1cgitime triomphe des services de la cuisine qui a
ctl ai la peine pour pr6parer diilenient la duuzaine de services
di' ',- jours-ci.
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la visite des divers pavillons de
l.'aprib-diner est conl";crd
la vaste maison, avec ses trois cent trente malades, spacieusement loges. Le lendemain, grand'messe dominicale -- avec encore
en ce jour cette 6panouissante atmosplhre mdridionale : jeux,
boules, tombolas, et le soir, feu d'artilice.
Journces de halte dans la vie charitable de la maison... en
marche vers le second centenaire.
28 juin. - Les ordinations g6ndrales de fin d'annee out
lieu ce samedi A Notre-Dame de Paris et en plusieurs diocises.
Dans la soiree, au 95. rue de SBvres. 1Mgr Defebvre, \evque de
Ningpo, confere quatre tonsures.
Le dimanche 29 juin. dans la presse des horaires de ce jour,
a la chapelle, quatre diacres de la Mission reqoivent le sacerdoce (1). Les apostoliques de Villebon, en aubes, garnissent un
peu le bas des stalles et forment une couronne admirative A leurs
aines. L'fcole apostolique de Loos devait 6gaiement participer
a cette credmonie, mais en cours de route, au long des deux c-rnt
vingt-inq kilometres, par malclance deux pannes retardent le
voyage. ILe car arrive enfin rue de Sevres pour le repas de midi.
Ils renforceront I'assistance aux \-pres a\ant de prendre le chemin du retour dans la nuit. La jeunesse ne comlpte pas avec la
fatigue !
Le lendemain. h 8 heures, les premibires messes des quatre
ordonnds de la veille. A noter I'heureuse formule, ici et lA employee en pareille circonstance : une cblrbralion synchronis,;'.
Les jeunes prftres sont repartis au maitre-autel et en troi'
autres autels de la chapelle. chacun entour6 de leur assistanic
et parente. Le cliant du Veni Creator rdunit toute la Conlmuunaut6 dans une imme priere. Et la messe dialoguee du maitreautel sert de mietronome et donne I'allure du mouxvement aui\
divers officiants. Pour ponctuer cette nissze basse. trois clitin;IForguc. qu'encadrent silrn,-e
relies par un leger fond musical
et dialogue du saint sacrifice.
La formule de cette celtbration, enmplo••e dans maintn coongri's ot rassemblements de prktres. garde conci~ttement sa valeur
pratique dans de telles circonstatnces. Tout v cst : sens dpo !:
concelebration et dignite du sacrifice... C'est le resultat de toutl
une rducation liturgique dont notre 4poque (signe des temps
peut enfin profiter...
? juillet. - La chapelle de ia Maison-M~lre voit se ddrouler
-on \ingt-deuxibme sacre eipiscopal. Voir Annales. t. 103. pp. 151158, 2il. A Madagascar. la cerdmonie de cc jour va donner
son cinquiemne \evque lazariste, Mlgr Camille ;Chilouet. apres I'quatre autres confreres qui, sacres ici egalement. se sont depensds dans le sud de i'lle Rouge : C:ouzet '28 oct. 1888), Lasne
0 juillet 1911), Sdvat (30 nov. 1928). Fresnel ' juin 1953). I~'
I1) L, rinqui me dlu rou;rs, . BHdiadilia. cidant a la voix du cceur.
recevra la prmtrise. le 31 aoOt. A GMuahl'maa. dcs mains de Mgr Lara.
son ancifn visiletrr. deveni
recemnment auxiliaire de Verapoz.
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Annales, pp. 50-51, out dejA presente le premier evique de Farafangana, par la plume amicale de M. Lucien LUpee, actuellement
sup~rieur du petit smninaire de Moulins. On peut trouver plus
haut, pp. 328-329, les Lettres apostoliques qui nonunent 1'dlu
de ce jour, et, p. 330) la lecture de ses arines hdraldiques. Aujourd'lui. relev\es par des couleurs, elles se trouvent accrolh~ces
;i
chacun des six cierges du maitre-autel et h ceux du petit
autel annexe du nouveau consacr".
Le sanctuaire de la chapelle, pour de telles ceremonies. s'av&re lin un peIu troit. mais I'intimitW, sous le regard de saint
Vincent, rev1it un clharne special. Dans les stalles prennent place
les invit6s de cetto creiinoiie, les supOricurs des Missions Etran1M.Girard:. du Saint-i.res Mlgr L.emaire), de Saint-Sulpice
Espr)iit P. tirii in;. die I'Itratiire 1'. Duprey). etc.. des missionnaires, des amis de Moulins.
Dans le bas du clhour, des cornettes et, entre les stalles.
toute une delegation de pretres nmalaches qui. A la tote de deux
cent cinquante pelerins de 'lle, out inscrit cette ctermnonie dans
1I programme de leur s6jour et de leur visite cn Europe : Lourdes. Paris. lisieux, Bruxelles. Rome. etc... De 9 heures i it heures in quart. la fonction se dtroule \ivement, suivant toutes
leP prescriptions liturgiques.
l.e cardinal Feltin a hien voulu accepter de conf6rer cette
c'ouscration -:piscopale qui prend rang dans la bonne vingtaine
auquel il a cu I'occasion de participer... la st;rie est toujours ou\trtt. -I.s deux co-consecrateurs sont : 1° Mgr FranCois Bou,;\Iquede Moulins, diocese d'origine di Mlgr Chilouet. n6 at
.oni.
r Andr' D .-'eivre. i-azariste. vi'1lithI -in. i i,14.19 et 2"
iqute d< Ninupo.
lir ornenlt coinmentees par N1. .loret. les ce•r•iotlnies diri-aes par \. Vansteenkiste. se diroulent avec aisance et pricisii,. hicn quo pour heaucoup, elles se presentent pour la premiere fois.
I.,t'lture C:t traduction des Lettres apostoliques (voix chaude
,le M. Adam). ,xamen de I'elu, profession de foi. imposition de
I E\aa.ile. onction, insignes, etc., sur la fin de la •r-mnd'inelss. la
colonie des pretres et fideles malgaches execute avec entrain,
dans leur langue maternelle, un cantique ia Jesus-Eucharistie.
qui fut I'hymne officiel du recent Congres cucharistiqil:' ie
-'ianarantsoa. Ce fut pieux et exotique...
Peu aprls la ceromonie, la cour d'honneur, avec ses paves
bosselds devint un parloir pour la famille, les amis, les pilerins
malgaches, avec la traditionnelle profusion de photographes oil
amateurs et touristes s'en donnent a coeur-joie.
A 13 heures, le repas rassemble a nouveau la Communautd,
autour des autorites. Tout fut digne d'une telle journ6e. Les
langues se delibrent... et sur la fin des agapes s'amorca le cordial defilh de quatre discours.
1',mur ou\ri

le PI'brr
'rne.

le

'ri

du

tour et de l'esprit, un pr6tre indi-

B(i.j;. traduisit Irs sientimiients du \viaire nmalgache,

:112 istif';ii!ier de laiicgue date a\ec 16- petitis elt sai\uirus
rielttce de I'Ilu d'aujouird'hui. liien. si cc n'est la \oklout dcWue
et ferniet du Sei-j-neur. n'axait inmlitt ses d-sirs vers Mada;spage, pleine de .sa\eur, drite axec ceur, fut <lhiti,
rar..:!ttte
i\vi.
I;lailitIe et respecztueuse ILmalice. Qu'oII en juge !
Eminence.
Ex'ccllv'nce,
II ,nrii'nt qiu'un ddlc:gtrn de Farafanyanaprenne la partl
1t1 rc, juir, ditlit mi:ornirble ti consigner dtlns les annales de I'histoir, rligieus dtc l'E.rtrdtnie-Sud de la Grande lie, d'autant plius
.'t ln enfant du pays qui pretend alu drouble
r'. d'ltyntl
fc'e
qu
titrc : de Vutr, E rcellcnce tRetvcendissime, I'enfant de chwur
tI dio 'ullr.

I',rrneitt/'Z- itui c,'pi'lndant de rontiiittivecr par me tourner cers
Sun Emiinence, car un pr'oc'rbe uitalalrhe dit : u Les rewnerciewnc.ts sont coinimn les rayons du soleil, ils atteigncnt d'abord la
ciinc do la ntolitalqut ,. Enitintce, conus arc enjc'ndr&dans la piVnittudo du nacerdoce, notre u Ray amuandreiy n, c'est-i-dire notre
, prir' et
ei're ,*. car, pour le chrdlicn inaljache, le prvtre est
tout .' Tous les deld'qfus des tonze dioci-ses et prefectures malguacihe.s ,n i:i'ntral et ceux du dioevse de Farafanyana en particulir
coils dqicvnt ince itninense rcconnai-.yance ; vous avcz sacrti unl
der,:qvu d, plus Ioulr Madagascar ; ce sronat des milliers d'infitlb'-s tl' nitin.s i-bas. Soyc'-en sincerecient remercid.
Monseijyn•ur, je vais faire nnc confession ,pblique.Ali cours
des cdro,inonies si grandioses de ce matin oil la splendeur du lieu
peu
allait de pair are Ia micijest6 des officiants, j'ai del quelquY
distrait. Ma pcns,'e coyuait jusqu'd Madalascaret, de I), )i FarafatejIana. Jr coyais Io clitrv dui lien mnonter en chaire : (, Mev
fri-res. di.sit-il, aujourd'hui 2 juillet, c'est le sacro doi noirv icr
dv,'que. Associons-nous de cceur et d'esprit, par nos pri res et
,
nos sacrifices, ht nos reprsentants i Paris.
De fil en aiguille, mon esprit fit un bond en arriere d&
trente-deux ans... C'dtait vers 1926, annde oi le jeune Camille
achevait de brillantes etudes couronnees, du reste, ,i summa
cum laude ,, par un doctorat de theologie i) Bonme... Comme le.
dtcentcurs de ce haut grade ecclesiastique sont ordinairement
nonmmis professeurs, d'aucuns pens6rent que le jeune laureat
ne pourrait Otre que professeur. Lui-mdme se bercait du mmem
espoir... Premiere deception . II ne sera pas professeur, mais
missionnaire.
De toutes les Missions, la Chine acail ses pr6fri ncrc.s ; le
autres 'attiraient un pcu : mais Madagascar ne l'enthousiasmnail

guere. Si jainais it est missionnaire, ii optera pour la Chine, mais
pas pour Madagascar.
Dei.riminc diception. Voici dans quelles circonstances : c'est
le moment du ,, cachet bleu ,,. Le tour du I'P're Chiilout arrive
et il a 'i faire avec le Trvs Honord PIre Verdier, de sainte mi'moire .
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a Monsieur (hilouet, dit le SupLriiur odntral, ctes-vous
disposed ( aaire Ia rolontd de Dieu ?
o 0(I,
'Trs Iliior PIerc. Duns quel Sit inaire serai-je
profcsseur ?
S-

... d faire la rolonte de Dieu jusqu'au bout du monde ?

Oui,
0
Tres Honort i'Pre(,
Ic P. Chilouet. c'est la Chine !).

bout du monde ,.

se discit

SEli bien ! reprenait le 1'.
erdier, nous avons pIetnsI
cous cu1coyer i .Madayuascar... Vous fonderez el Furl-Daulphin u:
seminatire.
L'llistoire ajoute eette phrase dont je nr yarantis
thenticild : , Volrre btndiction quand nmte,n.
Tres
I'ere ! »

pas

I'iuJluitore

YVous
'
y fonder,:: 11unsý;minaire ,, parolel
prolphliqu,, qui
se rýalisera trente-deuxr ans plus lard : car, cctte anno-t,:me,
Monseigineur, cous jellerc' I's fondieents du j'tit
s:i'inaire,
par l'entremise de rotre bras droit duns ct domaini
,nat-riel :
ji'i
inont-, [er Frer Hi'onri 'Pujolqu'on se complait I .f-uruoumiier
iri-,bas le Jean Laborhde de Farafanyana, et vous btnire anssi,
M.jut.V'cirn'hur. Io briu doiaine oil se fornimerua l'lit
dtal Il joi
pulation de MJadlayascar a
lantbcsoin.
Je ne sais plus en qucll, cirronlsanlce rolls disir: onu f;'rii'ie:
i qui de droit, en subslance, q(tu rous acceptcer'i
d'aller parloutt,
Fauf d Farafanyana.La reiponse ne se fit pas atteUdre : ," Nous
arons pens it vous pour tre 6 la tIte de la Missini d F'ariafan'iina. Vcinllz: prtmi'iro ros dispositions pour' vouS y rondre le
plus tdt possible. o Sitni'
: M/yr Sicat,,dyalement dl,, sanint, mimoire.
Vous aime: rappeler ces incidents providentlir'. et cous concluez : cc I suffit que je denande une chose pour qi'on me la
refuse, que je la ddsire pour qu'clle nm soil pa.Y rtdlix,:e. Au
roins, je suis stir de ne pas faire ma roloite,,.
Oui, Monseiqneur, lout le mnonle ne peut laps se donner un
tri tdmoiynage. Et c'est pourqltoi, ii l'isttar du prophlte Jonas.
lt Procidence cous a mend lU oi Votre Excelience n'a pas toujours coulu et desir', parce que cette m:mine Providence vous a
prndestind de toute eternite a decenir I'orsque de Farafangana.
'"cst-cepas Id la mise en pratique de cotre devise : . In verbo
tio laxabo rete ,, ? ( Parce que c'est Ta colonti, Seigneur, j'irai
ii Madagascar, je resterai malgrd tout vinyt-trois ans d Farafanyintl. rath(chisant t tour de bras, missionnant, curd avec plusieurs
ricaires aussi divouEs quc compdtents ,. (Car Monseigneur a
le rare merite de savoir sc faire aider.) Directeur de la Mission.
consulteur de M. le Visitcur, econome en mCme temps que procurcur, pro-cicaire de deux drdques successifs, maitre de chapelle et quel maitre de chapelle ! et meme, durant plusieurs annees, conseiller provincial de Fianarantsoaet sivyeant
au parlenment rigional ; et, ce qui est ddifiant, Monpera Be, t le
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grand-pere , grand d tous points de vue) ne montre pas qu'il est
ecrasd par la multiplicitd des charges ; it est toujours d'une simplicitj charmante, d'une bonhomie joviale d'oi le rire aux eclats
nest pas exclu.
Monseigneur est aim6 des Antefasy, des Rebakava, des Ant,'saka, estime des Europdens comme de tout le monde ld-bas. Aussi,
quand on apprit la nouvelle de la division en deux du diocese
lazariste, la rumeur publique, devancant la decision romaine,
le nommait sans sourciller d cctle lourde charge.
Pour cette lourde charge, Monseigneur, vous pouvez comnpter non seulement sur les prieres, mais aussi sur l'affection dc
tous vos diocdsains de Farafanganaqui vous disent : c Ho ela
Vehna ), c'est-a-dire : u Ad multos annos !,,
Apris .M. Bojd, dont le sourire et la face

6panouie

ivoquenw

pour tous (et nm'nme pour I'interessd) la silhouette sympathiqiue
de Fernandel. une des vedettes de l'actuel cin6ma.... on entendit
l'dvocatiun du Bourbonnais natal. Le condisciple de Mgr Chiloutt. l'ami de jadis et de toujours fit surgir d'un passe plein
de vie des scenes que l'on devine aisement dans les phrases dclicates de I'actuel superieur du petit seminaire de Moulins.
Eminence,
C'cst la premiere fois que j'ai le redoutable honneur de parler devant un cardinal et, qui mieux est, cardinal-archevequede
Paris. 1 a bien fallu toute 1'autoritd de mon evdque, I'amitid
qui depuis toujours me lie ei Mgr Chilouet, et surtout la rdputation d'indulgente bont6 de Votre Eminence, pour m'y ddcider.
Et puis, je me suis dit que si la patience d tout ecouter est vcrtu
bien episcojpale, clle doit l'etre a un degrd eminent chcz un prinrc
de l'Eglise.
Mais je ne pouvais vraiment pas me ddrober a l'inritation
qui m'etait faite de traduire les sentiments 4prouvrs en une
telle circonstance par les vieux amis bourbonnais de Son Exc.
Myr Chilouet. II nous a quittis depuis bien longtemps, plus de
trente ans, et mnme, pour certains, depuis plus de quarante ans.
Mais, du pen de temps qu'il a pass6 parmi nous, les souvenirs
se sont d peine estompds. Quand on a connu le jeune Camille
Chilouet d la section du Sdminaire de I'lnstitut du Sacrd-4eur,
on V'a d'emblpe aime : tant sa franche camaraderie,son entrain,
sa gaitd communicative appelaient tout naturellement la sympathie. Sans efforts apparents, en tout cas sans aucune tension,
it se classait regulibrement en tite de classe. Position redoutable : les succIss ne se pardonnent pas facilement. Sur les banes
de I'role, comme ailleurs, du reste, on est jalousd, surveilld, dpid
mWme. On ne les accepte qu'd la condition d'y trouver une compensation dans quelque ridicule ou d6faut de caractere, ou encore de les expliquer par un acharnement au travail, excluant
toute autre preoccupation. Pour Camille Chilouet, les moins bienveillants
ataient obligds de se faire une raison et de les avouer
sans raneon. Car ii n'en faisait pas itat, gardait sa simplicitd. sn
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modestie. Le premier en classe, it etait le premier au jeu, pour
ne pas dire (pardonnez-mnoi cette indiscrdtion,Excellence) le premier a chahuter gentiment son professeur, le bon M. Nicolas.
C'6tait d'ailleurs, it l'acait devind, charitd de bon aloi, puisque
M. Nicolas aimait que sa classe [ft --

disons -

vicante. La

coyait-il un peu trop calme, -- uu retour des cacances, au lendemain d'une longue promenade, - on le sentait inquiet. Mais
ce canme dtait sans lendemain ; on lui donnait cile 'occasion de
se rassurer.Et alors quand, d bout de patience, it recourait aux
grands moyens, sollicitait l'intervention du terrible prdfet dev
itudes, la vengeance de ses dleces, c'dtait de rester bien sagc::,
lis bras croisis, apparemment attentifs et refusant dignement le
plus discret sourire aux dedonstrations etexplications pittorexques de leur professeur tres mallheureux. Mais, pour punir M. Nicolas, les ýleves se puinissaient eux-incdmes ; et j'imnagin qu'uun
certain Camille Chilouet (excusez-moi encore, Exccllence), detail
troucer bien longues ces classes, heureuscnent rares, o I' esprit
d'dquipe et de solidariti lui imposait de mettre un frein a un
t'imperament ddbordant do' vie ct d'enirain.
A la fin de la troisieine, aux ilrandes vacances de 1914, uotre'
cnitarade nous quittait pour entrer au a Berceau n de Dax, petit
je peuse etla d:reption
simiai, e des Prt•res de la Mission. Et 1dt,
du chanoine Cicillon, curd de Saint-Paul, rotre cure, JMouseiineur. Je crois bien qu'il ne vous a jamais pardonni tout a fait
cilte... trahison. II vous I'a bten fail coir, eni tout cas, qu'i'
t'avait pas encore oublied en 1925, - plus de dix ans apris, quaad, jeunc prdtre, cous ace; attendu en caiin une invitation a
iatinter une inesse de pridmices dans la paroiss.,' ;it cous aciez
Et pourlant,
rteiu le baptime et fail cotre premirir comn munini.
fI curd de Saint-Paul acait conrract' unet luaryi d(lttc 4 1l'c<.ard

de In famillide cotre Pere, saint Vincent : it tlait puissamment
aidl:dans son ministre, datns cette paroisse ouucrikre, par les
admirables Filles de la Charit' dI Saint-Jarques et de la Glacerie.
C'ette dette, it refusait dc la payier. II est vrai que le fondateur
des Pretres de la Mission et drs Filles de la Charite se faisait
payer cher, tres cher. II le sacait bien, le bon M. C&cillon, et
't.usi ceux qui cous connaissaient alors ; quant aux autres, c'cs!
a leur tour de mesurer aujourd'hui l'etendue du sacrifice qui [ut
alors demande au diocese de Moulins, Excellence.
La divine Providence, Elle, savait bien ce qu'elle faisait.
L'Enryclique rdcente du Soucerain Pontife relative a I'Eylise
d'Afrique nous est tdmoignage de l'importance capitate qu'il y
avait a implanter solidement la Foi dans re inonde en pleine
evolution - et par consequent d'y envoyer des missionnaircs
de qualite. La Providence ! La Providence ! Conmme ses desseins
vous ont paru clairs dans voire vie mnOme, cher Monseigneur I
Vous vouliez bien me le confier recernment : c'est sans hdsitation, mais sans enthousiasme, que vous aviez requ des mains de
votre TrBs Honore Pere l'obddience qui vous designait pour la
Mission de Tulear. Mais, ajoutiez-'ous aussit6t, apreis quelques
mois de ministere c Madagascar, ii vous en aurait cottd plus
encore de rous separer de vos chers catholiques malgaches.
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suffi i fnair, cltr 'Qultiti. qu'lqu'es iois a'p,'itre oraenti
lqu'('. taIii rous iuus lie a lltrlt i jrolre j'une Ct fervcien
'i u4it jcunce tiissiolnnaire,
/
hhr'i
t'lic I, laIt lice s'Itdai atltch,'c
-j,aus.si dire. C'est que ie sa'rifice uiIe [ois fait, le sillull
'Icrirrct
pIrdt
t
en arri&rc. Et, coinnIei
plus
unit' fois ctlain ;. trous at'r
pour rui.s aide'r I tun dull plu.' total, pour cuus couper de 'e
qu rouus atri,'laiss•de pluis rher n Biourbonnais, acecrot'c
IrI'i'',
':,e:
r '.
lQ, .'i tiu't' r rou's itrdluyte il alors une l ri's donQ
prfcure' : cette su'ur aintc, acec luquelle rous arites
lour'.xe
Itatl rd'alffiil, d,- weracl'tlrc, cctlc st'ur tl ciwur YJt;lirclju. quc
cius ainmiez llnt, e•qui tous le rt'edai bien, d qui cous deWi,',
apres Dieu, Ic meilleur de cous-meine, uiue lettre de France r'qiu'Crll acait qittti
cctte terre apres dix (nis
,nit ruis airndre,
c'he
lI.'I Filles de Ia CharilC,dix ans de da'oi, de,ri, r'ligi,'us,'"
1'h1,pital de
irl, y.
t
ses mnalades
sel
n, ait total au s.rrirc•
.11. 'A1 iim•,iani r. roir'(cantiaradt dI classe, pr;sent ici-m'inme, st111rait ificit.r q(f' Inoi l••ts dire •"esouricir bien vicant fqu'cluc a
Itissi che'z r'cu.r qui I'inttt rulitnu l!i-bas.

J'use

caore dire cher anti, puisquc j)
, rox cicuX amtis dc'nfance rcouý oaxssturnt de b'ur x.ou rcnr fidile ct de leur ddferente
atitii. Its sohjlmtilet que croun xc.rr,'ie;
Farafanuitaaun lon,
et fc:ond Opi*.scujpat, ,tinis
autss.i ils csplircnl que v'Ou n'oublier
pax rotlre. BPurbointtix el que wius lcrtr offrire', sans altendre
joic dtc rous y rcroir enCor,',t
trop lotItciljps, It joui,la crait
sourent.
Cher MJuonl'ii

'ur, --

tie puix. plus dire :

('Chr Camiille

A ces piarulte aimablcs, \Mlr Chilouet reipondit avec coi'u
i.treimercia itou cil qui a\ailn! participe t la perfectiin de
cedrdonie :depuis les consecrateur'
,'tte jouritne et d e cett
jusqu'aux mIlritants cuisinier;... Enfin, suivant le jrotocolC. le
cardinal FIetin paria h1 drnieri avert son autorit6 et sa facilit;
t relfvIant heureusenment les allusini,'outuniieres. Saisis-sant
jI'par.'l
de ses devanciers. il reilit
t il;nairai;=s is
que luii a\aicni
a\fr le' vx Luxritu'ls. s-,ll
as.surl-lt lC<' p jur un i!iniisttre
coUlnd :
Monscigno'ur. quand on sinjce anl uniAistrec qui vous attend,
1on wn,peut qu 'atee tout son ccltu rous souhaiter utn dpisco;pa
fic'ond. El f[cond, ii le sera, d'abord parce que si cous 'tes ii
Madagrlitascar, cc n'?'st pas que rous 'ayez demande : vous faitcs
donr In rolornt du boii Dicu. F.'cond, votre piscopat le sera aussi
parce qtue, xi j'en juge pa'r i'eatente qui eriste entre rous et celui
qui est aros edris,
t
3. le Sinatlcur Zafimahova, qui cst un ferrent catholique., Ihartmoic rg'nc'ra entre leIs pouvoirs publics
ft i's pournirs rpliy'icux. Fecond, rotre tpiscopat le sera, parce
q/ur

rotr''

dliorý'-. es.l Ieuf : rous I•: si'rei

pas

';nlei
par la tradi-

lion, oous. aurez libertd complete... Et vous avez un peuple d'une
finessr remarquanhle. si j'en juge par 'orateur que nous acons
,enttndu lout i I'h,'ure, : it est charmat ! il annoce qu'il ra faire
un , confession ptlublique cl... il. confesse les autres '... Votre peuple, M3onsr.iiynur',
nous a aussi rdecid la ribration de son ime
par 1 crhwin'r inaiqifique qu'll nous n fait ',tndrtre i la fin de
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tlcrdcinonic de ce matin... Enfin, pour soulenir r'w ,[fforts, rous
arez votre hItitlut pour qui Madagascar .st uwr terre lh(rie ;
rlle l'rst depuis saint Vincent ; elle 1'a Ct: poutr tous ccu.r qui lui
oit s uccrde ; elle l'est enrore pour cotre Tri's HIonor' PrI',r d'une
si haute affabilit,'. et pour son Conseil... Je putis donr, confrfint
tlnis l'acentir, •us rtoaurtnr, Moisc'iyfiner, Ic sotthail 111e'
rous
i'hdr'tssiez ce matin : , Ad multos annos ! ,

Enfin. aprbs uin naiuvel intermbide de cnimersatiion reprises. sur la fln du repas. les xoix malaclhes. Iol'tes it timrlires,
firent retentir le rtftectoire d'un autre canliiqu e

imal-~;ach;
;
. ct6-

brant la Vierge qui, partout, protge ses enfants.
Au total, excellenle journde, r6eonfortante

pour I. niouveau

diocese de Farafangana qui. la-bas. est uni de cu(ur et de pri&res, en attendant le retour el I'intronisation oYficill, dte son
t'vx.que, le 16 noxemnbre... Dieu tarde et en axait !
5 juillet. - Au refectoire, en ccs premiiers jours de \acances. la Mlaison-MI're remarque axec ~ymptatlie la pr'-(ence du
cardinal Lienart, dont la souriante siltluette se trou\e de suite
clicz elle, accueillie axec le respect ct la cordialitc qui seont au
fond des cceurs.
5 juillet. - A Scarnafi[gi. -i pareil jour, en 1912?, recevait le
sacerdoce, notre confrere Lorenzo C;ipla. niort Ie I" mars de
cette annie 1958. Des pages idiiiantes qu'a\ec coeur et talent,
lui a consacr&es, dans les Annali 195s. pp. 230-2-iS), M. Nardino
Ghidetti, se d6gage la symipathique li-ure de ce fils de saint
Vincent.
Lorenzo Cappa naquit, ai Turin, le 22 noveinbre 191 i. Son
pbre. oriinaire du Pi4mont, devait, hilas ! le laisser orpheiin,
di-s 1928. Sa inire. l.ouise Jacob. une Bretoine, a sur\cicu -ison
cler enfant. Mere picuse. elle se donna tout entibre a son cher
Lorenzo, son Henzino, et lui transmit notamment les premiers
rudiments du francais. que, toute sa vie, M. Cappa cultivera et
approfondira avec une ve&ritable passion.
Les necessits du travail familial amenerent bient6t la jeune
xeuve a conlier education et soins de l'enfant a la tante paterniflle Vittoria, , sa seconde maman, son incomparable educatrice ,. A onze ans. l.orenzo fut admis a l'ccole apostolique de
Scarnaligi, ou sans retard les succes vinrent couronner les efforts et la vive intelligence de l'enfant. Pour la musique, sp6rialement, il se r6vala douc dun temperament exceptionnel et
pour diriger ses premiires le'ons de piano, il eut comme professeur de musique, le maestro Candelo. original prof.sseur,
h•urru mais bienfaisant.
Admis au seminaire interne de Chieri, !e 14 aoiit 1930,
FrBre Cappa y prononqa ses vccux au lendemain do s(s dix-luit
ans, le 28 novembre 1932. Comme il 6tait a prrxvoir, la philosophie lui fut moins agrrable que la littdrature, pourtant les subtilit6s et d'interminables discussions dialectiques aiguisbrent et

-

348 -

ravirent son esprit dans quantit! de joutes amicales, dont ses
condisciples se souviennent encore.
Mais, hdilas ! deja, ii ressentit jes preminres atteintes de la
maladie eerebro-spinale qui plusieurs fois le contraignit a des
arrets au cours de ses 6tudes. Ndanmoins, il put se rendre i
Turin s~'minaire Saint-Vincent), et y cominencer sa thoologie,
en 1935. Mais. lB encore. son 6tat de sant6 rendit fort ddlicate
son admission au seuil des Ordres miineurs. Le Conseil des professeurs resta fort perplexe pour permettre les premiers pas xers
ce sacerdoce qu'il desirait vivemeet. Pour pallier ces deticiences
de sante. on envoya Lorenzo. en plein air, a 1'ecole apostolique
de Scarnafigi. Heureuse solution. Sejour en pleine campagne. et,
en ces temps de guerie et de restrictions, vie a portie d'un ravitaillernent plus aise I Aussi, avec quelle joie, il recut entin
le sacerdoce a Scarnafigi nmme, le 5 juillet 1942.
Ce jour-li.t dans sa vixe et profonde alligresse, i decri\it
une page : ardente priere et cri de joie enflanmme. Jusqu'A sa
mort, M. Cappa porta sur lui ces lignes oi. en traits brilants,
il exprimait au Seigneur sa gratitude et son amour.
, Jc t'ai cherche, oh ' Seigneur . dWs ma premii're aurore .
Tu im'as alors illumind de ta grandeur.
Je t'ai vu, en songe, dans les heures de ma capricieuse jeunesse et tu t'cs rdecle I'ami irremplacable.
Je 'ai depuis lors rencontrd, chaque jour, au long d'un chemin de lumineuse esplrance.
Je t'ai senti prYsent, mn,:me dans les heures d'anzritd ct de
fatigue.
Je t'ai tenu 'Itroitemcnt sur mon coeur quand celui-ci ygmissait. le long de sa route scmce de ronces et d' pines.
Et tu restas pour mtoi, Seigneur, iteruellcment bon.
JMais toutes les fois que j'ai voulu m'accrocher d toi, comime
& une ancre dc salut, toutes les fois que j'ai voulu t'embrasser
dans un spasme brulant d'amoureuse lendresse, toi, encore et
toujour:s bon, lt ine disais comme jadis a la Madeleine : Noli
me tangere.
Ne me louche pas !
Et mes mains, cette vicante et affectueuse argile, n'dtaient
pas encore dignes de te toucher, toi. Et moi, en attendant, je les
ai gardees pour toi, m'efforcant chaque jour de les rendre toujours plus pures.
Mais ce matin, soudainement oh ! prodige de l'amour "
pendant que je me tenais decant toi, sur mes paumes, encore parfumdes de I'huile sainte, j'ai senti un grand poids : Tout
entier pour le corps. le sang, 1'dme, la divinite.
Disormais, je sais enfin, Seigneur, que mes mains ont recu
le miraculcux baiser de ta bouche, ce sceau divin d'une ternelle
consecration. DWsormais, moi aussi je les puis baiser, parce que,
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en elles, il n'y a la rien d'autre que Toi. Dorenavant, j'espere
qIue dans ces doigis, ces mains, je pourrai te faire et te voir
uaitre chaque jour pour ta plus grande gloire et pour mon ineff[ble bonhcur. ,
Conune il le sentait si \i\enient, il etait done pr4tre, apres
cinq ans de retard sur ceux de son cours. Aussi, son imagesouvenir d'ordination soulignait cette esperance enfin recompensec : Rem desperatam nlon desperari tibi confisus non sum confusus, 6 Maria . Avec esperance, j'ai attendu cet evinemient dsespzr, me fiant en loi. 6 Marie, je n'ai pas et6 confondu. It
etait prtre. mais pour lui specialement, il dtait un autre crucifli et le demeura pleinement durant tout son ministere. Avee
joie et sans s'illusionner sur la faiblesse de ses forces, il se mit
courageusement au travail, A Scarnafigi. De taille elance, de
teint blond, yeux grands et clairs. sourire franc, parole facile
et brillante, gestes vifs, temperament optimiste et enthousiaste,
riche en ressources et fertile en initiatives, M. Cappa avait tout
ce qu'il fallait pour exercer sur les jeunes un irr6sistible attrait.
Ce fut un r6gal pour lui, de former et forger esprits et caractieres, par I'enseignement et la direction spirituelle. Professeur
de franqais, ii entratnait ses le6ves dans la familiarit6 du Grand
Sikcle, et d&s lors du fondateur de la Mission. Il impregnait ses
6lives de I'esprit de saint Vincent. Sous le nom et l'Htiquette
de Rayons de Soleil, il groupa les plus grands de ses dcoliers,
pour faire avec eux la visite p6riodique des pauvres gens du
pays.
II redigea pour les apostoliques un Manuel de priercs ou il
expliquait les d6votions de la Communaute. II s'eforCait de par
ailleurs de surnaturaliser chaque journde et d'ennoblir toutes
choses.
La musique cut dvidenmnent ses soins spdciaux. En etudiant
les diverses branches de I'art musical, il se perfectionna dans
leur technique... et ainsi en arriva a.publier une Antholojie musicale vincentienne, un volume de chants pour Enfants de Marie, un Manuel de chant en vue de la messe. II 6crivit des arti,les dans le Bolletino Ceciliano et resta le directeur artistique
die la collection Laudate pueri... A Annecy meie, en Savoie, oi il
-,i rendait pour quelques jours de vacances aupres de sa mere,
il monta une Schola cantorum. A Scarnafigi, ii mit sur pied une
iliale de Pueri Cantores, qui, lors d'un Congrbs A Saluces, rdcolta iotamment un triomphe. Devant des soldats allemands, ii
tit cxdcuter par ses delves I'une de ses brillantes compositions,
les premiers vers du Chant XVII du Paradis de Dante. Ce fut
un vif succes, qui lui valut les clialeureuses felicitations du
commandant allemand. Toujours dans le m6me ordre d'activit6,
il fut l'ouvrier inlassable pour obtenir la revision et le remontage du grand orgue de I'dglise de Scarnafigi. La musique lui
insufflail de la vie...
En septembre 1947, et pour quelques mois, il est placd &
Gfnes, oi il se dUpense d'abord pour la musique et le chant au
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alors ell restauration. Ilctail un reailan

de fori'c'
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d'clnrain. Mais, \oici qu'a (itiles. dans le ministlre des Ikllmis
et des Louisettes PI'iccole Amiche dei lPoc'ri, ii trou\a un plu\-identiel chlamp d'expiriilnces ct y i-iusit pa;irlaiteiient. Su sanuit
tuujours dclciciente, s'aforiiissait dans Fair natal, aussi put-il
arccpter la direction des Enfants de Marie de Turin l1951-1953:.
iactiot
11 se donna tout entier itla for:lation de, cadres, itia ,la
: Mvtriai nostrta luce... Tout entier ai ce ladu Bulletin im'nsuI
liburlii cut la joie, ein mai 1933, dc se rendre k P'aris. l,-r du
CoigrLs international des Daines de la Charite. II en re\init inclhanti. l.oluci:ent. ii a\ait prii de\ant les reliques de -aint
Vinlent et dans la clhapelle de la M\'daille miraculeuse. En passant par Annecy, il cut encore la joie d'embrasser sa chi-re !iaTuin. ii dut constater qu'il a\ait trop ipi'Turi
anll. Malis. ari
suine de ses forces.
Deant cet ipuiseinent, il fallait se rendre a I'evidence ; d's
I'lh6pital-sana de Mondovi. Crises alarjuin 1953 ii entrait
mantes et convalescences illusoires se succedaient dans un
angoissant. Pourtant, a\ec ses amis, il se rattachait a
rytlihn
l'esploir d'une guerison qu'il demandait avec confiance aux sanltuaires marials de Lourdes, Lorette et autres. Si le miracle taut
ddsird ne se produisit pas, i!recueillit pourtant de ses pri're.s,
un acrioissenient de sdrinitt, et la comprehension que. commne
A Bernadette la Sainte Vierge, ne lui promettait pas le bonlhuir
dans ce monde. II se remit vite A l'idie que desormais la croix
itait son partage. Au cours de ces quatre ans de sdjour au sana
de Monjdovi, prenaient place la priwre, la lecture des poktes prxfiers. ;la
contemiplation de la nature et des fleurs. Dans l'ordre
musical, lui tenaient compagnie les accords anciens et nouveaux
qu'il tirait de sa guitare (car desormais les delicieuses fatigues
de 'orgue lui demeuraient interdites), il se delectait ainsi dans
les pro.raiinies nmusicaux que lui prodiguaient les 6imissions
d» la radio. Rayons de joie dgalement, la xisite de ses amis. notainuent celle du maestro 'incent Terreno.
Separd de sa mnre taut aiime, alors elle-meme malade, il
voulut la faire \enir de France. Graice ia 'ing6niosit6 bienveillante des Dames de la Charitd de Turin, on put rdunir quelque
temps la maman chirie et le fils dans le mnme dtablissement
hospitalier, mais tous deux epuisis ne se pouvaient guere rendre
visite. Quand il leur dtait donne de se revoir, ce fut des lors
entre eux une rivalit6, une lutte, une guerre emouvante : celle
de deux coeurs qui cachaient Fun a I'autre ses propres douleurs
et ses maladies. Quelle Cnergie pour le fils de sourire A sa mere.
alors qu'il se trouvait lui-m6me aux prises avec les plus atroces
souffrances... Assez ldt il comprit que son 6tat 1'empecherait de
revenir t 'infirmierie de sa maison, aussi. dcrivant h ses confr'res. dans ses moments de mieux-itre, revivait la joie de ses
visites h Mondovi, ou a Turin. Alors. au moment de se s6parer
d'eux, lors de ces rapides entrevues. il ne pouvait s'empchler
de leur dire : xenez done sans retard, vos visites sont pour moi
uine filt dp rite double.
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De sa chambre de malade, il avait fail une cellule de reliJieux. tra\aillant a sa sanctification personnelle : ce but preiteri de tout Lazariste, conulne de tout religieux.
Par pilid pour ses pauxres pouutlnos. on 1'exliortait a les
iendager et itparler moinls. 11 s effor;ait de corriger cc ddfaut...
iais, hllas ! en \ain. Cette incoercible propcnsion. Il rendait
S.elli)1lt)le a son
olulio llynine. Ie sictatlur Ctlippa. quen le potoe Carducci avait gratitih du struoIn de I'lonorahie Discuureur (l'Onorevole I'arlanlito). M. Cappa sft'torcait done d ob'ir, tdemoins
parler, mais, souvent. ce'tait

peine perdue. Dans ses

paroles

pourtant. il ecartait toute trace de imedisance, de Ieg.tret6 ou de
mondaniit'. II trouxait sans effort des thliines et nots d'dification : la Passion. le Sauxeur, 1'Euclaristie. 1'iniunacul3e. Dans
cette perspective, en decembre 1954. ii par\int, dans. le sana de
Mondovi, A inettre sur pied une Association interne d'Enfants
de Marie, recrutde parmni nialades et iunfirliires, tandis que par
la plume, il s'occupait toujours des Associations mariales de
Turin... Et les jours se suivaient.
Entre temps, sur la fin de 1957, les progres de la maladie
no laissaient guere d'espoir. Le 9 fedrier suivant, de violents
zues de toux annon(aient unre crise gen6dale. Le triduum de
Notre-Damne de Lourdes lui promettait - assurait-il - des cadeaux de la Vierge : son rappel avec elle. En eflet. de\ant la
gravit6 de son mal et la connaissance qu'il avait acquise de la
phtisie. il n'y avait pas de place pour de pieux mensonges.
Le 12 fNvrier. un confrere vint le voir. II lui fit une confession gendrale, renouvela ses saints voeux, sa consecration A
la Virrge, et recut viatique et extrcme-onction.
La mort, un chacun la sentait proche alors. Ce furent pourtant dix-sept jours d'agonie sereine et lente. On le veillait, et
les visites amicales se multipliaient. Vous ,tes trop bon, je ne
nirite nullement, mais j'offre pour vous mes souffrances et me
souviendrai de vous en paradis. Sa chbre mainan se trouxait aiors
*i,traitement dans un autre 6tablissement ; il ne voulut pas
d'autre part I'alarmer.
Par deux fois, elle vint pourtant A son chevet. HIroiquement
son cher Lorenzo se dominait. se inaitrisait pour un radieux sourire. Avant d'expirer, il pria la sceur inflrmiire qui le veillait
d'aller. apres qu'il aurait rendu 'Amne, \oir la maman tant aimie.
'a consoler et l'assurer que jusqu'en SPS derniers instants il avait
pens6 A elle.
Parini de picuses inxocations, durant son rle. il trouxait
la force de plaisanter sur ses poumons essoufflhs : Ecoutez done
ma crdcelle, ou bien : Voyez done. coimme ils sont creves, cos
tuyaux d'orgue. Apres quelques moments de lethargie. il revenait
h lui et se trouvait tout Itonnc de se sentir encore en vie : il
se lamentait de deranger tant de monde. Veilli de jour il s'en
disait peine : J'auraisd(i faire coimme les chats : ils s'rchappent
de la maison pour aller mourir, seuls, derriere une haie.
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Le 26 fevrier. it disait : Encore trois jours, el, samedi, la
Madone ciendra cnfin nme chercher... Les tortures s'aggra\aicnt,
mais il sentait encore la force d'analyser son rial. La plus discrete quinte de toux Lui paraissait un coup de couteau ; la tiiindre expectoration lui etait un supplice. La tLte lui semblait se
fendre et clater. La fievre ne I'abandonnait pas, les suees 1'6puisaient. II sentait et apprehendait le supplice de I'touffement et
la crainte du desespoir. Et enfin, il nianifestait le desir detre
enterre avec toutes les nmdailles des chers sanctuaires qu'il
avait visites...
Le samedi 1" mars. ii souhaite et recoit la communion, baise
A nouveau son crucifix des vceux, et redit son amour pour Jesus.
Puis. sans secousse. A neuf heures et demie, il avail cess,' de
vivre, doucement, sans bruit..
Transport6 et expos6 dans le parloir de la maison des confreres de Mondovi, ii y requt de nombreuses visites et prieres.
Le lundi, 4 dix heures, dans la vaste 6glise de la maison,
la foule de ses amis venait prier pendant que la messe consolante des difunts, dans la melodie grdgorienne. redisait : pai;r
et lumiere .
Sa maman, retenue par la maladie, reVut, apres les obseques
de son enfant, de nombreuses visites et les condolaances pour la
perte de son Lorenzo, qui fut sa plus chore joie.
Pour savourer. en effet, la beautd de ce coeur, la richesse de
cette personnalit6, qu'ont si bien saisie et decrite les pages confraternelles de M. Nardino Ghidetti, il faut relire en leur entier
cette 6vocation du regrettd Lorenzo Cappa. Une belle figure parmi
nonibre d'autres.
10 juillet. - Pour des milliers de candidals, les examens du
baccalaurdat. marquent ces journees... Leurs resultats m1les
soulignent une fois de plus (mais ii n'en est pas besoin) que lpronostics sont souvent trompes dans cette course au diplmie,
devant les quatre ou cinq inconnues du problme : ( on ne
II1faut patiemment attendre les
r6sout pas de telles equations...
rdsultats qui au cours des deux sessions (juillet et octobre), couronnent les cinq candidals de la Mission. pr6sentds pour la seoonude partie. Beaux et consolants resultats qui sanctionnent e!
rdcompensent les efforts des professeurs. non moins que ceux
des 6•1ves.
19 juillet. -- Samedi. La fete de saint Vincent, sur la surf'ace de la terre. reunit partout ses enfants. Rue de Sevres, A Paris, lMr Marella, nonce apostolique en France, est le traditionnel celbrant de ce jour.
I.e soir, M. Charles Philliatraud, \isiteur de Toulouse, donne
le pandgyrique de circonstance et d-gage la lemon que noninoiage la \ie et la doctrine sacerdotale de ce saint pretre.
Une des marques les plus rdeilatrices de L'Ap6lre, surtout
qu(nd il est honors du caractere sacerdotal, c'est le souci de dO-
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coucrir d'autres apitres. de Iur faire prendre conscience de cet
appel 6 I'apustolat, de guider jusqu'au terme ces " vocations ,.
Un pr'tre de l'enveryure spirituclle dc saint Vincent, pere
de deux grandcs families religieuses, decait, evideminent, rencontrer cet important probleme.
II n, I'n pas eludW.
11 Ia aborde, a sa maniere. .\on relle d'un pur thl;oricien,
,aniscelle, plus ticante, de qui se debat dans Vurgence du quotidien, de qui les decisions, nttetndues et suicies, orientent toute
un. dc(stin,:i.

C'cst dire qu'il serait vain de lui demander, sur la question,
un expose syst'itntique, mais qu'ii rant inicur tonter de recueillir Ir rcsultat de son experience, telle qu'elle nous est transmise,
marqut;c ait sceau dc la doctrine la plus orthodoxe, itt'acers ses
,'ucres ecrites ou parltes. Nous le [erons en nous en tenant, pour
notus borncr, d quelques points essentiels.
Sans doutle, la nature, 'oriijine, les signes de la cocation
constituent autant d'aspects sur lesquels it dit, erentuellement,
son mot. Mais, toujours soucieux d'agir, la d6couverte de cette
,oration, son affrontemr
nt aux indritables difficultcs, son soutien dans la persdrerance semblent le retenir dacantage.
Sa nature ? Comme un pcdagogue domine par Ic souci de
se faire entendre rapidement et en dehors d'inutiles subtilites,
saint Vincent passe vite sur la definition : i un appel de Dieu
(i faire quelque chose ,,dit-il, et propose, aussit6t, des exemples,
frappants pour l'imagination.
II dresse la physionomie des apdtres qui, dit-il, ipilantent
la foi par toute la terre ,,,
du religieux
c qui pratique les regles
de sa religion n, des gens maries qui out a charge i la conduite
d'une famille et I'education des cnfa nts ...., toutes personnes se
rendant, par a la force de leurs bras , et c la sueur de leur
front ,, d une invitation que leur fait le Seigneur de le servir
dans un etat de vie ddtermind : i Je veux que cette dme se
sanctifie en me servant dans tel emploi ). toutes personnes incarnant autant de reponses vivantes et affirmatives d autant
d'appcls de Dieu, i autant de it vocations n.

Son origine ? - A une epoque oit pullulent les fausses vacations, avec tout un cortege d'abus et de ravages dont 1'histoire
nous a conserved e nasrant souvenir, saint Vincent rappelle, non
sans quelque mdrite, que la w'uie vocation vient de Dieu.
Ce membre du Conseil de Conscience, en butte d de nombreuses et si interessdes sollicitations, done bien place pour juger, ne
s'en laisse pas conter par de fallacieuses apparences, mais, sans
ambages et avec tout le pittoresque de son bon sens, demasque le
double jeu. a ... II y a difference entre vocation et vocation
comme du soleil & la lune et du jour a la nuit, parce que celle
qui ne vient pas de Dieu n'est que l'ombre de la vdritable vacation, quoiqu'elle soit couverte de beaux prdtextes et des mnmes
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habits .' , el d'inroquer, tout aussit(t, le plus haut t;tiiyina'je,
cclui du Maitre : , Ce West pas vous, disait Notre-Seiyneur, qui
nm'ace: choisi, c'est moi qui cous ai choisis et ordonnWs ! *,
les siygnes ? - I en faut pour nous eclairer. Avec quclqqu,
cicucilf, saint Vincent le rappelle i tel nissionnaire autuanit
qut'il n'aunit i'cyc a Paris
I'
anipostulant qu! pour
iomplaire '.
ne priscntdt (ucui.r qui inyistaial, bien que ce jeune hoiuint
Ce
cunei des qualitcls ,.sefliliellesrequises dans sa Comnpalynic.
qui ,m'ublil.'
Ia rVs prier dere'chef de ne plus hasarder au
i:oy•r•e pji'rsoioin
qui ne tuos paraisse icre alppl,;' e de IHi'.
7Tou.s rcs.r qui If, prOteindeit is Ic sont pas .' ,
El pour uceccs sigjnes, cenius d'en haut, puissent ctre correcte'ment interprites, c'est-i-dire acec toute Uindbcpendance des
enfants du Scinecur, notre bicnheureux Pere demande que l',n
se tictine
au-dessus de toutes les considurations huLmaines n.
Ces directices valent pour toutes les upoques. Sous peine d'erncoyer les intes au decant d'in)eiitables catastrophes, illesdoivent ':ire suicies rigourcusemient et, s'il Ie faut, impitoyablement. de la part des responsables et ai tous les degrfis.
Dietrses sont ces conditions. Et elles affectent lc corps aussi
bien que Vesprit, note saint Vincent, car c'cst de l'dtre tout eltticr
qu'il est fait don au Seigncur.
I'ar ,,vemple : Dieu appelle en suscitant un dnsir do scr:ice dont la rectitude dearte tout retour eigoiste sur soi. El .ainti
Vinc',iet sroque cette disposition d'idme que la thdologie nommin
SIl'int,'ntion droite ,.
I)icu appelle en ajoutant I la sinc:ritl et au disintrrsscmi.nt, I n persdeetrance du dliir, yage de fermet' et de continuiti
daus le couloir. A ce formnleur, n'est pas 'paryna
an des soutci
mnaiturs des eveilleurs de cocations, une des apprthensions de
ecu.r (quii
out entendu 'appel : le souci de securit" pour I'areniir.
Dieu appelle moniie i' trarers les afflictions, le di/goJit du
numonde, piurac't qu'
arce ecla, dit-il, les dispositions s'y Irouvent -. .<aint Vincent, sains donner dans I'err'ur qui raclterait
la cocation i ulic banal- dcception dcrant la rie el ses duret'cls
coinlpri,.-d tri-s
bien que Dieu peut s seserir
des :preur'es cointinc,
d'un in o.uen pour
euntet'
les rocations
It prcmdr, conxscietr
d'rll'.'s-n: iiu
nes.
I'uis il cowIlut :
El quoiqu le s :ocations soicnt differentes. ii',sniniis D)ieu en tire sa yloire, ,ls. rendant rraies cocatioIs '

Telle est I, Iligne dont saint Vincent ne dcticra pas une
scule fois dans la recherche, la d(eouvzerte et la conduite des
vocations.
S'il *chtoit i quelqu'un le redoutable honneur de guider une
die
anxiuse de
e rpodre
po
iddlement t l'appel du Seigneur, re
n' scru pas en s'inspirant des miaximes du mionde, dictees par
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iidtli'cr. Ce,%;macinL's tie prudence huIIe na lurc, qliuil /ica lld
1,114it' tie prric'c'nt qoi'ýre I e iprossioa d'an caleuat t~yoi.ste. Cc
.S''rit ( pasIsIr
I
pIaI-deIS.ItS
lVi'iiiiyde ), Cc st''l-lil " dir e alu F'ib
dlo, DIcit : Vus.' njy i'ntci'do: ricm, Scignear .'i
ais, au congels tjue
Ireate"', dzijprsv lc's wximetlt's de In Ioi, (ii prc'laiii h's 1110
I)wiee i 10115 a
sir'/a inIearer
: ((
i
nijns-noulls et cita, Jkt'.sicars~, uir''l-1-tis par e"w ci'Iieinii
ar'ce assai'aui, (cC'.t ha rei'ytf
i.

'tn..~n~'vicol

puart

iptie.Ihtl.

dIi.'L'iihpI e di Ill futs ot pri(-

saint Vincentc·,~cidre dimlars le· d~:~il,
cb'..'i~ei )i . anintl-Lazeirc:
iY'Ooitssln
warrei,
dexs
plus
I it'
assitintidv . Si
ties ,'ttrailes. Lnc Nlile- y /IY'1 aelteail (1 i"r'
I
,''o
'htail
'Ui',r
dos iu~n
tiions p,)"l' Ie t' pippayii
[,ý 1,j:si,. d'y tltrioia
vnielc~iitta
it ()pý
1i,J111114i. Int tenlalion etc It's S~otirilf'r
it'Ii.'i
1
net'clivppe I'vint el Saint
ne.It
/ dolite
ruir C4' it-eit "~I
e ne puoint
dWlermi'nu'r
l iino. prcmiici'. coafi','res Ia voinsty n di'
uitewint a les
sre
inflit' damas ta ('ulipaqa ie,nai~s
Ic,' ''i ,"'jha)ti~ela
datos lo'Surs
buns dusIseins. U IL'S aidcr t)i st, de'lIria int'l
cvt' i\vr'
Wie
lleai it's apj 'li'. Iaaissoini' fa'ire Dieu,
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oiro its S
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mvivals.
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lfooS nun' cuafercnre si te-es ,etrailantis, tie ciie-I-it pIas le
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t~ii
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Pour
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' hir4Pro idence, il cunscitlb' ii M1. de In Nalle.
S'ol 4 1
mi' ' 'iufludwr
I 1 1, ,itlllllif
U
t
(It, it('t
ieio dir'e,. (( El inninlenant, (
'nrllt-i!

we loai

dib'tv'hoi-cnt et ta sx,'reine -yalisfaclion dui devoir

11 ,oue firt uir'c re~

ia~'esnei

c
it fatit viniere la rolullh el

pi'irinie uvte)?t ceitx
i'eyi'on."ut If
te
P'i:'ni losdi/'/'iictilttts
d1s jeatiis tjt'ns tians to sacerdoce et
s inlt',esseni h ('Ia i'eciii
.i, ,i"- '-iyieus'., it cii (, ql lint, qui tin', eSt iissi'z fnunitii"rt' : celle
des piaren Is qttii, poir unie raison
Tiei)'
'ills. J'doads
i'li 'v''ii (i's
mi pour' line aiatre, de bonne oil dc' atautlaise foi, otll, ('0 ii lle on
'/4'. li "oroatliwn he t plaice d' leIu' fit's jat de leair fille.

1p
I

de deux cit'conslsiinces daily
b,' sitrenir noats a (ýtf coiiseu'";
Io·ayiit'ltts saint Vince'nt dit netii,'wiI Ic'u fail li UnI pi''
"'(el
tine' ia""re pleinls d'lliisiomy sti te,'? aptitudes fie lent's en[anlls
en sancri'doce.

iI iilea'vic'at d'abord aupr/'s d'un sietilr IDemarard dont le
fits itenit enotau'u, eat'instar (te ?atcritables r'epresailles, la disgrd-fce
I"·,
· I'pour avoir dtclarft, et ro naptis reflexion. rctraite se-

356 -riuurc i .saint-.ulpice, conui'il pris chez son directeur de cnsciencet. nt'(:tre point fait pour l'dtal ecclesiastique. Non sans ql, Iquc roidcur, saint Vincent lui rappelle que la vocation cient do,
non des parents, puis, dlerant encore le niceau du ddbal,
Dircu it
I'assiltner ,•
mome e Notre-Seiineur, n'htsite pas
al now
i
I'hcur de la mort pour qu'd la lumiidr de I'dternitd, it juce dit
ce qto/ peout avoir de yrarem'inct conldamnable son attilud, fi
l'>.luard d'un fils , qui, dit-il, se coyant pirir conmme un hommn,
Ies luoyens de se saucer a, et, ce faisant,
qui s*- ilnir,. i( chercht
a ,ru deloir suirre, acant tuute chose, (t Vintention de Dieu el
de I'Eylise .' ,
La secomle occasion oii saint Vincent se trouca contraint a
iun net rappel des principes, lui Jut fournic par lune mere et, qui
plus cst, par lun sainte authcntique. Faul-il le dire ? par Louis,
de Marillac, par sainte Louise clUe-wmine.
Grice el un court billet, date d'un samcdi matin de 'an 1623
et adressed t so collaboratrice, nouy apprenons de saint Vincein
qu'clle avait serieusemnent pensi aux ordres pour son fils Mlichel. 31anifestement, cIe yarootn mou, iiidcis, d'intelliigeoce m,:diocrr. n'dtait point fait pour un tel Ctat. II faut alors porter
au comple e 'amiour maternel, si soucent inerveilluseitent
erl sourd plus quc tout autre
intuitif, mais, parfois, accuqll
amour, I'erreur de sainte Louise.
.Vonobstant cela, notre bienheturcu.r l'rec, qui ne nmd;ay' pna
,a dirigde et la conduit cirilement dans les coies de la perf,'ction, lui lirre lout unimennt et sans I'edlcorer, sa pcnsde. Stir,
Laisse'z-1
du reste, d'dtlre compris e suiri, il lui declare :
ire
conduire i Diiu ; it est plus son pi'or que rouis In'ies -so ,,t
et I'aiin plus que
rous
.' , El de tI prier de faire oraison -sur,
Zcbtdbde et se's eniants, ar,'e,
r1oim l bouniil spirituel,
,
la lrpord,
de Notre-Sct'ilne'ur :
,Yous no sure: poas ce que cous dan',,ide, .' ,
.c nouts iltotiitus pus. Au mnonti'nt de conferer Il caraclersacerdotal auxr diacres rangos en couronne autour de lui, I'v'i1r(ir,"
que prenud I'aris de's assistant.s de pOur. dif-il, qiue , la
affciti'mn dont it.' .ntl pour lii I'libjit, no ricie qu ltiu' p1'n1
p
.. Mai.. talors. qu•, no faudr,-1-il pas a,,,la caleur de son appel
,(lndlr du rtrur d'ltne' nir' ?

If ne suffil pas de d'tcourrir 0t d'oricnter les cocations, ii
faul t•o
're les soutenir ot les aider. Car Irs ;preuves ne saurani, it manquer. C'est dans I'ordre. Saint Vincent ne s'en ,ini'ut
pas. 1 scriitimnme surpris du contruire.
Iour donner plus de force.fi sa pensec, it insiste sur la tentation majcurc : le ddfyout. Aussi dcrit-il a un novice : , Je wn
nm''tonne pas des rdpunances que cous are; pour les exercicer
de la relirlion ; au contraire, je m'dtonnerais si vous n'en arie:
point. , Et. dans une lettre o un Prdtre de la Mission, ii insiste :
u La coniduite de Dieu est telle sur ceux qu'il destine d quelque
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chusp' di' grand pour son service, qu'il les cxcrce atuparacant par
des doits,
trers
traers,
acersions...
PI'uis it imotice cc qu'il ,rinc
d'affirmer : <,... tantit pour les dproucer, tant;t potur lcur fair,.
c.rpdriitenter icur faiblesse. ,
La pire des tcnlations W'cst peut-c:re ps cellte qui .'atta,lqcrait directentent a la vocation pour en inspirer le deyoBt,
in~is 'elle qui naitruit de l'eiVtnncnnt, presque du srandale it
roir Ie ciel repondre par unic iprceu'c au silnrrr' d s ir tie ,.
dtln,'r i l)icu.
.'occasion alors est unique, pour rclui qui est tentd de tou'her du doiyt ses limites, d'acoir l''cidence de sa faiblesse ut
de reti,'r
de cette salutair, cr.rprienr ian dCsir plus q/ratul equ.
jaiinais di, s'iabndoner au
'tyigneur iinIoute confiance.
II -'st
une autlrc tiriittiit
, plus itsidieus'', car cdie sc presentr .soMn l'appar'en'e d'un plus yjrltd biie, cflle qu'epruurelint
r,,,tinis esprit. inquiets de chanler de comnitmuniautd sous coul'ur li'uae pluts hault, plr,'feetion, ou ,i'inc, si
s
l'iunqvidl(cudl
.x"
iitr'l' qute'que anmlitiin, diu simpil
c'tal r''lii:a.r tic'iderr tian
I 'rt'l.
il c.istc des cas oi un tel ddsir r',:le de raison,
ir/a'l'itemirit ralable.s e, sur ces cus, I'Eylise itldeifCrd.
MIis., purfois. sous l's prtextc.es les plus(idifiants,
it
'y
1 t1 oit qu'inquictlude inaladire i biase d'illusion ou que ddsir
Itris profane d'une ' promotion , 'tce quec 'on considi're ronmint
iat 'l!ei';

pluS

diced

dans I'6chelle sociale.

A nIaintes reprises satint Viticcnt cut
Iltter
et prendre
position sur ce terrain.Qu'il nous suffise, pour connailrc l'c.seatiel de sa pensee, de citer ces quelques lignes adressees en 16
I:
(i 31. IBlatiron : « Je plains ce paurre frnre qui rouls a quittf;s,
surtout si c'est d dcsscin de se faire pr,;tre, pour ce que je n'ai
/luere cu reussir en l'dCat eccldsiastique ceux qui auparacuat ont
cu uine autre vocation en laquelle its ont bien [ait. Dieu donne
elici
yrdce en uite condition qu'il refuse en une autre.,
u*'est pas changeant el qui le quitte nest pas en assurance.
.
Ainsi done nous voici ramnenes au point de dWpart : Dieu.
C'est Dieu qui appelle.
C'est Dieu qui manifeste les signes de l'appel.
C'est en Dieu qu'il les faut dechiffrcr.
C'est Dieu qui dprouce.
C'est Dieu qui conserve.
C'est Dieu qui dirige.
C'est it Dieu et pour Dieu qu'il faut se donner.
Au terme de cet expose, et pour conclure, it est normal, imitant en ccla la sollicitude de notre saint fondateur, que nous
nous tournions, pendant quelques brefs instants cers nos cocations. rers notre recrutement.
Nos vocations, notre recrutemnent participent, en France du
moins, A une crise assez gdenrale.

("esl crai et nous ne soimmes pay les sculs.
, nt
rtise, it faut d'abord el cili,,ir
Mnis, I'origine de cetc
la situer.
$aus doute les causes extdrieures existent et jouent. Cent
fois, i tort ou a raison, on les a dWnonces. Ce qui ne suffit pas
pour les supprimer. Xi pour tranquilliser nos consciences.

Sur ces causes exterieures, que lon majore pcut-':l:'e a!n
peu trop. nfuts et poucoiUS yeiere agir.
Mais., a l'inttricurl de ,ios deuj familles, nous poiun- t'
cons, tous et un chacun, excrcer une action.
liet

i dr-

Nous auruns ces cocations que nous miriterons par to fiid:aux intentions de nos fondateurs, d leurs vraies intentions...

... par le.racle obsercance de nos saintes reyles, mais de la
r-cyle animtc par 'tesprit, source de cie, non pus stlrilisde par la
lettre et le formalisime, principes de mort.
.Vou.ts auroas Its vocations que nous attirera le ttc oiynage
doni u tn mcujnde qui cherche Dieu, d'anecie
offerte aul Siyncur dans la sitrnite, La joie, I'anuur : la veritable ice ices
consacres.

.\Now anuron. Irs cocation.y que nous mnriteron te noas
amenerout des wacvres adaptees a notre temps dont les conjonctures, meime les plus dironcertantes pour certaines habitudes
sdculairi's, sonl coulues ou permises par la Procidcncc.... des
earcnes enyagyes dans le grand courant de I'Eglise, de cette EYlise
qui est " Jesus continue ,, el non, tWimnrairement c t eainemeit,
tenlant td' subsister en marge de son passage, done en mar•ye
de J/sus, en marge de cellt Eylise qui scule i la promesnse de
la vie etcrnelle.
Notre esprit, en effet, qu'il nous est impossible d'abandonner
ou de renicr sous peine de mort, notre esprit, l'exemple de yaint
Vincent el de sainte Louise en timoigne amplement, n'est-il
pas, arant toute autre considdration, esprit de I'Eylise ?
En cette fin de solennite vincentienne et nous inspirant des
termes de Uoraison de ce jour, demandons anu eifeur de dai!gncr
accorder sa grice i notre double fanile, pour que, animes et
brtHiatt du minme esprit que notre bienheurcux Pere, l'objet de
notre amtrour soil I'objet mnme de son amour, pour que nous
transportionsjusque dans notre vie et notre action les enseignements qu'il n'a cesse de nous prodiguer.
20 juillet. - Aux lendemains de la saint Vincent. la MaizonMere. av-ec nombre de discretes allies et venues, prend nc;essairement sa tonalite de vacances, hien connue de ceux qui observent. L.a jeunesse s'dgaille aux quatre coins du pays. joyeuse d&
partir. pour le passionant travail qui l'attend. Colonies de vacances, instructives et r6confortantes; 6ducation du savoir-faire
et de- initiatives personnelles, exp6riences dans le concret... : joie
de se donner a une actixit6 et a un apostolat constructif. 11
serait celui de saint Vincent vivant i notre epoque. Dans nIore

l'It1()NCEIS:

I.AZARISTES DE PAIIIS ET DE TOULOUSE

IES QUATRE-VINGT-HUIT

DIOCESES DE FRANCE

Deptis le ddbut du xix, siecle, les quatre-vinyt-huit dioceses de
Fiurace, s.nt, dains 'ensemtble, stgement carquds sur les limites des ddparltrinnts tie l'administration civile et nettement dquilibris dans leur
superficie de 5 & 9.000 kilometres carris (saul le cas de la Seine :
Paris). Les rares exceptions s'expliquent de par I'histoire. Ainsi deux
ddeprtements forment un diocese ,v.g. Poitiers, Bourges, Limoges,
Lyon. Besancon, Strasbourg). Ailletrs sectionnement pour former deux
diocces : Cambrai et Lille ; Aix et Marseille. Enfin, le cas des dioceses
de Savoie : Ghamb6ry, Maurienne et Tarentaise, etc...
Sur ce croquis cartographique on retrouve aisdment les noms souligqns des trente-sept maisons lazaristes de 1958.
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ciiimat. il reprcsente uie des faces de l'apostolat moderne de\arn
les cugets payes.
Mais A ctle de ce devoueient intensif qui fait s'tpanuuitles jeunes et la vie, ii y a la race de ceux qui se delassent tult
simipleilmeit, qui se reposenl justeinent. On la rencontre, ~ia et la,
en de multiples exemplaires du Touriste, une espkce qui date
dcjh, mais elle a singuliereient prolif're, ces dernjires an,,eis.
Qui n'a vu, rencontre cette eulahiissante engeance qu'a si bicn
saisie et filmine I'iil. la plume de Pierre Gaxotte, en une page
remplie de lecons et d'enseii-nements.
Touriste : ipersunne qui voyage pour son agriment. Cette
definition est bonne. Elle delimitc l'espece, inais cle ne d,,nte
aucune idde de son infinie varite. II y a le touriste nonchtaln,l.
le tourisle presse, le touriste fantaisiste, le touriste qui s'attarde,
le touriste par auto-stop, le touriste en wagon-lit, le touriste
gourmand. le touriste qui n'entre jamais dans les jmusdes., It
touriste qui n'aimie que lart roman, le touriste feru d'anecdiAt,.s,
le touriste paresscu.r qui se confie 6 une agence... Je veux celedber
le touriste parfait, le touriste conscient, umtihodique, complet
et organise.
II cient de rentrer. II prepare le royage de 'ann~e prorltaini.
II vivra cet hiver dans les guides et dans les cartes, en homtme
heureu., qui multiplie son plaisir futur par les joies qu'il s'cn
prormet. It nabandonne rien 6 l'imprevu et comine le temns,
helas ! lui est rinlaye, sa premiere tdche consiste d choisir les
rillc,, les paysagys, les monuments et les restaurants qui auront
le privilege de le retenir. Choisir veut dire suppriier, retrancher, dcarter. Cruelle obligation pour tun esprit curieux, avide,
qu'aucune pente n'entraine dans aucune direction. Par bonheur.
les auteurs de guides ont preiu le cas. En editeurs avis2s, its
distinuent soigneusement les tentations qui s'offrent sur la route
en principales curiosites et en autres curiosites, qui sont, si I'on
peut dire, des curiositis facultatives, des curiosites de compf-l
ment. Les principales elles-mimes oat leur hierarchie qui se
manifeste par des dtoiles, comnme sur les manches des officiers
generaux. II cxiste des curiositds d trois etoiles, a deux etoiles,
d une ttoile et d pas d'6toile du tout. Comme la marque d'un
esprit judicieux est d'aller a l'essentiel, le touriste conscient ne
s'attarde pas aux bagatelles. Le dessus du panier et c'est tout :
la cathedrale extra, le chdteau premier choix, la verriere de
derriere les fagots, le super point de vue et le restaurant qui
vaut le voyage.
Long travail. Meditations ardues. Faut-il prdfdrer la facade
romane d'une richesse exceptionnelle d la truite fourrde au
fumet d'ecrevisse que n'accompagne, par malheur, qu'un baptistere do seconde classe ou un menhir de petite rdputation ?
Sarants 'alruuls. Hisitations. Audaces. Repentirs, Emotion. Joie.
Les spectacles son et lumiire sont venus tout compliquer.
Le touriste ronscient aime beaucoup les chdteaux qui parlent.
II sait raguement qu'd force de paroles un certain nombre disent
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des bltises, mais it s'enclhante des jeau. de lumiere et des trues
dI,sunorisation. Par inalctur, le phontouraphe lcai coucher tard.
Les premieres chandelhes s'allumnil vers dix heures. L'hdtel est
loin parfois et la route du retour en-uinbrf'e. tin dort tard. On
<se
lvce tard. II faut allyger litindraire du Icndretain. Tunt pis
pour le imausolee ! Tant pis pourlc triforirum .' Tant pi's pour
la collection d'art populaire !
Lisani et consultant, notre howunie finit par 'Ire si bien
r,,'scilynt sur les pays u'il ra roir, qu'il se dlmiandr soncent
pourquoi il se deranye. l'ac'ance, itsait tout. Que le roi a tronmp
la reine dans le manoir. Que 1 mn;rhant seiineur a coupe Ic ,'ou
aiut,1 :nial horlofer pour qu'il ire puisse pas rmoinrtrerw
ses petits
aiitutmatets ailleurs. (tje a rlb;turo dil chliiitur dre a basilique
cr,,prrend quanrante yr'otip,'s 't de.ux rent tretlc
figures. (rne In
ttpi.sserie lies FlandreY a etc donn'e ti la conntesse lildeyarde
po,'ur son maritile frrce Thibtaut rle
larbu. Que I'arbre ders fr's...
itrrf Louis XI... (ue Mine de lPomipadour... Que .napolion...
Le jour du drpart arrice. Rien ne mranque, ni une valise ni
ir•n enfant. Mais un mysUtre se pose que pfrrsotne n'al prier'.
'uiurquoi les nmessieurs puIilus. r'ajneux et vcntrus tirienirt-ily
pllus que, les aulrtis a sr it•onlr'cr en short auu cihefs-d'e,-urre de'
I'art el de la nature ? I'ourquoi les pantalons corsaire t(:nteil-ils
partliculirc'menit ls drmn'.y d'diy dont Ics formes f;pais.-ies distptraissent dans la yraisse ? Personae nr lecsailt. H1on coyayr. I;
pirtent. Its sont partis. Its roulent. Its mangent. Ils dorment.
11,risitent. IUs encoirnt des cartes postales,. Is go$ilt'nt des spe,*;tlitis rdyionales. Lors des igrandes randounri:es, its d';jceunent
au bord du chemin. dans un prel. dan.s un bois, lauson de la
radio 4i plrin' puissance, tandis que s'dparpillcit autour d'eux
l'.I papiers gIras ct les boites de conserves. PaiXr des champs !
' Ils repartent. Its cour,'rt. lUs colent. Its
Solitude des forts
rentreint. C'est fini. En marge de son guide, vi chaque etape, le
pere, soigneux, a ecrit : fait. La cathidrale ? Faite. Le Rembrandt ? Fait. Le tombeau de la duchesse ? Fail. Le jambon au
i.ratin ? Fait. Tour •i tour, d'annie en annce, its ont fait les
chiteaux de la Loire, les pardons bretons, les plages de la
IManche, its ont fait les CUvennes, la Provence, les Dolomites, les
Pyrendes... Que leur restc-t-il i faire ? Le monde est si petit !
Parmi les retraites collectives sacerdotales
28 juillet. que, le temps des vacances r6unit a la Maison-Mire. (il y en eut
d'autres) les pretres du diocese de Meaux jouissent, cette semaine, de 1'enseignement et des conseils du PBre Saint-Martin.
redemptoriste de Paris.
29 juitlet. - Sainte Marthe reste une date marquante dans
le calendrier. Elle dvoque le travail et I'humble devouement des
freres coadjuteurs et la tribu, plus grande encore, des nombreuses seurs qui, prdposdes aux services de la cuisine, se ddpensent dans cette inlassable charitd qui veille sur lea corps..
cette imposante moitid d'un chacun de nous...
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'insigne dedgratitude, coniment ne pas redire et comprendre.
aujourd'hui surtout, la priire et iidditation de la Sainte-Marthe.
1. Seiign(ur, mnaitre des pots, des brocs et des marmites,
Qui sont dans ma cuisine et dont j'ai le souci,

Je ne puis cdre, hilas, la sainte qui ,medite,
Assise aux pieds du Maitre ou qui brode pour lui,
Arcc des blanches mains, la chasuble benite ;
Alors que je sois sainte en besoynant ainsi !
2. Donnie;-moi de Lou. plaire en raniuant la flammie,
En surcillantl la soupe, en rIcurant I'vcier.
De Marthe, j'ai les mains, que de Marie, j'aie l'die
Quand je lace le sol, it yenoux, sur la dure,
Je ptnse que cos miains out iouch6 nos souillures
Et so s.ont endurcies, cxergant un mitier.
3. De prier lonUyunent je n'ai pas le loisir ;
I'ourtani je dis encore : Nechauffez ma cuisine

Au frui do,
rotre amour : Que colre paix divine
Corriye les exce's de mion humcur chagrine
El fasse ttlire aussi mees encies de gemnir.
i. V\os (imiri:c tant, Sciyncur, d nourrir cos amais,
Sur la montayne, aux abords du lac, ou dans la chambre ;
Qauid je latr sercirai le repas que coici
('C sc,'ri
rito, Seigfnetr, qut daiygnere: le prendre,
a('r
f'.-st roos Ique je sers, en les servant ici.
i aoit. Vets l.uurdes, des divers points de l'horizon les
Eliifaints de Marie se dirigent et accourent pour leur Troisirine
c:Iniris interiational
'Paris1948, Rome 1954). Le Trbs Honor4
Iirei 'y lrend dis ce jour pour pr'sider ces assises oi tant de
dd\<ou'leients so nianifestent e s'alfiruent.
Quatre journdes bien remplies, sui\ant a la lettre un propar des
lalhore, et completI
graniune chargc, soigneusement
consig-nes que F'experience a apprises. L'annie mariale de NotreDaime de Lourdes fournit ,en 1958, une occasion de revigorer
la dvxotion hien comprise a li'inaculde.

D)I-s le ritour, le dimanche matin 10 aofit, les echos de ces
journi6es. ultrieuriement donnes dans les Rayons, attestent qu'il
faut \raiment remercier Dieu... Deo gralias ! Te Mariam aundamus !
14 aoit. Le soir, au refectoire de la Maison-M1re, la lecture des Ephdmtirides cincentiennes, en une edition speciale,
nous rappelle la soixantaine de vocation de Frere Aurel, depuis
nombhre d'annes portier i la loge du 95, rue de Sevres.
1-n ailiable rappel du passe, et revocation du present nous
met dans la joic de cet anniversaire et rappelle tout ensemble

(ce qui est une lecon permanente et toujours de saison;,

les

qualitcs ideales du frbre ou de la sceur, pr6posee a l'office de
la porte. Viilance. ceil averti, discretion, bontd, sourire, etc...
EL tout cela it longueur de journde, de seinaines et d'annees, que
d'occasions de les exercer, surtout dans un poste et une porte
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oil defile un incessant va-el-vient... Thl'-ie dte iditation, et
exalmen de conscience.
En 1958, i Paris. la Maison-Mere fte

ts soi.rimte

gns

de

cocation de Frire Aurel. C'est, en effet, Le 15 amiotl1898 que
Jean-lMrie Aurel rerut I'habit des Frercs de Ia Mission, j Dax.
Trois annees plus tard, it inatunrait son premier st:jour d la
Maison-1Mere et le prolongeait jusqu'en l'annee 19118 oi I'obeissance l'envoya ia Rome. Et voili Frtre Aurel. pendant six ans,
d proximite du tombeau de saint Iierre, le grand portier du
Ciel. Les Romains de I'Antiquitd n'eussent pai nuiiqut; de voir,
dans ce fait, le presaye de la etritable carricre e ce fre're de
la Mission destin atcontinuer la belle tradition des gyratnd portiers de la Maison-Mire. C'est apres la premiere yuerre ,modiale
dont il fat 'un des glorieux. poilus ,,et, au cours dre btquelle,
une balle cut laudace de lui tracerser le cou, mnais suns rdussir
i atteindre un oryane essentiel, - que Frere Aurel entaina ses
fonctions dans la loge du 95 de la rue detSrmres, arant d'en
derenir le grand maitre, i la mnort de V'ioubliable Fre're Sabatier... et Frere Aurel qui n'a pas oiublid les leCons de jnrdinage
qt'en la bonne terre de Castelsarrasin lui donna son pere, a fait
de cette loge une serre oil it cultire toutes sortes de belles
fleurs : la rose de l'amabilitW, Ia riolette de la discretion, et aussi
quelques bonnes 4pines pour les importuns professionlils qui
assi'eunt toujours le seuil dtes maisons reliigiecuss... Que par
Notre-lDame de I'Assomption. palronine de sa

rocation.

Fri're

Aurel recoive en ce jour Ie merci de la Maison-.Vere .'
31 aoti. - Depuis deux mois. logu i I'intirmerie. 11. Taillefer y dtcede aujourd iui dants sa quatre-vingt-huitieme annee.
Ifier, dPvant une ;uhite a;i;--ravation de son elat. il avait requ
I'extrt-me-nnction. El cependant peu de temps auparavant, dans
svliiip•i'lurlaliio optiimisine, ii parlait a\ec entrain de la joie
"t d:s 'flees qui allaivnlt marquer ces quatre-vingt-dix ans qui
ippirochaient. 1IJ fait. il fallait encore patienter quelque dix-sept
mlois. mais les calculs relatifs A son &ge 'ont souvent embrouil16
't1
,i. :i plusi.rurs reprises. motiv6i des rectifications dilficilement
admises par f'initressi. Toutefois, Dieu qui compte nos jours en

avait autrement dispose. s'etant montr6 fort liberal pour son
ser\iteur Benjamnin-Barthlltlmy Taillefer. Ne a Montolieu (Aude),
Io i janxier 1871. il resta le soul enfant de ses bons parents. Aussi,
sur leur pierre tombale. il fit graver cette pens6e : Is out tant
airie le Seigneur qu'ils n'ont pas hlsit6 h lui donner jusqu'4 leur
ils unique.
fOrdomni
prelre a Carcassonne, par Mgr Billard. le 22 decembre IS18i, I'ahb6 Taillefer de\ient aussitot Vicaire en la paroisse
earvassonnaise de Saint-Gimer. 11 n'y reste que peu de mois, car
Ie 1" octobre 1895, il etait admis a Paris au seminaire interne.
En aofit 1896, il rece\ait son placement pour le Grand Seminaire
d'Exreux : il y emit ses \ceux le 3 octobre 1897, en pr6sence du
supirieur M. Martial Collot, et resta 15 sept ans. En 1903, dans
le branle-bas de ce temps, il rejoignait Gentilly pour dix ans,
s'y adonnant i la pr6dication pour laquelle il avait un reel talent
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d'rateur : seintant \ ieiient, per-soiinel et \ixant dais le lunds
Fiat le choisit pour une (ouxire de
et la fo'iri i. En 191?. le I're
et, l'4ole apostolique alors ouxtvte a Marxejols. A ce
recrut iiiit.
traxail. ii se dt'pensa deux ans seuleiieiit car la guerre de 1914
le raminelait xers Paris. la e•icore pour un lnuveau stage dr dix
En 1923. pour un trienlat, 1'dcole apostolique dp Beaupreau
ani.
ie poss'-da : it s'occupait de queiques apisto.Maine-et-ILoirre,
liques qui sui\;xiint les iours du collIe dioccsain tout prochle.
Pluis sui\irrent, pour uni an cliacun. deux placements successifs a
x
Paris, en 1928, pour une
Da\x t
i
l enRnices. 11 se retrouvait
troisitine permanence de onze aniules. Peu apris ii tuta de d,-ux
supirirats d'u:n an. it Tour-. puis au Grand SjCiniaire d'Exreux
Saint-Aubin-d'Ecrosxille.
alurs rfugiii ie
il r;iti-l:rc
Paris (oi l'(roonomat, pour quelyues
l-:n 19li.
ois. met line !nhI saxvoIreuse da ns cet ultime sdjour. Mais lii
enitore, il reprit surtout ces inrcssiates alldes et \enues pour le
'
minisii.re etla \siite triiinstriel'e danis les naison s des SurIS.
Un nimoment il en cut quatre bonnes douzaines. Aussi a peine une
tournee \einait-elle de s'achever qu'il fallait enchainer pour la

serie suixante et ainsi sains irpit. Cette vie de perpetuel et incessanit \,Viat urI. -ette existence nomade do connis du bin IDieu
a\xec ses wnius- incidents et sa variete de situations, ne lui deplaisail pas outre imesure. Mais le temps vint ou ces fatigues d6passeirent 's.s force-. mlais non pas son courage. Jusqu'au bout, cn
effet s'illusionnant en partie, il conserxait son desir de travailler. l.a sagesse des suprieurs ne fut pas de trop pour lui imposer
le repIiis. Durant sa \vie enti-re, claire et confessionnal taaient
triu'\, unI inlassalle ou\rier. Mais desormais les jambes ne pernMcttaient plus
rguirv cette suite de deplaceeients.

lt d&sormiais et fut la xie de chartreux i~ la

niaison, entre-

inistLere. La lecture iui resta toum4nlee pourtant d'un peu doe
jours a,_!rable : elle nieubla ses dernieres annies.
De comninerce ais6 et agreable, i! resta jusqu'au bout jeunie,

c'est-ii-dire plein d'entrain et de vie, aimant a plaisanter et -ans
un obstini
repliemient sur lui-mrme.
Dans la conference sur notre clier defunt, M. Castelin v oqua
spk-ialemient ce ininistere des soeurs, et souligna les services

rendus et cet amour du travail et ce souci des Ames.
Pour sa part. brievement M. Bizart apporta ses observations
et constatations sur ses deux derniers postes : Tours et Evreux.
puis tire des lecons pour la Communaut6 entiere qui s'editie

de\ant la g-n~rosit6 de tels aines.
... Pendant la derniere guerre, it fut nonmmd deux fois supdrieur : en 1941 ei Tours, en 1942 au Grand Stminaire d'Evreux,
alors installM d Saint-Aubin-d'Ecrokville. Ddsignd, dit-on, par un
Vicaire ,jeinural, M. Lejard, qui avait
td6 jadis son dleve. Les
deux fois il ne resta en charge qu'un an. Autour de lui on n'eut
pas l'impression qu'il 6tait vraiment tailld pour ce genre de
responsabilitd. San ararctristique, son gott, son talent le ddsignaient pilutlit pour les travaux de mission, les retraites, soit de
jeunes files, soit de smurs.
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C'est un fail, il avail un reel talent uraloire, parlant bien
et fac ilemealt, en boIlt ieridiunal e.ruberant, dans un genre ronliant qui n'etait plus telicient yottt aujourd'hui mais qui lui
a calu de rdels succis uuprls de la jeunesse feminine et aupres
des swuJrs en son temps.
D'autre part, son a,uabilitd, sa politesse, son decouement lui
ygalyiicnt les cwur; : ct il ful un recruteur heureux de belles
rocalions. Aussi,
l'annuonce de .a mort, ce fut une peine ycendrule chez mnaintes F'illUd de la Charite, et j'ai trourc'
un reel
plaisir e entendre parler onucent du bien qu'il acail fait par ses
predi'ations ct sa direction.
II se tenait a jour, il comiposait. Par ailleurs it ie manquuit
pas d'csprit, avait la repartie promptc et facile. Avec cela it dtait
pieu-c, sdrieux. Aussi mnalyrC un tic de paupieres auquel ii fallait
s'habituer, et quclques autres petites manies bien mnnocentes au
demnurant, ii etait goutd, apprecid, aimi. II a passe les dernieres
antees de sa vie a la Maison-Mire, de 1943 a 1958. C'dtait un
confrere r6gulier, idifiant, fraternel.
Ses derniers moments adI'tirmerie ont ete la conclusion
d'une vie active et bienfaisante. II n'a pas souffert lonytemps et
ce fut heureux pour lui qui ne pouvait rester en place.
II ne croyait pas qu'il partirait si vite. Je suis revenu de
plus loin que (a. Je ferait bien nies quatre-vingt-dix aus, sans
douLc...

A 31. Allain qui lui faisait visite, alors qu'il venait de se
confesser et de recevoir lextrenie-onction, en pleine connaissance,
il fit cctte remarque piquante : Je ne sais pas pourquoi MA.le
SuJp'ciwur a tid si vile pour me donner I'extrneie-onction... Cette
refle.cion, il la faisait encore, le samedi 30, avant le diner. A
I-i , eures il expirait...
Morale : Soyons pri';s. Nous ae savons ni le jour, ni 'heure.
Le SciyUeur est proche. Cher Monsieur Taillefer, la reflexion
tic .. Pouyet me revient en mnmoire : Nous ne serons pas separi's. Dans le Christ, 'union est bonne.
10 septembre. -

Dans la premiire quinzaine du inois, la

Maison-M~re voit rentrer au bercail paternel des faces de jeunes
dpanouies et colordes, brunies par le grand air, le vent du large,
le soleil du .Midi. Les experiences d'autre part ont enrichi l'esprit
et le epur. A peine rentri, c'est Find\itable evocation et les
,ilianges de vues sur ces souvenirs et rencontres lors de ces
randonnEes de campeurs. de scouts dont la spiritualite s'avere
inrichissante pour la jeunesse. Elle apprend, en se jouant, que
la vie est belle dans le don de soi, dans I'energie, la g6ndrosit&.
Quel meilleur emploi de ces semaines dites de repos ; mais qui
rpridseitentt un beau travail sur le plan spirituel.
En marge de ces enrichissements, on rapporte aussi des
scenes saisies au vol, dans un cadre de vie, charge de lecons et
d'enseignements.
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Mais Irs pilus altachants sont los pluxs joclits ; dis I*,,lC,Id
t'ois ans, les rues des faubourgs eour apparticuntint :'u'est do' Iii
qu.'ils dMouorront le vaste mronde', qIu'ils librouit lours inIinctoi
de ihassorcis on potirsuicant poussins et porcelets qui. oil' aussi.
ion! 0!
e'iconnr'it en liberti;. A leurs risques ci pilrils, its appr'uflout los lois do La pesanteur, ct qu'il voot nuiouwr se tonir forit'c
supy. sos janmbos. fitssoeit-elles foibles c clhancotantes, quo do so,
rotrourlprl, out par-dessuts tutte, dans la poussieo9; et quo loi'sq'rwoi
flanouif uon accident de terrain it con'ient d'assurer scs dcrridres.
Ceite teohultique de ia marche les passionno ; quand ius 1
dent 1'uYquilibre. its n'accusent personne d'autre qu'e ox, se reli'
cont tent hirn qIO matl et repartenti a Vssout do l'uniu'ers.
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Ol'ne fewnacv de pf'cheui' qui a quate'e e'n/'unts, sC'erant pastits tlu Par'ita, 4i!1e de six ,nvis, ite disait
IEs ieii ecgaalito 'c'esl mon po.elit ccadeuu;. C'est le gener'e de ccidvauxr
dunt les iocutwes co b/clat
e
lcs feiiiie'es ic'i. L,- pc'e'e udit ti Ia
j,':c~hu au MIon qaand sit fille'vst itcle, de srtc' qiiaol'l'e acait di~jd
ejaiinze jours qumnd sort je'eC'o a fail ,;a connitissSanc'. II C'st reparti
let Ieermps de
Ieh'lde'ea in. Entr.' dct.i svrtjc'x , ci da itite
c'n IICCI'
fcotter sa joue piquante c'ontt'e celle, do' ditte l0t de ,pcce, de
sat Pt'rila acant de ,rentwlr'er sac' sun bo'daic'eci.
sioejIJImemlet CIIIICs sL'

II est crai que plus oie a d'enfalts ici, cetvii.s i/s dutmC'ti d"e.vpt an."y', sub cent des
fre'rf
llalo'
ptit
cours pratiques de pcuh'iculttu'e. Ent sarr'cei/an
qu~i Ieý
petite sa'ur, ci/es s'it/lrainl'ivit pjuljeJUI 'cnarl
oil cc'leu
attend. Et de retd/ lacon Ics parents Wi'ncit pas be'suin e/of'iri dc's
;aptites ; relies dot its font cwc'cau ruicnt, pler'c·i'en e't renuciet
ii l(a perfection. Cc sont Se ee'ais rL-galitos.
tracail ; les ai¾'(vs, di's qu"il'.' [jit six Utz

en vette solemnittc du lto'aire, de
A Parki.
5 octobie. 6 heures, 30 a III leeurcz 31). Wii r C amerille ChIlluuel, pI curIa pe'IIn i'ýre foi'. pe'ocide ii I 'ordi nat ne de tCe 1-11cut d'aniin e :ccuoaire.
I
enUllzr'ef , truis
ci nq
I.a c~r'c~nnworeie rassereehle dix-sejet tc'dcrntii.'s
iImlov'.s. tr'ois sous-diacrvs cl ýix daixec icrs. P'ar'ini cLes dt'eiiers,
tF' 1laftatnE-xNia, axNc joie
qrirtre Fils de la Clharitte. AI'· Ie'vx xqu' Lie
tctureux de dtAcutcI' aitnsi date, l'c''a'ýicjc ie ,on
ct c'titrain. est
Dicu Iui IIIUftip1 ic. ainii cluxi rneu6 O-u". cie tel!es
cpiicoupat.
iflies ,

I-. jeudi 9. daes rYiiitiienitit de Ia Salk, d'S Ileliques. MAgr DeIcx, i~t' ordolle. h sori tluLur. Ini' es diacres. Ge jour itxeitte. it CLaslel
' n lojficiu'Ile dcovi'e'le Ic SouveI el'c'iiiic
ticcectcit/c, i 3 IICureS 52
fife Pie X1i. Dciupis plusn d'uiic Sclnellc'. IourC pal. joUr',
rainr I'
11al' IheUre i;1 teclldlillue de la radio-te"lex isicoill hrt Ieattiiilter
ic'ur1101
IW1inch11KL' entier au dee'ruulcree ret Lie cctte reraladie supriri i'. ].a
[cre'que' irec'xac'titudv'-.
pr'fl~iici n&s d&-tails chlaric biea icti et liF
euit-c x ilbr'cet, le' 28 octcehe' et aipMai-; toujeurs attentkie-, I''
LOt conirne sue Ia' llace Snaint-lier'r', et deere' la noix
fIel-4 l. tc
qui
rc'tl'rIilsll ese suc' les ouedes. 1'e-lectio ni du cardineal Itorecalli.
dox\i eti .Jc,xi XXIII. Dieu ,ardkc'

A La Tcppi' s'Ot iiit Al. llc'nr'i Beaubis;. un dvs
9cwctu/i,". xe'itt. SiIellcie ux.
atb
ai ii
auirnecc iers de cet finpcrtaiet
i'onf1\
;
. tokut iitnire nsrii'4i'rc racerdotal. tel ii
· ; i ilrrie'jc'exi'ectrf
-;a %ie durant. r[e far ilitant ren riete pal' sa x'~xrx
(-'t re'e*'t,
icI'otjrxc'c d'cxeretuels collecteurs de souvenirs.
ri

r

~Ntit

I)ijonr. It I.- jan\-iet' 1S7,. fils d'urn pe'ofesseur' du Lvcece.
it ci1c'.xe du (Gr'anid Seeeeinimire dicfCw'aiex du temeps die Alhr' I.e
iepar' MIr Fax iex'. it arrix e. z ce
eodez... R1eceutt phier I 1 Chlirc
Sari" retard. ie jeune abb6
j'1902.
tixlrp. h SIeanphar IC 29 jamuxr
itlitta h Pek in pour'v conrtinuer' ses 6rtudoe de tlht'ologie au
tie in' a :ious la direction de
Pc't xere'. h-Axe cinq autre. rjer''s. iti'r
1. IJen-Mariie Cap' It -25 mars IS)12 . vt y fut ordonne sous-

ii

c't

dizwnrf', puek diacrrf, Ie 6 juuin I903, par 'clgr' Fax ier.
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Sur la lin de ~ielle anlllte 1903; et en \uI de rcilsr ses allaires
imilitaire .itdet\ail rceL<,ir le sacerdoce des maiidtd'uin 6\ique
conicrdataire ii relient on France. C'est alors sculement qu'il
est admis au seminaire interne i Paris, le 29 janvier !9,4. Dls
It 28 mai sui\ant, it la Maisun-.\1re, ii regoit le >acerdoce des
mains de \Igr PItron O.F.M., i'if'atigable i6vque consdcrateur
de Ic temps-la. Sans da\antage s'attarder. M. Beaubis stlde
rl.iur on: iChine. di.
s lo 15 aout 1904. Envoye a la maison d'tudes
dc Kia shing, ii y achive son temps de probation, se familiarise
a\xe le chinois et prionoce ses \wvux. le 2j7 stplcitbre 190•l. en
presence de M. Paul Dutilleul " 19 decembre 1929). Retournant
dani. le Vicariat apoitoli(que du Tclhly septentrional P1kin). i!
est tout d'abord sous la direction de M. I.ebbe a Tcho-Tchr;uu,

pui~ tri-s peu do temnps. sous celle de M. Plaichet g Choany-ChiouTze. Enlin il devint vicaire de M3. CCny a Shu-Kouo-Tchoany.
Sur ce 1tinps de \ icariat, voici les quelques notes de son
curv d'alors, MI. 'vny : .Vl'r,JarIin encoya M. Beaubis 6 Shu-KouoTrhoany, chri'tiritl, du district de Paotinyfou dont j'etais ,dors
cur',. C'tuait v', 19!s. A cause des nombrcux cattchumines et de
l'rte'ndue de Inlproisse :environ trois sous-prdfectures). Myr Jarlitn
aiait di id,: I',rcctiuo d'unc nourelle paroisse dans la Sousprdffrture dc Ly SIhien. II choisit Wan-Ngan distant de ShnKouo-Tl'cloan d'vlr'iron iuinze kilometres, et gros bourg di'cliron dvux mille familles. Je I'y itnsallai done solennellemcat, et
il y resta un an 1!08-1909). II fut peu apris cncoyd & Tch'eng
Ha;i Che (ly Shionl.
pour remplaccr 31. Jean-Pierre Delaitite
(j 16 janvier 1919) qui acait lui-mdme succedd a M. GerMgs
Debouck, qui derait mourrir i6
Vinfirmerie de Saint-Lazanr, 6
Paris. It 2(0 arrit 1911.
Notor r(hr .1. IHaaubis, d'apres ce que j'ai cotslatd et appris
d'autres confr&'res, resta toujours animn
d'une forte pidte et
d'un, .reupltaire r-,:!ulrild,poussic presque jusqfu'au scrillle.
Ar.,,- se•.sonfrirrs.s ii fJu toujour.s d'unoe grande cordialit, ldouilic d'ulne certaini
oritintalit qui se manifestait notamment par
d'incessants jiru.r dr ,ots. 11 fut aimin de ses chritiens, rar it
s'int'ressait 6 ru.r ; it I's visitait fri:qulntmmont, Ia'r rausait ,t
distrrilement riiaif (nit aide aux families qu'il sarait 'tre dans
Ir bh'soin... Peu aji.rbs j, quittais inopindment le district de 'ao
ting, fou, el cnlroyit. a Chio chow, proche de Pekin, je n'eus plus
'oreasion dv rerioir ni rencontror ce cheor confrere...
I1. Beauhis, niot-t-il encore, se dfiauit beautconp)de lui-m'mne.
En Chi'ine, il ne put improviser et parler en public. La ddficience
(d ia ' mmI
I
('1
•
ftat jpuat-tfre nla
I auoi. Tottefois, apostoliqueimentl, i ss
CSShr
.,:'lins, il lisait ou faiiail lire qutrlques-uns des
seriimns du P/'ore W'ieyer.
Plus tard. lors de son sdjour ý I'luhpital Saint-Michel, Ie Visiteur lui demanda de prdparerles instructions d'une retraite pour
les Filles de la Charitd. Obeissant, il s'adonna a cette composition.
mais lentement. 11 put cnfin, 6 la satisfaction des swur, lire ses
profitables conferences dont on ful satisfait.
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De soi c6tc, M. Octave Ferreux nentionne que M. Beaubis,
eo 1914, ful nommi
professeur de sciences au Petit Sdminaire
de Pao-ting-fou, dans le faubourg de Nan Koan. , En mars 1931,
it fait un voyage d'un an en Europe, pour raison de santd. Mais
,a surditd croissante l'obliye A rcnoncer an professorat. II est
done place comme cure d Shu-Kouo-Tchoang, en 1936. Mais, en
1!t43. les troubles causes par lt guerre sino-japonaise le contrai!lnent ~ se retirer au Petit Seminaire de Pao ting lou. En 1947,
renttrv n P6kin, ii loye a I'h6pital Saint-Michel, et en juin 1951,
il quilte 1'ekin, rdinti'yre la France, arrivant I Marseille le
17 aoilt. Des le 31 aoitt ii reqoit son placement pour La Teppe,
oi( il derait demeurer jusqu'~ la fin de sa vie.
Sur ce dernier placement, M. Louis Morel, sup6rieur de la
ziaison. peut apporter son tmoignage : Sur sa vie de communaiut, je suis de l'acis de tout le monde : ce confrere etait r6yulier en tout. Je crois bien qu'il m'a montrd toutes les lettres qu'il
('rirait. Et, bien que nous agissions toujours en bons amis,
(jitand il venait demander une permission de sortie, ou de pauvrele, it se pr6sentait toujours respectueusement, le beretl
la
main, et souvent la tete leg&rement inclinde, en marque dc respect. Je crois pouvoir dire qu'il m'a demandr
toutes les permissions, sauf celle de... mourir. Sa delicatesse de conscience allait
au point de le troubler sur son lit de mort, sp6cialement d propos
d'un missel qu'il se disposait & ceder a I'une de ses dirigdes. A la
-'wur chargee du service, oil se trouvait la demoiselle en question, sachez, lui dit-il, que je lui ai passe ce missel pour qu'clle
roic. s'il lui agreerait. Je n'ai pas encore demande la permission
de lc lui donner n. D'autre part, il se montrait reserve et timide
pour avancer ou adopter une opinion controversde. II dtait fort
hlisitant d .entreprendre tout travail dont il ne se croyalt pas
rapable. Ainsi, pendant une ann6e, je l'ai souvent prid d'assurer
tin modeste catichisme aux dPbutantes. II ne s'y d6cida qu'au
bout d'une douzaine de mois. A preparer cet enseignement, il
'onsacrait tout son temps. II lui fallait une semaine pour compulser nombre de livres que, par brassdes ii empruntait d la Bibliotheque. On n'aurait pas agi autrement pour un cours d'Unirersit6 !

Avec cela il priait beaucoup et bien. Une Swur qui 'a lonytemps observe, au cours de colonies de cacances, le surnommait
le Permanent de la Priere.
Continuellement (comme cela est du reste recommande), le
ri''r, laiiant recitait son br6viaire en lieu calme et silencieux.
Pour mieux assurer cette priere d'Eglise, it s'eiait fait le cadeau
de' I'ddition Labergerie : satisfaisant ainsi tout ensemble et diqnite du luxe et nourriture de sa ddvotion. II r6citait son chapelet dans le calme souverain de l'Allee des Platanes, allant dire
'lhaque jour son fidele bonsoir au Rhone. Je soupqonne mdme
quct cette habitude fut cause de sa mort. It dut y prendre froid
fors de cette seconde tourmente qui a cause tant de degats et
d'inondation dans I'Ardeche, I'Blrault et le Gard. Chacune de ses
journ6es se terminait par une bonne demi-heure de pridre silen24
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cieusc decant le Saint-Sacrement. Comme il dut y prier avec
ferreur pour ses chers chr6tiens de Chine persdcutes ! Cela correspondait pleinement arec la devotion qu'il acait de distribuer
images et tracts pour promouvoir des mouvements de prieres en
faveur de la Chine !
La Chine fut done et resta jusqu'au bout, et pendant plus
de cinquante-six ans, pr6sente A son cceur, A son zele missionnaire. Quelle apostolique lecon nous a donne cette Ame missionnaire !...
16 octobre. - A la surprise de tous et a la profonde douleur de ceux qui, de longue date, connaissaient la noblesse d'nme
de M1. Bergeret, ce cher assistant de la Maison-M~re, termine
inopiineent sa carriere d'ici-bas. Trois jours d'intirmerie, apres
une attaque foudroyante, terminent done cette vie d'excellent
Lazariste. Elle fut tout unie : vingt ans de stage au Berceau
de Saint Vincent de Paul : dix ans comme professeur et dix ans
roniine supdrieur ; trois ans de supdriorat B Notre-Dame-del'rime-Combe ; et enfin dix ans de sdjour a la Maison-Mere. Dans
ce dernier office, sa disparition prdmaturne accentue ses merites et ses incontestables vertus. Durant deux Confdrences, M. Bizart, sup6rieur, avec une emotion partagde, a tenu h rdsumer
lui-meme cette existence, et h en ddgager le sens et la noble
valeur.
J'ai tenu d dvoquer la douce mdmoire du cher et vdndrt Assistant de la Maison-Mere, M. Bergeret, retournm d la Maison du
Ciel, le jeudi 16 octobre, vers minuit. Je me sens, en effet, comme
oblig6 d'exprimer, au nom de toute la CommunautM de SaintLazare, I'immense chagrin de ne plus le voir parmi nous : modeste, efface et pourtant si pr6sent d tout et d tous.
11 me tarde aussi de manifester, en famille, d'abord notre
gratitude pour les services rendus, et I'edification donnie par
cette dine d'6lite, puis ma reconnaissance personnelle pour celui qui a etd,d la lettre, le bras droit de son supdrieur,un collaborateur vraiment ivangFlique et tellement vincentien.
C'est, en 1925, d Dax, oit M. Verdier venait d'envoyer les
etudiants de Paris, que j'ai fait la connaissance du bon M. Bergeret, alors professeur au Berceau de Saint Vincent de Paul,
dont le supdricur 6tait M. VergBs. A plusieurs reprises, j'dtais
allM en cette maison du Berceau pour y prdcher la retraite de
rentrde, prise de soutane, etc... On parlait entre nous de ce Lazariste, entre A quarante-trois ans, alors qu'il etail ddjd pretre,
et ne devait faire les vceux que le 27 septembre 1926. Tout cela
m'intriguait quelque pen. J'appris que M. Bergeret venait des
Basses-Pyr6ndes, de Beuste, oii ii 6tait n6 le 13 novembre 1881.
II arait fait ses etudes secondaircs au Berceau, oi il prit la
soutanc le 19 juillet 1900. Nous avons une photo de ce jour oft
l'on peut le voir avec ses condisciples d'alors, jeunet et souriant.
Avec M. Discomps, son compatriote, ii entra en octobre suivant,
au grand siminaire de Bayonne, attire sans doute par son oncle,
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pretre du diociose, rt, pcult-ere aussi, convaincu qu'il avait des
raisons spdciates de ccnir en aide aux siens. En tout cas, sureinent laborica'.r :I:r, ttu :raund sdetninaire du diocese de Bayonne,
ulars a Nay, it y rst ordound prdtre, le 14 juillet 1907, par Myr
Gieure, son deit'qui.. PIlart au Collbge Moncade d'Orthez, M3. Berj!eret y deimeura d. 1907 it 1924, et pendant dix-sept ans se montra utt .rcellent prii,,'-..'war de sriences. C'0tait un pr,:tr aussi.
mn rrai, coinl e II projire cette simple reflexion faite par les
par,''it.s d'un ilr,
qu01i tarait eu quelque hisloire au College :
it .' si Ius taraict'il lif:: roinnllte M. I'abb Bcryecrcl. les closes se
s,.rtiuIt ltipss. sir'tlir'lmen .' » C1'est la scrur de ret I'lere, derenue
Fille de la Charite, qui, toute jeune, avait entendu de ses parents
cette suygestice exclamiation. Mais, 4 quarante-troisans, M. Berqer,'t demlianda Nt obtint son admission dans la Congregation de
la Mission. Iourquoi ? Mystere de l'appel diein... En fait, un jour,
lors d'une confidence M. Bergeret donna l'une des raisons de sa
rentrde dans la Compaynie. A l'une de nos Swurs qui me I'a rapport, rc:'rminlt, it atrotuit en effct : , Si je suis r'evenu hetz les
Lazaristes apres avoir
si longtemps professeur an College
Std
Moncade, c'est qu'd Orthez, j'ai rencontre et cn les Filles de la
CharitY. Sachant qu'elles se levaient si t6t et se mettaient au
trnaril si rite. aprbs aroir prid lonytemps, je me disais : Paresseux, tu devrais rougir d'aimer tant le lit et de dormir quand
ces Filles prient et tracaillent. Ce me fut 'occasion de revenir,
d,'s qu, jIos.sibl,., dans la famille de saint Vincent oit on se lvre
1,;f p,,iur prier 't fravailler... »
I/ fut done admis i Beaucamps le 10 septe•'bre 1924. Aprds
i indti'- de stx'minaire, it 0tait place au Berceau. It devait don1nr , tIf Mjissi)on, trlente-Irois ans de vie sacerdotale tres feconde.
so01n

31. Bliirgerct envoyd au Berceau y demeura de 1925 d 1945,
di.r ami rourOne professeur de sciences et dix ans comme sup6ricur. Nur cerite pfriode de sa vie je me contente de citer deux
dorum,,,ts. Ils mnc smtiblrnt particulibrement suggestifs. Le premier cst la dedicace manuscrite portde sur le Livre de la Vierge
rolleI'tini de qiiatre-ringl-huittableaux de maitres et de soixantedix-huit lpoemes du xir au xx' sidcle) : elle rdsume admirablement la cie et Iaction de M. Bergeret. En 1945, nomm6 supdI'Prime-Combe, son successeur comme supdrieur au Berrieur
ceau, M. Pierre et ses tonfreres lui avaient offert ce beau livre
aver cette dedicace :

A Monsieur Jules Bergeret.
Confrire ddlicieux,
Professeur inlassable,

Procureur tout aimable,

Supirieur tris modeste et tres doux,
En temoignage unanime de sympathie et de gratitude,
Ses confr'ires tres affectionnds du Berceau.
Suivent les signatures : Ozanne, Kesternich, Pierre, Magentie, i'oupyi, etc... et mnime... Sweur Marie.
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u.'r rhacunr. Il re''s functions inumnrees et sur cha'cune des
etpithites accoldes a ces fonctions, il y aurait beaucoup a dire.
En somuiie, c'est un confrere ddlicieux qui reste aimable inmme
cotinOue procureur ; c'cst un professeur inlassable qui, drcenu
xlip'rirur, demeure tris modeste et tris doux. Un homme comtplet et yrmpathique ' Dans cotte didicace, on ne parle pas de
pie;tf, de sa profonde vic int&ricure, mais les qualificatifs des
rertus qu'on lui reconnait supposent et exigent une source de
lumiiier ct de force : la vie en Dieu, l'union c Jesus-Christ,dous
et humble de cwur.
Le sccond document dont je reux ici faire Ceat est la lettre
que Myr Mathieu ni'a ecrite le 18 octobre dernier : I'E\fijue
d' Air , et id I)ax. trbs touch6 de votre delicate attention vous
rI' iiercii.

11.Bergeret fttlit pour moi un vieil ami ; nous avions, il y
a bien loi teliips, passe notre baccalaureat dans la mnme session. Je ne 1'ai \u malheureux que pendant la periode de .on
sunperiorat au Berceau. Elrace, imodeste, mais avant tout surnaturel, il n'eut jamais accept( un poste de sup6rieur s'il avait
obi it son penchant naturel. II aimait servir dans 1'effacement.
Son bonhour i la Maison-Ml
re 6tait d'absoudre les penitents qui
se succi'daient a son confessionnal.
Mlerci. Monsieur le Supdrieur, je recominande le cher defunt
aux prieres de res diocesains au Bulletin religieux. Veuillpz
at~'reer I'assurance de imes sentiients resprt uoiux Mt ,e<oin;ii-

sants. -

i C. Mathieu.

Dans cette Ittrc, tout y est : l' souvenir de la jeuiesse st,dieust: dre .M1. Bergeret, la sympathici
d'amitid qu'il procoqurit,
son diroueritent total aur iimes, sa picur des responsabilil•'s ,t
df's litres, so mod'estie. son effacement, un crai pritre surnatarel stur le ptlon irp',:
par saint Vincent : prdtre h I'autel, pr,'tr
aiu 01on
fe~sinl,,,
, pirire toujours et parlout.
.M. B'ererct arriva a Paris, en 19i8. On lii confie le poste
de sous-,issislant. II derint done le Directeur des retraitants.
It distributeur des fonctions it remplir, des messes i dire, des
serci,es i rendre au dehors dans Paris ct la banlieue. En 195-3.
it decient I'Assistant du premier supiricur de la Maison-JMirc.
Dois-je l'acouer ? Ce 'cest pa.s sans crainte que je me suis
resininei
accepter cette charge. Tout coimme 'Iew'que d'Ecreur,
j'aurais sin6l mon tileyramine : Acceptation r6sign6e. Dans la
surprise de rccte nomination, une chose me reconforta, ce ful
I'accueil et ilencouragement du Tres llonore Pere. Ce fut aussi le
bon sourire de .M. Beryeret. Assistant, it m'a craiment assistp,
aide par sa simplicitd, son esprit de foi, sa pidtd, son devourment, son respect surnaturel de l'autoritE. Tres divers d'origine
et de tempdrament (Biarnais et Artesien) nous n'eimes jamais
un sujet de division et de misentente entre nous, et nous recumes, cinq ans durant, dans le plus parfait accord des cceurs et des
dmes. Nous ltions attelds
In
imeme besoyne. On partageait Irs
mmees soucis, on souffrait des nmmes peines, surtout lorsqu'il
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s'est agi, au debut, de proceder d certaines mesures douloureuses
c.iytes pour le bien yndral..U,
seule fois, je le sarpris un peu
,'mu parce que j'avais dispose d'un confrure pour prfcher une
rtraite,
alors qu'il complait sur lui pour une messe dominicale.
Je lui dis : Je ne vais tout do minkme pas, pour une seule inesse
i• dire le dimanche, laisser un pritre ne rien faire de toute !a
,~-Iaine...
1 se mit a rire. J'en fis autant... et cc fut tout. On
s>:tait compris.
M. I'ayen, qui a edt ici. jadis. Assistant dc la Maison-Mere,
alors qu'i n'y avait pas de supirieur local, nt'rit
ce maiitin :
M. Bergeret etait l'Assistant ideal... Combien je Vouscris (i ce
tdmoiyjnage ! M. Bergeret. c'tait mon bras droi' ct 'inme de
mon office.
La fraude eprcuce pour M. Hergcret fut le declin prorressif
de sa santd. Ses forces diminuaicnt de jour en jour. Il sortait du
runflcssionnal, transi de froid I'hirr,. et larrassst, en toutes saisolns, le sanedi surlout. Quand ii rcntrail de lHi6pital SaintJoseph, oih, depuis des annecs, itl tait considdrd comine un confesseur et un directeur hautement estimui
et aimre, it n'en pouvait plus. C'dtait trop visible. 1 fallut aller i l'infirmeric, y sijourner assc' lonytemps, s'y refaire peu el peu et dormir. dormir,
comme ii disait plaisamment ( chacune de iamc visites.
Grdce a ce repos d'un m)ois et aux soins re(us, le cher Assistant s'etait remis, mais ii demcurait faible, fra' ile et se fatigant
vite... M. Bergeret eut une dernibre joie : ellk d'aller a Lourdes,
rn aoit 1958. Voici un cxtrait de sa correspondfnce acce une
Fillr de la Charite, dont il etait Ic directeu#r depuis longlemps :
Je ~irai it Lourdes. dimanche prochain. Je n'a-pire qu'a une chose,
pou\oir trouver une petite place prbs de la Grotte, et prier. Ia,
indefiniment...
Bernadette disait qu'elle la regardait tant qu'el'e pouvait : je
contenterai de la prier, de tout mon coeur, a toutes nres
intentions...
in,

A Lourdes. cornme Bernadette. je regardais Marie tant que
je pouvais, mais elle ne cesse de voir les creurs qui pirivnt. rui lui
parlent d- leurs souffrances physiques ou morales. des leurs

commne de celles des autres. Durant deux heures, je suis restd
a ses pieds, je lui ai tout confi6, sachant bien qu'elle repond toujours a la confiance de qui lui parle...
En relisant ces extraits de lettre, je songeais moi-mlmne au
bonheur d'dtre ld, devant la Grotte, uni et associd & la pritre
de tous, regardant la statue de Marie qui semblc s'animer. Le
dirai-je ? Le 8 septembre dernier, une heure durant, j'ai eu un
confrere, assis tout a c6td de moi, sans le reconnaitre,tant j'ftais
pris par tout ce que je voyais et entendais. C'est seulement quand
il se leva pour partir que je reconnus M. Bohin. Ailleurs qu'd la
Grotte de Lourdes, un fait de ce genre n'aurait pu se produire...
Le dimanche 12 octobre, M. Bcrgeret dtait alld d Fontenayaux-Roses : ii y avail prEchd et confessd. Ce soir-ld, il ne sem-
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blait pas fatigud. Pendant une denti-heure, M. Huyuet et lui, a
la salle des prrtlres, paraissaientdcouter avec un interit visible
quelques-unes des confidences qu'un devque de passage m'avaient
faites sur tls retnetlcttns da jour. Apres la pribre du soir, chacun se retira chez soi dans le plus grand recueillement.
nuit-ld ? Quelles angoisses, M. BerQue s'cst-il passe cettl
yeret a-t-il eprouvecs ? II ne cint pas, contre son habitude, a la
salle d'oraison, ne cCtlbra pas la messe de sept heures. Seul ii
se diriyea rers L'infirmerie, et li it s'affala. Mddecin et Swurs
de l'infirmerie me dirent aussit6t que c'etait grave. Avant quatorze Iheures, apres les souhaits offerts d M. Robert pour la SaintEdouard, vite, rite, jallais ai 'infirmerie pour donner l'extriteonction aui cier malade. Je croyais, t certains signes, qu'il arntit
sa connaissance. Apres coup, M. Bergeret acoua qu'il ne se rappelait de rien et s'dtonna que je lui ai donnd l'extreme-onction
dans ces conditions. Mais, allait-il reprendre conscience ? Lia,
se troucait le problWme crucial. On le veilla. La nuit fut ayite.
Mais voila que le mardi matin, la luciditd revint. On put prier
ensemble, lui donner l'absolution, apres avoir rdcite, ensemble
toujours, I'acte de contrition. 1 ne souffrait pas, disait-il. m•ais
il souriait et remuait les levres comme pour redire ce qu'il entendait. En un sens ce fut une mort tres douce... II rendil w:ia
dmoe a Dica le jeudi 16 octobre, vers minuit, apres acur on trois
heures d'ayonie.
Autour de ce saint prdtre exposd dans la chambre mortiuire,
combien de fideles, combien de Filles de la Charite, de religiruses sont venus le regarder, encore dmacid ct si paisiblc, o't jicr
pour lui.
Que de lettres reques dedj pour dgrener ses louanges, redir,
sa bonti et surtout la beaut6 de son dine sacerdotaic et tiissionnaire ! Dans ce chagrin, j'en dprouve une rdconforlante fierti,
comate fils de saint Vincent.
Nous pourrions redire la parole des parents de la petite fille
d'Orthez, devenue Fille de la Charite : Ah I si tous ces Messieurs
avaient etC des pretres comme M. l'abb6 Bergeret !
La vie spirituelle de M1. Bergeret
M. Bergeret avait, en effet, une riche nature. 1 datait intelligent, ordonnd et mdthodique. J'ai retrouve dans ses papiers le
carnet oil ii marquait la date et l'objet de chaque Conseil, quand
il dtait supdrieur au Berceau. Ses cahiers de sermons de retraite
et d'allocutions diverses sont bien classds, propres, au point qu'on
dirait qu'il a tout recopie. II a du Otre un excellent professeur de
sciences, apres avoir dte un brillant dlive pendant ses humanites
faites au Berceau, oil ii rencontra des mnaitres et des prdtres de
valeur, tels MM. Serpettc, Degland, etc... Mais sa richesse d'time,
au point de vue spirituel, apparait dans les Petits carnets oii il
note, presque jour par jour, ses riflexions d'oraison et ses resolutions. II nous reste plusieurs carnets de 1950 d 1958. Les dfenemcnts, les faits ne sont pas relatds. La prdoccupation du rd-
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dacteur est l'union au Christ par la pratique des certus d'humilitd, de mortification, de douceur et de bontd. Une resolution, une
invocation h Marie, c'est tout. Chose curieuse, quand it prdche
une retraite, par exemple d Ans-les-Lidge, it note, apres chaque sermon, son propre comportement vis-a-vis du sujet qu'il a
traite devant les Filles de la Charitd : it fait son examen de
conscience sur ce theme. Depuis sa maladie et son sdjour ai'infirmerie en 1957 ii est hantd par I'idee que le temps fuit, cqu'll
n'cn a plus poiur ongtemps et qu'il doit etre pret.
La veille de sa rentree A L'infirmerie, le dimanche 12 octobre, ii a prechi une jotrnde de ricollection ii son Groupe d'affilides d Fontenay-aux-Roses. On m'a dit qu'il avait etd emourant
on parlant de Pie XII ,nourant, et qu'il acait fait allusion i sa
mort, pcut-dtre prochaine. Son insistance sur la n'cessite, Vimporlance de l'oraison, est e souligner. II reste bien conraincu que
l'oraison commande et anime faction. Souvent, le matin, il sortait
de la salle d'oraison, pour confesser frires on priltres, porter le
Saint-Sacrement de la sacristic an tabernacle dt la chaitlle. II
n'en etait pas moins recucilli, attentif au dcss.ic
ti e Dieu sur
lui, rempli de I'esprit de prierc. Cela lui importail plus que les
4venemenls divers qui se ddroulaient sous ses ye•i.r. L.a priere
pour crux qui sont
ccharge, lui apparait corniin une ohliyation. Lors de la ftte de M. Ie Visiteur ou de 31. It- Sup0rieur, it
dfrande au Saint Esprit de les eclairer, de le'. fortifier, pour
iqu'ils [assent du bien.
Parini nortbre d'adtres, M3. Bergeret, d la 3.Mai.,on-31Mre cons,,rce trois yrands soucis. Ils sont centres sur : I" -Ls
Frires
'uadjuteurs ; 2° les malades i l'infirmerie, et :i" 'lessmes des
Sturs qu'il prenait en charge au confessionnal.
1° Les Freres coadjuteurs. Des mon arriro'e 'i Saint-Lazare,
en 1953, j'ai compris que V'Assistant avail CroimU la hantise du
lticn spiritucl et materiel de nos Frrees.II lail /tIconfesseur
ilc plusieurs d'entre cu.r, et, tie plus, arait alors ia chari'le des
postulants et des jeunes Frdres encore au sominairo.
Visiblement sa grande preoccupation ne risail pas lant d roir
aiplace importante que nos Frdres tiencnt dans 'orsjanisatio,
1 laI bonne marche de la Maison-Mre, qu'it cherrher le moyen
,.tI'occasion de faire du bien a leurs dines, itfaroriser lear vie
ieliyieuse, et i les former a la vraic et solide pidtd. A un moment
d•onnd, sur le plan spirituel, chez certains, quelque chose laissait a desirer. Ce lui fut une souffrance d'avoir itcollaborer d
un, sorte d'dpuration devenue ndcessaire. Aussi c'est acec joie
iu'il
accucillit le projet d'un prd-s6minaire et du seminaire pour
l,'. PI'lits FrEres.

2" Les malades de I'infirmerie. Un autre yrand objet de la
sollicitude de M. Bergeret fut l'aminagement materiel de 'infirmerie en vue d'une amelioration spirituelle dans le train de
'ic de nos infirmes et nalades. II a assistd ;heureux et attentif,) la modernisation des locaux et surtout it a contribud a faire
installer les Sceurs infirmnires dans des conditions de travail
hien meilleures qu'au ddbut.

StiNCINFr~

I

)CALVADOS
ORtF-E

"''

LD ,'1LLE.`ir

1

· ,

-

.·-'¾.....

LOiReT

*

I
:,ýJjlnf
IT LiiR

VIERPil

rXi

svt vil!"ME
-A.

ET
FILLES

MAISONS
DE

LA

LOT-·p"

DES

i

CHARITE

EN FRANCE
o

i.·iGTAR~f1IW~

(195ss8)

LAIID~3

AVEYROn

'.·. -.

fAR
.-.

&ARQn 1L
-- · · · · 1GA~nne1

~·

PyLflS

iAu(LW B03E)·.LPI
VAR

.,
io~~;~nt·'~

AUDC.
Rfltic Qri

(I re0s(iem1
VISI1(IPIl(&S CE UUIISOLIS JproviJIciauX. tiO
I 10110
dale

,eiml

a1111i~lls]~

1" L.a province de LILLE groupe les 2:t inalsons (d0 douze
deparlemenlt : Alsne, 7
Ardennes, 5
Mlarne, 1i6
Muse, 2
Mlelurltl-et-Moselle, :3
Moselle, 15
Nordl,
42
Pas-de-Calilts,1 1
I6as-s-1 lhn, I
Hatult- lIin,
0
Somme1no, 14
Vuagoss
.
20 1,a:1 Provlnee de L.YON Comprend los 08 malsonis de d0Ihult dyparenCnts : Ali), to ;A.ller. 0 ; Aube, 5 ; Canal. 6
CWOe dOP, 11
Istre, 4 ; 1nra, I ;Lolre, II;
llaule-ILulm
;Mauto- Marne, I ; IPy-do-Denhc. 10 ;line,
17
Sa;3iwe-wi
Loire, 6
tlalute-Sa1oe, I ; Savole, 1
Haute-Savole, I

Yonne, 4
3o

Doubs,

La Province

0.

de

MARSEILLE

de clIx-sept d6parternents

rasseinble

les

106

malson-i

: Hautes-Alpes, I ; Alpes-Marl lmes,

II
TOIe
M1oriljiaii. 2
VI.1116e.4
; VI

III i(t-VIISeIII e II
Indl.
Lore. 4
1 W -1
:111V1(1,1(,1
, 584
a.01
l(IS,
r
01110S
(huv, ;I
Salhhl,
-5
Selne-Marltijiie, 23
I
e1)(lux-Sb'I'1 s, I.

(111
m
1vlhite (",I
'll0 , rI w,
Ive
1w)rile Ma11so
111(0,
s
3
selze (1611mr~l~lrle
m ,is
.\III i-keo 1
2 ;( reuse, 4
Dordogne, I,
Ilaute-darouine. 17
lems,
(Wrofao,
4
I.andes, I ; Lot, 3; L.ol-el-Garonne, B
lIa~lrsol'yr~nr
12 ,a
kIIics-iPy rmi6es, 6 ; arn-el -Garonne,
II(1111 ;rr~llI·e 1
4 Charente, 0.

I

Slrozo,

vl

-

378 -

C('l~JC'" j.il-r oLu
pue prf"s, .M. IBrgeret, prdpose prefet de
,rnite. .s'e diriyeait sur les onze hcures, du cetM de l'infirmerie,
s'.iutu''rait aupreis des Srurs de.( nouvelles de la petite famille,
pui.s risilait I'un ou I'autre. S'il etait question de troucer des
,rill'iarspotur ceu.r qut se troucaient plus inal, it ne manqulit
poa d(I s.olliriter tl roncours de ses confreres plus valides, plus
xour'ic.tur enlr'orer
d droturir
o
les bonnes volontls au profit de
retl, iu rrr. qur de tr ou rer des pretres pour alter dire une messe
,'h;:nor, .'ei.rs on, dias les paroisses.Cet office lui plaisait, parce
qpi'il s'tuiaptirit so nature de pere compalissant et devou4.
3° l.a pris ' 'en charge des aines surtout au confessionnal.
L'atlrair dil la firnce propre a M. Bergeret dtait certainement la
dies dines pour les former et les aider.
priis' ,n chargli
lesquelles il
A r, jui,'r par la ponctualitM et I'assiduitM aec
s'iacqiilttil tie son office de confesseur ordinaire des Swaurs de
Il'lliital Saint-Joseph, d Paris, et d'autres maisons a lui confies,
dans lr L.oiret, it semblerait qu'il avait une predilection mnarquoe
piour bf, Filles de la Charite. Peut-(tre bien, mais son confessionnil, n(L bas de la chapelle, etait frtquen1t assidinient par non,bri, d'autres rctlifiouses du roisinage, de tonts Ordres, freres des
E:oles chrc'iir,'es, personnes du monde, dames et messieurs. En
fait si, ri la nouirrell de sa mort, les Filles de la Charitd ont cu
6 c·riur de montlrr leur reconnaissance en faisant cel6brer a
sou itilntionl dr nomibrcuses messes, des fidiles et en nombre'
itussi, 4t de toute condition, out tenu 0 mnarquer leur gratitude
de semblable facon. Je reyrette de ne pouvoir citer ici quelq.ues
Icltres einourantes et suycestives par la peine qu'elles manifesIrnt eit
,regr'cts qu'elles expriment. Cc modeste et diligent
rs
dircctcur d'imes n'avait qu'un souci : connaitre le dessein parlireulier et les e.riyences de Dicu sur chaque dine. La decouverte
de aI rolonti du Christ sur chaque time est la faveur qu'il deiownde sourent 4 Dieu dans les petits camels de notes dont j'ni
plarlh plus ihaui. II btnit Dieu quand it croit avoir trouv6 la lign,
de la firice dans les esprits et les cceurs ; il gdmit et s'accuse de
n'avoir pas assez prid, de ne s'*tre pas assez mortifid lorsqu'il
constate que le desrsin de Dieu a 0te contrarigpar des faiblesses
ou mtApne des abandons.
II ne so contentlail pas d'attendre les inmes au confessionnal,
il allait au deant d'el'es lorsqu'elles etaicnt impotentes et malades. Chaque dimanche, apres la grand'messe, il avait & cwur de
porter la commiunion t une ou plusieurs personnes du dehors. II
s'acquittait de ce devoir de charitd, avec une reserve et une simplicite quii rm'ont toujours ddifid. II n'dlait pas de ceux qui aiment
Ai joroclamer Icrrs exploits et bonnes etuvres.
Je ne dirai rien de ses principes on de ses methodes de direction. II parait qu'il etait bref, mais clair et ddcisif dans sec
monitions au conf-essionnal ou au parloir. A mon humble sentiment, une scule methode dtait la sienne : celle de Jdsus-Christsi
bien comprise par saint Vincent. II aimait les ames. bonnement,
vraiment, en Dicu et pour elles-mdmes ; ii ne se livrait i elles
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que pour les amener suavenent i se donner elles-mcmes d Dieu
et par amour. Que roiJd du bon mysticisme et combien realiste !
Grdce au petit carme qui a pour titre Retraites. Lectures
spirituelles, et comprend les annees 1897 it 1!22, yrice aussi &
quelques notes de ces dernieres annes, nous avons la possibilitd
de suivre, dans ses grandes lignes, I'itineraire spirituel, ou, si
'on ceut, Vascension d'Mme de M. Bergeret, depuis la fin de ses
etudes secondaires jusqu'aux derniers temps de son ministere
sacerdotal, en passant par l'6tape du grand sdminaire ct de son
professorat d Orthez, comme prdtre diocdsain.
Pour chaque retraite,M. Bergeret choisit ine devise qui sert
u orienter son action et ses efforts. Voici quciques-u'nes de ses
devises : (Retraile 1899-1900), devise pour na rh/torique ; au
Berceau), Charitl.
PiRt6, Travail ; Retraite 1900-1901), devise
pour ma Philosophie ; (au grand siminaire du diocese de
Bayoune, 6 Nay, Charie, Pite., Obrissanie, Travail. Patience ;
Retraite 1901-1902. devise pour mn sceonde minn;e d( gjrand seininaire, Pieto, Travail, Humilitc.
Dans ce nil'iMC carnet, un interralle de cinyt an•t sipiare ccs
dernieres notations e ce lle de la Retraite de 1921-1922. En cette
derniere retraitc, qui preckde, de dcux ans, Ventrne au snminaire
interne, chez les Lazaristes, ii s'ayit toujours des mi:nes rertus,
mais appliquees au devoir professioniel : l'tducalion des cnfants
et de la jeunesse. Voici In ronrlusionm : Jo dois aimn r ccu.r dilnt je
a 'rm,,iimlon
dois m'occuper. J'aurai encore /c souw'i 'cor.taitld,''
rinicu.ri,,niaiprofessionnelle, utilis.inl •.s imoiintrls librie pour
tre monl temps, etc... .Iis,
It' timrl hIsti s.rV unn 'ie iniit/rii'ilre
: t''.seiintense qui s'alimentera toujoiur- autx mlinelts sourcest
*iiit'mnt et ir'.emple do' .Notrc-Srigneur.
I)r 1!i922 it

19131.

r''vsl (r" it,1 '(u!rau

Ic sil'ne'

on pltdi;1t Iab-

sitr'r il' il,'ts rii,,.rs ''fes. On sail que M3. It'rfyret. il quarantetrui.s tns,. ,xl ,ntrl che-z nious. en 192ti. On aiierait retroureir la
lilln'r d.c sx. p,'sde,s c, dr c ses derises, lout au lony de cette period,'.
EIn tout ,'as, Ic dertlirr jIur de 1950. il dcrit : Depjui' le 13
i lirnier, j'ai counlllltec6 ma soixante-dixiimie aiimee.
\.In Dieu, dans I'ignoranice du numero que portera ma derniiire,
i. \o'llx I'( y |preiarer.

iio\vellmbre

('haq'e aninire, dr, lI!li ei 1957. on retrouve, dans ses notes,
I'rcho de cclte hantise d'une preparation a la mort nccessaire.
.Ic nani pas trourtP le rarnet 195S. C'cst li que j'aurais voitlu efntrevoir V'intime de sa pends(e sur 'ultime prdparation. En fait, il
ri'derivail jpiil-ctrv plus, mais combien de fois, ne ,m'-l-il pas
laiss,' comn!,rendre qu'il ce sentait fatigut, use, au bout du rou!iau.
lommei'
i! disuit... inais son besoin d'union au Christ, de ddroIr"llint'il

n1111.1
1nes
'

restait pareil.

Lorsque, s'en alltnti I'infairmirie, le 13 octobre' au matin, il
ripetnil : Que c'est triste ! Que ci'st trisle I ii coulait sans doute
dire : Quel c'?st triste de constater qu'on est A bout de forces,

--

380 -

qutntld -" \uit ce qu'it ireste tuujuurs i faire pour se anictifier
soi-nlr'ii.le <t edilier les autres.
<juai qu'il en ,suit,nous aurons Ic culte du souvenir cl, dans
)nus prns'tes

IomLe dans nos sentitLmnts, nous ainterons ia vo-

quer la douiei minwmire de .M. Berycret en demandant d Dica de
muttiplicr duns la CoipaUinie et duns I'Eylise, les tines suterdotale>.t
missiounaires qui ressembleront it la sicttne.
A .ice, il y a dejil un an :.en 157), deccdait,
d'un accident d'auto, notre confrire M. Charles Thi\eny
(\oir .ntnales, t. 122, pp. 375-376). Cet anni\ersaire nous fait
un de\uir d'inscrer ici quelques mots s'iuspirant d'une breve
notice dontme n'I novemnbre 1957 dans la Semnaine rcliygeuse du
diociv-s :
.Marie-Jules-Charles Theveny naquit le 28 juillet 1879, d
Truyes, d'une famille tres chritienne qui journit d IEylise deux
7 ocembre. -

viictini

ro'atli,,ins saccrdotales. Vu sa sanle delicate, M. Theteny, pour
son It'mp, rint an Grand Siitnlaire, .Nicr', oil it cst ordutnne le

19 ddccmbre 1908. .Vontmd d'abord vicaire e Saint-Martiii-Vsubie,
it est ptlac, en iai 1915, d Nice a ce nimdme titre, en la paroisse
de Saint-Pierre-d'Arnie. Le 24 janvier 1913, poucant enfin suicre
l'appe' dc sa rucation
lil

ciait le diriy

de M. Nicolas, Lazariste),

M. Tl'hri'y rst adiis au Sminaire interne, d Paris. Des le debut
de la guerre 19Il4, apres quelques mois passes d Alyer, ii s'enyaye
conutitte aull

nier militaire colontaire et prononce ses veux de

Lazariste le 25 janvier 1915. sur le front,

a Clerniont-en-Argonne,

en prust'encc de son confrere, M. Louis Duthoit, lui aussi aumd-

ni,-r
iilitaire rolounaire i' 14 mars 1916. « Salvange, pre.i de
Clermoin-en-Aryontneut. Au. armies, le d6voucment, I'allant. le
courage de I'aumnnier ralent bientdt d Mi. ThIveny la Medaille
miilitair,. la Croir de yuerre, avec deux palmes et six dtoiles.
Sur les champs de bataille, il recevait, en outre, la Croix de
checalier de la Legion d'honneur, et quelques semaines acait sa
mort, en juillet 1957, it 0tait promu Officier de la Ljgion
d'houneur.
IQuelques-unes des citations de 1914-1918, pour ceux qui
savent lire et comprendre ces considdrants mesures. denotent
suffisamment le courage et la valeur de l'aumdnier.
ORDRE GENERAL

No

290

DE LA

42

DIVISION D'INFANTERIE

DU

2 NML1917.
Th6veny Marie-Jules, Aumunier titulaire. Au front depuis le
debut de la campagne. Vivant de la vie des soldats et se melant
a eux dans la tranchde et les postes de combat ; incarne aux
yeux de tous Ia simplicite et I'abn6gation dans sa mission d'Aum6nier. Par son experience parfaite des secteurs de la Division,
a toujuurs Ct6 un guide volontaire des plus prdcieux pour la
relive des blessds sur le terrain particulierement au cours des
combats d'avril 1917.
Onutle ;K"iMiA,\
N" 663/A DU 32" CORPS D'ARMOE DU 8 OCTOBRE 1917.
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L'abb4 Theveny Alarie-Jules. Auimnier titulaire de la 42*
D.I. Aum6nier des plus distingues et d'une rare modestie, animd
d'un esprit de devoir remarquable. Pendant les combats du 20 au
27 aout 1917, s'est inmpos6 A tous, officiers et soldats, par son
dc\ouement hors de pair, son entrain, son absolu m6pris du
danger, son esprit d'abneg-ation et de sacrifice et sa constante
bonne humeur, s'imposant les privations les plus penibles et les
fatigues les plus dures, toujours aux endroits les plus dangereux,
parcourant le champ de bataille, de jour conume de nuil. Aux
yeux de Lous il apparait conune le type le plus parfait de I'Aumluiiier militaire.
()ILDE N°

577 DC

94'" lEGIMENT

D'INFANTERIE,

DU

24 NO'VEM-

BlRE 1917.
Theveny Marie-Jules. AuinOnier d'un courage admirable. Le
22 novembre 1917 a accompagnd les hommes jusque dans les
tranchees elmemies, est reste une partie de la nuit sur le terrain
des attaques, A la recherche d un blesse.
ORDRE N' 469 DE LA 42' DIVISION, DU 3 JUILLET 1918.
Theveny Marie-Jules, modele de l'Aum6nier militaire. Impressionnant exemple d'une dune maitresse du corps qu'elle anime.
D'une sante fragile, mdprise la fatigue pour porter a tous et
partout les secours religieux. Meprise aussi le danger et se trouve
toujours aux endroits les plus perilleux, ou sa presence est pour
la troupe, aux mnoments difficiles, un reconfort puissant et un
encouragement. Au coup de main du 29 juin 1918, s'est comme
d'lhabitude, ddpense sans compter, assistant les ex6cutants jusque
dans la tranch6e de ddpart oii i. est reste tout le temps de
l'operation.
LEGION D'HONNEUR N'

9461 ,1D

30 AOUT 1918.
(*EXTRAIT)

M. Thdveny Marie-Jules. Auninier titulaire, au 94' R.I. Pr&tre d'une conscience et d'un devouement admirables. Bien que
dcgage de toute obligation militaire et d'une sant6 delicate, se
montre toujours aux endroits les plus pdrilleux, dans les circonslances les plus dures. Dans I'attaque du 8 aoit 1918, a fait preuve
d'une abnegation et d'un mepris du danger absolu, suivant de
bout en bout les troupes d'assaut pendant sept kilometres, sous
de violents feux de mitrailleuses et d'artillerie. Malgr6 ses forces
difaillantes, a assist les blesses jusqu' ce qu'il tombe d'dpuisenjent, h la fin de I'action. Cinq citations.
Au. lendemains de l'armistice du 11 novembre 1918, M. Thdceny resta, pour deux ans encore, aumdnier militaire de la place
dc Strasbourg.
Placd missionanire t Lyon (1921-1924), ii devint ensuite cur4
de la paroisse Sainte-Anne d'Amiens. Transfdrd comme superieur
du sanctuairede Notre-Dame de Valfleury en 1936, il exerqa, des
19.15, les mimes fonctions d la chapelle Sainte-Rosalie, d Paris
(en 1945). Mais sa santd dafaillante, le ramenae Nice, proche
ses confreres du Grand Sdminaire. II servit tout d'abord comme
auxiliaire,la paroisse de Notre-Dame de Lourdes, d'octobre 1952
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d mai 1953, puis, de 1953 d 1957, it reste chapelain du sanctuaire
de Notre-Dame de Laghet, proche de Nice et Monaco.
A la suite de son accident d'auto, transportld a i'1hpita!
Saint-Roch, M. Th6veny y dicedait rapidement ayant d ses c6tes,
le rhanoine Borgo, un de ses anciens eleves, et le chanoine Teatoris, aum6nier de l'H6pital.
Ses obseques furent celibries le samedi 9 novembre, au
;Grand St'minaire dec Nice. .1. Blanchandin, supericur, chanta la
messe des fundrailles,assist6 par M. le chanoine Falce, supdrieur
de Notre-Dame de Layhet et de M. Louis Meunier, directcur au
Grand Siminaire. Dans l'asisstance, on voyait de nombreux
prdtres et des amis, des Filles de la Charit6, des Swurs de la
Sainte-Agonie, de Sainte-Marthe, etc...
Mgr Alexandre Giraud, Vicaire gnderal du diocese et reprdsentant de Mgr Rdmond, archeveque-devque de Nice, donna
l'absoute, apres avoir degagd en quelques mots du cewur, If sens
sacerdotal de la vie du regrettd ddfunt. R.I.P.
11 nocembre. - Arrive en France le 19 mars dernier, en \ue
de sinmsacre voir supra pp. 340-347), Mgr Chilouet prend aujourd'hui. sur les 14 heures. i'avion du retour. I1 quitte Orly, en
compat-nie de MMl.Houfflain et Mollex et du Pere Deguise. Grenoblois. Cistercien de Boquen. Ces deux derniers compagnons sont
des 1xteranis de Madagascar qui regagnent leur ancien champ
d'apostolat. D)s le lendemain, h 18 heures, un tL61gramniu de
Taananarirt annonuait au T. H. Pere : excellent voyage. Heureux
coup d'aile vineentien pour la chere Eglise malgache !
Fernand COMBALUZIER.

M. FRANCOIS SEIINKA. C.M.
.-, .1; illct 1879 - 12 AoUf) 1•.5N.
M. Francois Selinka est ne a Hinterwasser, canton de Triibau, en Bohlmre ;Autriche), le 5 juillet 1879.
Je ne puis absolument rien dire ni de sa jeunesse, ni de
se; etudes. non pas qu'il ait gard6 un silence absolu sur ce sujet,
je suis mCnme persuadd qu'il m'en a parle dans I'intimite. mnais
comme ces conversations datent de plus d'un demi-sikcle, je ne
m'en souviens que tres confus6ment, si ce n'est qu'il m'ai dit a
plusieurs reprises que, au temps de ses etudes, il avait suivi
des cours d'architecture, et aussi que sa vocation A la petite
Compagnie 6tait assez tardive.
Quand il se decida a demander son admission dans la Congregation, i nnianifesta le desir d'aller consacrer sa vie dans les
Missions de Chine. Mais la Province d'Autriche n'avait pas de
maisons 1h-bas. Alors, des ddmarches furent faites, qui eurent
pour rdsultat de permettre a MA.Selinka d'entrer dans Ja Compa-

--

383 -

gnie i Graz. le 14 octohre 1902, et d'*tre transftre dans la Province de France pour se rendre immediatenent en Chine.
En cette annee 1902. se tenait A Paris la Vingt-Sixieme Asseimble ginurale. M. Boscat, visiteur de l'unique Province lazariste de Chine, avait obtenu du Supdrieur g6naral, NM.Fiat, la
permission d'eriger en Chine le premier srminaire interne avec
maison d'6tudes, pour les vocations indigenes. Atin de donner une
base a cet etablissement. M. Boscat de\ait emiuener avec lui un
groupe de jeunes clercs europeens. dont la formation 6tait dejh
a\ ancee.
M. Boscat debarquait A
En effet, le 6 novembre 1942-.
Shanghai avec un groupe de Ituit etudiants et fri-res. Comme
rien n'6tait pret pour les recevoir. on les instal!a provisoirement
dans. les batiments du petit seminaire de Mlgr Reynaud, vicaire
apostolique du Tche-Kiang. Ce s6minaire so trouvait a Ting-Hai,
petit port de I'archipel Tcheou-Shan.
Deux semaines apres, arrivait M. Selinka, accompagun d'une
dizaine de clercs. Pendant que cotte jeunesse s'appliquait a sa
formation et a 1'6tude, se construisait le nouvel 6tablissement i
Kia-Hing, ville situde au nord du Tche-Kiang. Dans la premiere
quinzaine de janvier 1904, les directeurs et tous les delves quitt;,tent I'archipel et a.llrent occuper les nouveaux locaux de
Kin-ling. Le 25 janvier avait lieu I'inauguration de la maison,
prtisidee par Mf.Boseat.
MI. Selinka y 6mit ses vceux le 15 octobre 190i. Lorsqu'en
I19(6, il eut achev6 ses etudes ecclesiastiques, il fut envovy dans
le Vicariat du Tchely septentrional (P6kin). et y fut ordonne prýtre le 13 janvier 1907, par Mgr Jarlin. Aussitot, il partit en
mission dans la chretiente de Yen-Shan, du district de TsangTcheou, au sud de Tientsin.
En 1912, le District de Tientsin fut separd du Vicariat de
Pekin, et drigd en Vicariat apostolique, sous le nom de TchelyMaritime. M. Selinka demeura a son poste et travailla sous la
direction de Mgr Dumont jusqu'en 1920, et ensuite sous I'autorit, de Mgr de Vienne, premier 6veque de Tientsin, qui fut expulsd de Chine, au debut de 1951.
Partout oh il a exerce le minlstlre, M. Selinka s'est montri
un missionnaire prudent et z616. II n'aimait pas le bruit et ne
prisait guere les reunions bruyantes, dont les nouveaux chr6tiens
sont si friands, car les discours aussi creux que v6h6ments
qu'ils y entendaient ne favorisaient guere la cause de la Religion. II pr6f6rait les instruire lui-meme et les former a la pratique des vertus chritiennes. Aussi 6tait-il respect6 et aimc, de
ses ouailles. On avait confiance en lui parce que l'on savait qu'il
dtait juste et integre. Quand les chretiens priaient leur cure
d'arranger leurs affaires litigieuses. its acceptaient son verdict
quel qu'il fOt, car ils 6taient certains que le PNre ne se laissait
pas corrompre par la flatterie. ni influencer par la caloinnie, ne
faisant acception de personne.
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Al. Selinka a connu la soultrance sous toutes ses turmies.
D'une sanlt tr<-s delicate, il n'a pourtant jamais et': frappe de
;ra\t
maladie : i.ais les intemperies des saisons, et surtout
une niurriture fort grossiere lui causaient de frequents Imalaises. D'autre part, sa droiture, un peu stricte, jointe a la ddlicatfsse de ses sentiments, 'ont fait parfois souffrir de la part de
e(;
proches, pour W'avoir pas 6tr suffisamment compris. Ml. Se-'titait de coux dont on dit qu'ils gagnent h 6tre mieux crmrlus.
:ques-uns le croyaient trop casanier et. par suite, ne faisaient
a pour enrtrr dans son intimitte.
En plus il son ministlre de inissionnaire, par son haliltel
, architecture, M. Selinka a rendu de grands services, non seuement au Vicariat de Tientsin, mais aussi 1 celui de PMkin, ou
il fut appel, pour dirige•r la construction de deux belles glises
et de plusieurs chapelles d'apres ses propres plans ; tandis qrn'
Tientsin, if batit surtout des chapelles et des residences de
missionnaires.
l.orsque les inlirrritcs ne lui pernmirent plus de se depenser
au ministire paroissiai, ,ers 1933, il se retira h la residence
6piscopale. oniil ;e rendit utile par de petits travaux speciaux.
C'est ainsi qu'il fahriqua de sa main des instruments de physique destinds aux nombreuses ecoles catholiques de Tientlin.
lentr6 en France en juillet 1951, il fut placd l'annte snivante a Graz. son ancienne Province, oul il exerca le ministere
aupres des Sweurs, autant que ses forces le lui permirent.
Vers la fin de I'annie 1957, NM.Selinka ressentit de cuisantes
douleurs a la face. Mis en observation a l'tHpital central de Graz.
il fut constatt, qu'il etait atteint d'un cancer du nez. Des suins
spr'iaux doni'ts a plusieurs reprises ne firent que ralentir les
[irori'rs du ima!, mais ne les enrayrrent pas.
Jusqu'au debut de juillet 1958, malgre de vives douleur-.
M1.Selinka nre essa;
pas d'aller cliaque semaine entendre les confcssi•r•s dans unti cole de garcons situEe hors de la ville. C(pendant le mnal eripirait. Au retour d'un nouveau sedour h 1'i6pit•U. A1.Ic Visiitrur voyant son visage ddfait, lui proposa de
rreevoir les derrii:rs .acremnents. Le nialade, qui se rendait parfailtrilent coropto do !agravite de son cas, n'hesita pas a accepter
la Iproposition. et s'y prepara de son mieux.
Des lors, la souffrance devint presque intolerabje ; mais le
malade la supportait sans mot dire. Sa patience fut exemplaire.
Dans les derniers jours, il ne se soutenait que d'un peu de lait
et de bire. Enfin, le terme approchant. ii se trouvait si affaibli
que la douleur ne produisait plus aucune reaction. Le 12 aoft
1958, sans bruit et doucement il rendit son mrne A Dieu.
De ses anciens condisciples du stminaire interne de Tin!Hai (Tchreou-Shan), il ne reste plus a l'heure actuelle que deux
survivants. Ce sont M~.Jules Meyrat, de la Province orientale des
U.S.A., et celui qui dcrit ces lignes,
Octave FERREUX.
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MONSEIGNEUR ANTOINE S.VAT (1878-1957)
SOUVENIRS

D'UN AMI

Servus inter pares in Domino.
()Deise

de Mgr SKVAT

- vie
" de Mgr S6vat tient en quelques dates qu'il ne sera

,perflu d'indiquer d'abord, pour servir de fil directeur
cette petite Leude, oi l'on m'a pri6 de relever mes souvenirs
sur celui que je connus depuis ma petite enfance et qui fut
pour moi un vdritable ami (i).
Ne le 15 mai 1878 A Isle et Bardais, dans le diocese de
Moulins, entro en 1894 au seminaire du RWray, en ce diocese, et en octobre 1897 a 1'ecole des Lazaristes de Lyon, Antoine Sevat fut regu le 7 septembre 1898 au novicial de la
Maison-Mbre des Lazaristes a Paris ; il y passa aux Etudes
en octobre 1900 avec le Prre Pouget comme maitre, y prononca ses veux le 1" novembre 1901, en pr6sence de M. Delanghe, el y fut ordonnO pritre le 28 mai 1904 par Mgr Potron, O.F.M. Place en 1904 A Alexandrie, puis en 1906 au
Berceau de Saint-Vincent de Paul, pres de Dax, il fut envoyE en 1908 a Madagascar. pour faire partie du groupe de
missionnaires qui gravitait autour de Mgr Crouzel, vicaire
Spostolique de Fort-Dauphin. Mobilise en 1914 A Madaz;acar, nomme en 1928 6veque titulaire d'Ezerus et coadju(cur du vicaire apostolique de Fort-Dauphin, il fut sacre en
la chapelle de la Maison-Mere le 30 novembre 1928, par le
cardinal Dubois, archeveque de Paris, assistb de NN. SS. de
Gu6briant, sup6rikur des Missions Etrangeies. et Le Hunsec,
-uperieur de la Congregation du Saint-Esprit. Vicaire apostolique de Fort-Dauphin en 1938, il y demeura jusqu'en 1953.
date a laquelle, sa sanl6 ne lui permettant plus d'adminis(1) Qu'i; me soil permis de remercier tout particulibrement ici,
avec les confreres de Mgr Sevat & Saint-Lazare. Mgr Minard, pretre
dminent du diocise de Moulins, vicaire gienral et doven du chapitre de
lacathedrale, de quatre ans plus jeune qu'Antoine Svat, qu'il connut
lors de sa dernivre ann6e au s6minaire du Rdray ; M. I abbE Yves
D6ret. orig'naire, comme l'abh6 Joseph Pasquier, de Cdrilly, cur6-doyen
de Dompierre-sur-Besbre (abbaye de Sept-Fons), qui recueiliit pour
mno les souvenirs de deux condisciples d'Antoine Sevat encore vivants,
M. Btrlhrlat, curd de Pierrefite-sur-Loire, et M. Dory, curd de Thielsur-Acolin, au diocese de Moulins : enfln M. I'abbW de Boudemange, cure
d'Ainay-le-Chateau. qui eut I'obligeance de refaire avee moi, cet
automne, la tournee de famille que Mgr Sdvat, A la fin de 1'annee 1950,
avait accomplie ave.: lui dans son pays, et de me transmettre ensuite
quelques prdecious et documents du plus haut prix que duliennent
les proches du venere defunt.
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Irer son immense dioc6se, il demanda d'etre nonmm aum6nier de la LUproserie de Farafangana : acte supreme de renoncement qui donnait A sa vie le sceau d'une cons6cration.
C'eslt ] qu'il mourut le 6 juillet 1957.
Le mar6clMl Lyautey, qui avait asAiste A son sacre le
30 novembre 1928. dit a son vieux camarade. le g6n~ral Chevalier. mon p6re : a Mgr Sevat est un grand servileur de la
Frnce. , Ve•irit d'un homme qui l'avail vu Ai '•iuvre et qui
s'y connaissait en homme-. ce mot prend tout son poids : un
grand servileur de la France, et de I'Eglise d'abord, un grand
servitlur de Dieu. tel fut en effet ce missionnaire par vocation ef par choix, qui donna toute sa vie et toutes ses forces
A l'accomplissement de la tacho A laquelle il avait Wte
appelb.

Comment. laccomplit-il ? D'autres sauront le dire mieux
que moi. qui F'ont vu. qui I'ont assist6 dans ses fecondes
annkes d'apostolat A Madagascar. Ici je me bornerai a
r6unir quelques traits qui risqueraient de disparaitre aver
ceux de ses amis et de ses proches qui P'ont intimement
crimnu comme moi-mame ; histoire oil se marque en traits
de fell. plus apparents aujourd'hui qu'alors, et de plus en
plus visibles A mesure qu'elle se deroule, la conduite de la
Providence dans l'entrecroisement mysterieux des occasiont
.
des circonstances, des causes naturelles et surnaturelles :
traits qui 6clairent d'un jour singulier la per'sonne de notre
ami, son temperament, son caractere. son action, tout ce qu'il
lenail de sa terre, de ses origines, de sa formation, bref ce
capital humain que la grAce fait fructifier lorsqu'il s'offre a
elle, et dont elle tire, dans chaque cas, quelque chose de neuf
et d'inedit au service de Dieu. Ces traits. nous les tracerons
en toute franchise et simplicit6, tels qu'ils se sont pr6senti'a nous, sans les arranger comme tendaient A le faire Ivs
nnciens hagiographes, sans en retrancher ce qui pourrait
chequer, ni embellir le reste. Le plus beau des sermons e-t
celui que Dieu nous fait entendre dans ses oeuvres, en se
servant, pour ses fins. de nos imperfections mWmes, qui font
d'autant mieux resplendir sa gloire : car enfin la plus grande
preuve de la divinit6 de l'Eglise n'est-elle pas la manirre
dont elle dure et se perp6tue A travers les siecles. malgrt la
pauvrcte, la faiblesse et les manques des instruments qui la
servent ? Pour Mgr Svat, comme pour moi-meme, c'6tait
la preuve visible de la v6rit6 de l'Eglise, c'etait le grand motif de croire aux promesses du Christ : ce fut la foi, et ce
ful I'esperance. qui le soutint toule sa vie. II me I'a dit main-
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tes fois. avec cotte simplicilt qui Mlail -a plus grande vertu,
et ce qui frappait en lui dus l'ahord : une simplicith toutc
accoid*e avec celle des fils de Monsieur Vincent, une simplicitcqui Mtait sa nalure mime. Ce scrait le trahir que de
ne pas parler de lui avec ceite meme -implicit. Car , dans
la simplicilt r5eide le nalurel, et dans le naturel le divin 1,
disail, en prenant possession de sa charge. le pape
Jean XXIII : , Moi, pauvre fils d'un humble travailleur de

la terre... "
Pauvre fils d'un humble thaxvi!ilour de la terre. voilh ce
que fut en effet Antoine S6vat. Son certificat de baptlme on
ftmoigne. Le voici, dans son Mloquente simplicilc :

DIocESE DE MOULINS. PAROISSE DE ISLE ET BARDAIS.
BAPTErME N° 17.
L'an mil huit cent soixante-dix-huit, le dix-huitiime
baptise par nous curd sousjour du mois de mai a id&
signd : Sevat Antoine, nd le quinze de ce mois, du
I•gilime mariage de Sdvat Francois, bucheron. et de
Francoise Caffy, demeurant d Rouy. en celle paroisse. Le parrain a dtcSeval Antoine, journalier,
cousin de l'enfanti demeurant 4 Saint-Bonnel-le-Ddsert ; el la marraine,Angile Caffy, lante de l'enfant,
demeurant a la Corne-du-Bois. paroisse de Cdrilly .
lesquels ont declard ne s avoir signer.
Em. ROQUES, cure.
Curieuse figuie que cet abbt Roques. Je l'ai bien connu
dans mon enfance. car il venail souvent voir mon grandpere Eugine Vach6e, a Cerilly. en compagnie de sa nice et
de ses deux neveux, dont I'un est encore m6decin A SaintAmand. C'6tait un Aveyronnais, qui avait I'accent du terroir,
un langage image, beaucoup d'espril. beaucoup d'humour. et
une confiance a toule 6preuve en Dieu, bien qu'il n'Wet guire
de satisfaction avec ses paroissiens d'Isle, I' , Insula super
fluiurn Mlilmandram , (Isle-sur-Marmande), oil, au dire
de Jonas de Bobbio, les disciples de saint Colomban. le seI'ond apotre de la Gaule, avaieni, au d6bul du vi' sicle,
fond6 selon la regle du grand saint iilandai' un monastrre
dans- lequel Theodulphe Babolinc rassembll
une grande
Iroupe de religieux qui y fireiil brilipi la religion. " Hllas i n,
lous disait le bon abbe Roquce en reprenani les termes de
1'historien merovingien : r Relifionc omni pollenle, plebes
adunant. fIreges Christi congreqyanl... Les temps ont bhitn
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chaIydq. En ces lieus.i jadis sanctifids. loIreligiot, le brille
bsence. MJIucaises tcles. pas ntuplus g!Iure que par.sotn
vtis cours ; mais je ,te les vois gubre i l'dylise que pour le
baptl,:m, hl communion. le mariage el les fulnrailles. Enfin,
que voulez-vous ? Je dis au bon Dieu : Je fais ros afftires
je peux : i} rous de faire le resle. , C'est de Iqii
c,('rIni,
qu\'Antoine S\vat reout ses premi/*res leqons do catkchisme
pelite 6glise de Bardais o'i it avail el hlapitisE. Le' paen in
role-. de -on Ibou vieux curE le frappaient d'autant plus qu'il
Irounai! !e plus -ouvent chez soe proches la mrme pratique
reduite aux grainds- acl-s de la vie. aux services pour le- d.,funts. aux messes du dimamnehe des Rameaux. de la Toussaint el du jour des Morls. - ce culle si vivace chez nos
p;a.\-ans. iui fail. me disait Imbart de la Tour, que la France.
au lemp- de la Rbformo. et iresl'e tidile 5 I'Egli-e. Cela 'st
peu as.-ur•menut ; il en est qui le d&plorent o' qui. amis plus
ou moin-s dtsiniitbresss ou plu- ou moin s sinelres de I'Egli-e.
lui conseilleraienl, s'ils avaieltt voix au chapitre, de ne pas
une administralion aussi gi6nireu-ie des sacreci
so prlter
nilnis. quiitte a diminuer le nombre de ses fidele- pour on
accroitre la qualilE. Tel n'dtait pas l'avis de Mgr Svat. qui
savait a quoi s'en lenir. Nous pensions au contraire, l'un
et I'autre. que le 111qui rattache tant de se- tidiles a l'Egi.i-e.
sii('u qu'iIl -uit. ne doit pas itre rompu. slns quoi plus
ibsit-lerait de ce qui lui rattache los imes. Ntiis
riiien ie
pein-im- aul'il lie-aut pas tleindre la mache qui fume encore,
ou les braises que nos paysans gardaient i leur foyer pour
l1rnillumer le lendemain ; car ilsuffit du souffle de la grice
pur raniiimer la flamme qui parais.ait pri~.de muurir. Et
je pelisai- que mon ami Antoine S6vat ei 6tait l'exemple
frappanl. II l'etail. nous le vertons. de plus d'une maniere
encore.
11 etait bien de cette race, de cetle terre, qui, quelque
ingrates qu'elles pui-sent paraitre a l'observateur presse ou
prevenu, ont fourni A l'Eglise, depuis le temps de saint Martin, de saint Colomban et de saint Mayeul jusqu'h nos jours,
tant de saints, tant d'ap6tres, lant de hautes personnalit6s
rceigieuses. Tel cet abbe Louis Cabanne qui, apres le cure
Lagarde. avant I'abb6 Gagniere, accueillit Antoine S6vat A
Crillv : fils d'un bilcheron, n0 A l'ombre de la vieille eglise
de Braize. sur les confins de la Foret de Trongais, itavait 0t6
a Paris i'eleve de Gasparri et le confesseur de Verlaine ;

c'*tait un homme extraordinaire, qui euft Wt appel6 aux plus
hautes fonctions s'il avait su chatier sa langue ; Antoine
Sivat lui garda toujours une grande v6neration. Tel son com-
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pagnon. c0onlrcre e't intinr amiii Emiiii Piic,. di,.M,.aiiln,.
Ame d6licate et iennreuse. qui lui 6tait particulii-rement
cher : la vei!le de -a morl. A Meaulne. le 14 aoul 1957. il
evoquail avec 5motion, en ma prbsencee la grande ligur,' de
celui qui venait de nous quitter et qu'il s'appretait a rejoindre pour la

.,Mi-sion

du ciel ,.Tel encore Mgr Henri MIa-

zerat. coadjuleiir nomnim de I'Aveque de Fri.jus et (de Touilin.
dont la famille e-'1 originaire d'Ainay-le-Chiteau. 1Tel ",'Ilie
Mgr C(amillv Chilnlt, dont le pere Mtail li

a Pied-de-Nid

dans la comuineii
de Saint-Bonnet-le-De-zrt auj'.iiurd'ui
Saini-Bonnet-Trrincai- . pris des forges de Tron;ai-. oil il
travailla danii- li trClilcrie avanit d'aller aux laminoir- ile
N'usine Saint-Jacques de MontluCon (il ne consentit jam;tis
a passer contremailre. ear il nro voulait pa- commander :
Mgr Chilouil qui ful. a partir tie 1928, I'auxiliaire de Mgr S6vat en qualit6 de provicaire. a Wtc sacre 6vque de Farafangana. le 2 juillet 1958. en la chapelle des Lazaristes. par le
cardinal Feltin. a--sist de 1Mgr Bougon, eveque de Moulins. "t
de Mgr Defebvre. Lazariste, evdque de Ningpo en Chine. le
vicariat apostolique de Fort-Dauphin. dont Mgr S\-at 6lait titulaire. ayani Cli. divii- en trois diocese., avec 6veques residentiels : TulCar. aux Assomptionnistes ; Foit-Dauphin, dont
Mgr Fre-nel, Lazari-le. a Bt6 sacr, 6v0que le 4 juin 1953 ;
Farafangaia enlin. dont Mgr Chilouct devient aujourd'hui
tilulaire. Tous ccs hommes, tous ces grands missionnaires
du Chrisl et de son Eglise, d'autres encore. viennent de ces
mmeo- hords de la forM qui joignent le Bourbonnais an
Berry et cement aux confins du pagus burbuniensis t;I triancienne cit6 hiturige.
C'est Ii qu'est ne Antoine S6vat, au domaine de Langeron, du hameau de Bouy. dans une enclave de la paroisse
d'Isle et Bardais. en lisiire de la forkt qui l'entoure de tous
ses cantons aux noms ancien- : la Croix-de-la-Loire. les
Fonts-de-Verne, les PrMs-Laugers et Villejo. Pont-Charraud,
les Tiers, Richebout. C'est sur ses horizons que s'ouvraient
ses regards d'enfant ; it aimait a en contempler les cote- qui
ondulent sous le ciel comme des vagues ; il en connaissaif,
comme son pere. lous les arbres : c'6taient pour lui des amis.
dont i! pleirait la mort lorsqu'ils tombaient sous la cogn6c
du beiheron. Sa forMt, comme it I'aimait ! Chaque fois qu'il
revemn;it an pays aprbs I'avoir quilt6e, it la parcourait avec
ravissemfnl ; il foulait son sol 6lastique, il mesurait du regard la monl6e de ses chines vers le ciel pareille A I'ascension de I'ame vers Dieu ; il humait ses senteurs, il relevait
le passage rids hbles diles sauvages, chevreuils. sangliers et

-

391 -

,tcrfs ; ii suivait le vol des oiseaux, il ecoutait leurs chants
avec la voix du vent dans les branches, - il edt pass6 des
heures A enlendre le rossignol, - et s'emplissail le cceur de
-olitude et de silence. Ainsi que me le disait hier encore le
prince Xavier de Bourbon, nos paysans, ces observateurs de
la nature, sont toujours pres de Dieu parce qu'ils voient son
r.uvre1 devant eux. C'Ulait le cas d'Antoine Seval. Sn foret,
ii la goCitait en artiste 6pris du sens spitiliel des cho!es et
Ilds splendeurs de la creation divine ; j'ai gardO de lui les
(idmirables photographies qu'il avail prises nagubre de
I'Mtang de Morat et de la Reserve royale qui la horde, - avoc
Ine autre de moi-mcme A l'orgue de notre vieille 6glise, oii
il aimait m'accompagner pour en actionner la soufflerie, tandis que je jouais les Chorals et les petites pikces de l'Organisle que C6sar Franck acheva sur son lit de mort, et qui
I'aidaient, me disait-il, a prier. Lorsque, s6parb, dans son ile
lointaine, du pays et de la forkt de son enfance, il ne pou:tii
plus I'evoquer qu'en souvenir, je savais bien que je ne
pou\ais lui faire de plus grand plaisir qu'en lui en adres-alnt des images ; je n'y manquais jamais, et il m'en remer.iiiat chaque fois avec emotion : o Que vous Mles bon, mon
hlier Jacques. et comme c'est gentil A vous de penser a moi
dirns notre cher CUrilly, dans votre maisou familiale, dans
ittre belle forMt, et de me permettre de vous y rejoindre en
pensee et d'y dtre avec vous. ,
A sa terre, A sa foret, il tenait par toutes les tibres de son
>'!re. Tous les siens y 6taient enracines depuis des g6neralions, et tous - ou presque tous - y sont demeures attatchs : dans la region d'lsle. a Ainay, A Valigny-le-Monial,
' Saint-Bonnet, a Saint-Arand, ainsi que dans la region de
Co'rilly, -oi la famille Caffy parait s'6tre 6tablie d'abord,
;ý
p'i s que l'aleul, du Kaffy, emigre de Hongrie en France, s'en
fut venu d'Auvergne en Bourbonnais , sur un verrat ).Lors
de son dernier sejour au pays, du printemps A l'automne
1I50, Mgr Sevat avail tenu a visiter toute sa famille, et, apres
avoir vu les Caffy de Cerilly et baptis6 une petite-fllle de son
fr';re Jean et de sa belle-soeur Virginie. demeurant au domaine du Charolais, pres de la route de Cerilly a Theneuille,
ii avait demand6 au cure d'Ainay, I'abbe de Boudemange,
de le conduire A la petite 6glise de Bardais, ofi il avait regu
le baptime, puis de le mener chez tous les siens : les Ducaffy et les VWnuat-S&vat d'Ainay, les Borgrave-Caffy de
Liard, au moulin de la Riviere, Marien Caffy de Richebourg,
les Andre Caffy, qui cullivent cinquante hectares de terres
aux portes d'Ainay, les Joseph Caffy qui demeurent au do-
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maine des Vrines de Valigny-le-Monial, les lirot de SaintAmand. qui lui tirent visiter les chateaux de Meillant. d'Ainay-le-Vieil el de Bannegon. Ainsi, it avail tenu a revoir, une
dernieie fois, tous les anciens, comme il le disait, aux lieux
mo•nies de sa nais-ance.

Son enfance avail CtiWdure, difficile. traversee d'epreuyes, et lui avait fait faire, tout jeune, I'apprentissage de la
I loquelle il demeura fidele loute sa vie.
sainle pauvrel
Son pare, le bficheron, 6tait un homme droit. un bon ou\rier. habile de -on m6lier, estimb de lous. On l'avait surnommb <, Jambe de renard ,, el il etait connu dans t•ut le
pay '-ous ce nom. Son fils Antoine avait hOrit6 de lui une
grainde agilit6 ; il m'emerveillait de le voir munter, enaiitl.
au somnmt du grand cedre qui ornait alors Fenlree de la
Contesteric h CaUrilly. De son pere encore, il tenait une fiorce
de r';si--t;ance peu commune, qui devail le seixir plus lard,

lorsque, en d6pit des crachements de sang qu'il avait cus
apr',s .es ann'e- d',ludes, it alla exercer son ministrre dans
Ie vasic dioci-e de Fort-Dauphin d Madagascar : ii le parcuurait par tous 1l ,s temp;. sous la chaleur. sous les pluies,
darns les conditions les plus iiconfortables, par des chemins
qu'il lui fallait parfois ouvi ir a la pelle ou a la piochli. en
usant des moyens du bord. la filanzane d'abord e! la pirogue,
puis. apries I'ouverture de pistes en 1930, sa peiite C4 et les
Iraniports locaux.
11 avait une sant6 de fer. un e-tomac de
fer. et une I•sis-tance " toute

6preuve

, me disait de lui

M1.Chilouet. Geux qui I'onl connu en sa seiziime annee au
-eminaire du Reray, oi il ful charge un temps de 1'inlintmrie
(Mgr Minard), ont gard6 le
tsouvenir d'un homme qui applenail aux autres a Otre ce qu'il 6lail lui-mmre : un homme
dur au mat, qui ne voulait pas de plaintes, mais du courCge.
Tel avail 6te-on pere. leIficheron Francois Seval. Mais.
un jour, la misere s'abattit sur lui : en bichant, une blche
lui tomba dan• l'teil, il perdil Ia'oil, 1'autre se prit. I'accident
lui porta au cerveau, et 'on dut le transporter a l'h6pital
d'Yzcur,. prbs de Moulins, oh it mourul. Sa femme, Francoise, restail seule avec ses deux enfants, Antoine, age de
cinq ans h peine, Jean, qui 6tait n6 trois ans apres lui. Alois,
pire que la pauvrele dans laquelle ils avaient jusque tl v6cu
content- de leur sort. la misBre s'installa au foyer. Le mal
vint encore I'accroitre : une fievre typhoide, A laquelle leur
mire, accabl6e par la peine, avail mal resistW, la reduisit ,, d
rien ,,. disaient les gens, el c bonne 4 passer au d6bredinoirr
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dtiSaint-Meleou." ,.Cependant. elle n'tavail r-in pei'dii de sun

courage. Elle continua d'r6levr

ses deux fils. 'iCacheliere-

de-Bardais ot ils s'litient ih'ii-puort's. Antoine allait o'l
-at s-pltii-ne
ciasse a I'ecole d'lsle, qu'il ftrequelnt ju-iqu'i
ainnt e. L'un des ire•lres de Fralit(i'se. Jeanl I' pi.re de Joseph
CalTy des Vtines. ni an dominliie d(i Biouy-de-Ctriliv. et demeuraint alors h la Corne-du-Buis, au revers tde Thiilais,
-nlllairle les deux
\rrs la Moinul6e-de-Soulice. faii-it chlaqui
ele
'icut's qui le s6paraienl d'elte, pour lui pViorr duipaii, ti
1
,Tdi-aitiil
i ses enfilanls. ( Quel brave Iounnmr , ee Ctffy
ntis
families de pa-allns
faut
dirt'
quet'
tielui les gienl-. lls

el

"lAie:ill.
alor hl;'' ililtnls. et il I' l- s-' 'y
v' nll
ii t'n aidl !es tills
atix auties. ;ains mniiiagt' er sa peine. -on lenmpl)- et se'- ('e'-.
Copenidatl. ()olemnie la pauivre f'm me st viiti! tilan l'ini[us-ibilile de nourrir ses deux enrfantl. Jlean prit iin cliar'e le
u,
la Moniil'"e t o il I'»liva. pui- quehlIe
phis jeune el I'amnina
onl' .otiseph CatTy.
Antoine
s''ie
fillcliez sill (Ini
lemps apri's.
i'atinb des frri'es de 'Fraltois,. qui cultivail. pour le comi le
<iqM. Pinitiln le dom)taiiit d, la Collte-lerieia (C rilly. Quanil i
i '-;
un
lani- 1lt4
Flra:llu iis,. elile eommnei;'a piar lialhiler -eulet
\ieille maisoii in torchis. parnrille ii la matitii• du pi lit Pou•cl. qui'on pe'Ut voir enco're all lhas titI'enolahe tl B3ougiilntiit
ionl
puils tl inre pciirie poutr
da;is la Fnrdt de Troiinais. avec
vxaches. EI!e vetail e'n pleine nuil du Polit-Iougimont A
le's
et piulir
la Muntie. pour y viir -til fr•l're t'l >li lotlil J aiin.
:
IDe pli-- \aiilans qu'rtlle ine st
cditclcher quelquie nlourriurti.
-,raientl pa- r'isqijis de nuiti itravers la ft'hr't pliline do mnystiroe inquitlianls, mais elle coninit soni 'imi a IDieu et ma,chail lbr'avement. Cependilani. une Ih ll existeic liee poluvail
rejoindre son
liurer et M. Pinon de C(rilly la decida a venirii
fils Antoine h la Conteslerie. oil ii •ilaogea dans ie petite
chaimrnie. jusqu'i la veille de sa moil survenue ern 1917. Je
I'y ai bien connue. Lorsqu'elle appril que son tils ain6. AnprCi-r'e el mi-ioine. se disposait a quitter sa faniille pourttre
sionnaire, elle en fut 6mue comme lous les siena. A celle
upoque la vie de fI'amile prinmai toii, el l'on lie eomprena'i
pas qu'un fils premier-n( partil eni missioni, laissantl a mnire
;i charge. Mais, elle s'en consola en disant : < Enfin. peulqu'il arrivera pape ! n,Quant a son fri're Joseph Caffy,
:l/re
il comprenait mieux les cho-es. II me disail en 1925 : t Le
Toine, noire missiolnuire, fail son devoir. Id-bas, i Madagascar. Ma femme dit qu'il n'esl pas heureux : bien sir, il
peine ; mais c'esl son goui. el puis il fail son service
d'homme, comme vous, el conmme moi. qui laboure i soixantequinze ans. Si lous faisaient d,' mnme,e nous n'en serions
pas o0 nous somnmes.
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II me faut ouvrir ici une parenthese, car cc Joseph (iatly,
, le ptire Caffy n, comme nous l'appelions, 6tail une figure
oirginale entre loutes 12) : il reprdsentait a nos yeux Ie type
du vieux paysan franqais. qui est demeur6 immuable. me
fa;isait ob,-rver Emile Mile, depuis le temps de saint Louis,
peut-e!re de saint Martin, mais qui a presque completcinent
lisp;tru en I''c-pace de deux g6ndrations. II exerca une inlliiuice dkcisive sur la formation de son neveu Antoine, dont
beaucoup de traitS de caract.re, et dont I'esprit mime. nous
demtiurieriient Iermis-. -i on ne les rapportait A 'homme ilui
ful son premier ýducateur el son premier modele. Je I'ai
conin el fr(qurinte surtoul dans sa vieillesse, A cet Age (,'
ils Ithmmes, comme les arbres A l'automne. rendent tout leur
,ielat el lieur splendeur cachtie, el je ne puis mieux faire que
die redi e iei que'[qui-s-lns de ?es propos que son neveu avait
maini,-- foi- r:ilendus. et qui -'etaient grav6s en son esprit
auimomcril
,idlos
I
mes s'dveillent a la vie et recoivent leurs
plus for eý.leur-- plus durables impressions.
Lo voiei. un jour de septembre 1925. dans son champ qui
surplombe le chemin : droit et fier, avec une distinction de
race. et toujours solide malgr6 ~es soixante-quinze ans. ii
mi-ne la charrue et parle ases baeufs : , J'ai ilevd, me dit-il.
seplt etifnlts 4i la dure, six de moi, el le fils de ma soeur, le
Toine : mis pts plus malheureux pour cela. C'est vrai, deur
,iemes garfon. onl eiL tuWs ( la guerre, el deux de mes genrile. le mari de la Marie Auclair et celui de la Rose. Les autres sonu partis d la ville, et iUs disent : 4 quoi bon avoir des
enfants pour les faire tuer i la guerre ? Aussi, A present,
r'esl noi qui dois pousser la charrue ; et apres moi, qui ?
.1Ms enfants sont-ils plus heureux que moi ? Je ne crois pas.
Je voyais 'autre jour une de ces jeunesses qui me disail :
Iou.s nous faites revenir au premier sikcle avant JesusC'hrisl. - Comment ? lui dis-je. Mais c'est toi qui nous y
fais revrnir. Votre progres, il marche & reculons ; ilnous ramfne i l'etal de sauvages ; aujourd'hui la sanIt s'en va avec
la conduite ; ii n'y a plus de lenue. Ca n'est pas Ca, la vraie
rivilisation ;elle consiste i faire chacun son devoir. Quand
on fail cr qu'on doit, on est toujours content. II faul savoir
atlendre. Eux ne savent pas. Ce qui leur manque, ce n'est pas
'instruclion. c'esl I'esprit. L'instruction est bonne si l'esprit
est bon, ellf esl mauvaise si l'esprit est mauvais ; et le pire
'2,Je !'ai ddcrit. sous !enom du

a plre Louis ,.dans mon livr>

sur La Fordl de Tronqais en Bourbonnais (Horizons de France). al clupirpr drs Mwltiers et des Hommes.
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de' tout est qu'elle ne rend pas meilleur. Voyez-les

aujour-

d'hui. ll veulent jouir tout de suite. Ils n'aiment que I'arrent el le plaisir. PourLant la fortune ne fail pas le bonheur ;
ur'ec elle vient I'ambition. qui vous tue un homme. et puis
hls inmuvaises aclions. pas d'iqnorance ou de bdtise, mais de
malice, qui fail qu'on ne peut plus regarder son ,mitre en
ftce. Les autres me disent : Pourquoi es/-ce que lu ohhis
z
lotnmttnre ? C'est un honime comme ini. - Parce qur' 'est
un honmine comm,, moi. je ne le crains pas. .lais parce que
,'est mon muftre. je lui obeis pour ce qui est juste. II vaut
,ieu.R.
obhir que commrnder. El puis. il y en a un ui-dessus
de nous : quand j'obis 4 mon maitre, qui est un homme
juste, c'est i Dieu que j'obeis. Mes croyances sonl inrisibles,
niris je les garde.,
II n'6tait pas devot, il est vrai. mais il avail. avec le r,-pect des traditions, la religion naturelle et les vertus naturrlles : il croyait fermement en Dieu. qui gouverne les saisons et les hommes, et qui sait mieux que nous ce qu'il nous
'fa•t ; et il faisail son devoir, simplement. sans malice ni
envie. , Pour/anl, disait-il le 2 aout 1929 a son neveu Antoine,
qtui 6tail revenu au pays natal. et qui avait voulu descendre
lchz ses vieux parents a la Contesterie. pour/ant, les prdtres
sont des hommes comme les autres. - C'est la preuve. lui
lis-je. que l'Eglise n'est pas leur euvre. - C'es/ vrai, r6pliqua-t-il ; il y a des choses qu'il faul croire. qu'on ne peut
pus voir. , Puis se tournant vers son neveu, et I'interrogeant
-ur Ie travail du dimanche : a Je comprends qu'il faul :'abs/tr•irde ce qui n'est pas urgent. Mais il faut bien. le dimanrl1r, nourrir el panser les bUtes, rentrer le foin qui risque de
so perdre. Pour ce qui est necessaire, je ne peux pas penser
que c'est defendu de Dieu. - Et en effet, Ca ne l'est pas, r6pliqua son neveu. Nolre-Seigneur Jdsus-Christ I'a dit. Enfin, observa le vieux, la liberNk, il faul en laisser un peu,
miais pas trop : assez pour conlenler les gens, m•ais pas
axssez pour nuire. ,)
Dans les dernieres annkes de sa vie, il souffrail de voir
Ies changements qui s'etaient oper6s, en 1'espace d'une g6neration. chez les jeunes, qui avaient desappris de nommer
Dieu et de penser a lui, qui ne voulaient ni Dieu ni maitre,
que l'on avait habitues A ne plus rien respecter et a ne plus
rien craindre, mettant a la place de 'amour l'envie el la
haine. En politique - Daniel Halevy, que je conduisis voir
le pere Caffy, en 6tait tres intrigue. - ces paysans, tous bonapartistes, Btaient devenus d'un coup communistes. Et ils fai-aient bon march6 de toules les traditions. ( La Marguerite,
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qui c.rl usr lI:-l dui ,e mci disitl : Vous eles Id, a• faire les
bour!lois el i avoir la peau de ros enfants. Je ne lui ai pas
repondu. j'ai fail seniblanu de ne pas cntelndre. Je comprends,
ialis je garde pour moi : 4 quoi bon leur dire des paroles ?
Je rvus le dis : ils soln plus inslruils que moi. qui ne sais
ni lire ni ecrire, mnis its in'oii pas I'esprit... Par ex.rmple,

quand elle
e esl entu, ine parler de la Russie el de l'Espagne
rouge. je lui ai dit : las-y. ('i tia raiail'rie.Elle n'o plus rien
dil. Ell, roudrail r'oir Ious les bourgeois et lous les curds d
1'exception de mon nr'tru dians un Irou. atri'c de la dynarnile
dessus. Que roulez-cous ? 11 faul les laisser oui ils sont. el
fairr,so d•eroir. Pour le re.te. s'en remnellre au bon Dieu ;
lui s,.ul peul nous saurer. Du moins, j'y crois : Ca tie se' voil
pas. imais c'es rommne ca. Mais. j'aime 6i rous voir. Monsieur
Pi,,,i, el Mo,,siiur Jicques. Monsieur Jacques Cheralier. Tu
f'eunttds aerc le. rilhes. qu'ils rme disent. Non ! je m'entends
arec If's homntir• jusles. Vous. Monsieur Jacques. je rous
aiPli pIr'e
qulc rus 1:ri's lu houme juste. - I1 m'emlllri•ss'
sur l-s ileux j.ijii,.
Weme raccompagne. toujour' solide malsre••
.iiuaitr-vinlgt-sept
'
ans, jusqu'au haut de la prairie
d'oil 1'ui d(i+u\rre IP clocher et la fort. (( Voyez-vous. M.onsieur J.Icues. me dit-il, autrefois on peinait pour gagner son
pain. Mais otn ir se plaigniail pas, on ne senlail pas son mIalheur. M.intlrem,,itl l'instruction qu'on leur a donnee a rendu
les yi,,s en 'ieu.. rmchants. mecontenls. mnlnmne quand ils derraient Ptir hrurrl.r. Prions le bon Dieu qu'il nous gourerne

el qu'il yourernele.s tutlres. s'il Ile
ul. Mais peul-dilre qu'il
ne Ie peut pas ? - II faul 1'espirer lout de iweme. lui dis-je.
- Oui. rt conllinuer Ii faire ce qu'on doil pour Ie bien. El.
qu(al

la fin viendra. y prendre comme fa sera.

n

Hi-las ! les sombres pronostics qu'il portait sur la g6nration presenle devaient se r.aliser dans le plus affreux des
drames. que, grice a Dieu, il ne vii pas. Entre tous les enfants
de -on oncle. Anloine S6vat aimait parliculirement sa cousine Rose, si intelligente, si vive. si sensible, et qui etait plus
dure que personne au travail ; je me suis laiss6 dire
qu'avant son entrde au seminaire on avail song6 A les marier.
II etait en correspondance suivie avec elle, qu'il appelait , sa
chore Rosette ,,
c'est elle qui le tenait au courant de toutes
le- nouvelles du pays, et, depuis I'ett 1938, c't.ait dans la
maison de M. Pinon, tenue par elle. qu'il descendait lorsqu'il
venait A Cerilly. Or, les ann6es tragiques que nous v6cames
en 1939-1940 puis A l'et6 et I'automne 1944, la resistance, le
maquis. [a liberation. les rEglements de compte qui suivirent. lui avaient portl au cerveau, et elle ne cessait de vitu-

-

397 -

prer contre tout et contre tous, contre le gouvernenmett, ou
les gouvernements, contre les classes poss6dantes, contre
ceux qui a son dire exploilaient de toutes manii-res Ie pauvre
peuple. Un jour, le 14 juin 1954. nous apprimes avec slupeur qu'elle s'6tait noyve dans une mare. Je fus charg,. avec
tiotre bon cure de Cerilly. Pabb, Jacques Barreux, l'annoncer
la nouvelle A son cousin Antoine. II en fut frapp6 au fond
de i'Fme, et ne s'en consola point. (Je crois que ce fu la raison pour laquelle ii n' voulul plus rievenir an pays.) La lettrc
qu'il m'&crivit alors traduisait la d6lresse d'une Ame qui se
Irouvait soudainement placee devant le mystere de notre
destinee humaine, les retours incompr6hensibles du sort, le
secret plus incompr6hensible encore des voies de Dieu et de
la grace sur chacun de nous, sur une de son sang, de son
coeur : elle s'6tail livr6e aux forces aveugles du destin, dont
le poids portait, non pas seulement sur elle. mais sur tons
ceux qui I'avaient acculde A cette issue d6sesp6rec. Et cependant it se r6p6tait les termes de la belle oraison du dixieme
dimanche aprbs la Pentecitc, que notre v6n6r6 maitre M. Pouget m6ditait souvent devant nous : < Deus qui omnipotentiam tuam parcendo maxime el miserando manifestas : multiplica super nos misericordiam tuam... n Car la toute-puissance de Dieu passe tout ce que nous en pouvons concevoir;
mais il y a une chose encore qui la surpasse : sa misericorde. Et puis, me disait-il : e Comme volre sceur MarieLouise, la Carmelite, je crois (ila toule-puissante efficacild
de la pridre. »

Antoine S6vat demeura plus de six ann6es chez son oncle Caffy. Ii s'y rendait utile de bien des manieres. Connaissant la sfiret inflexible de son jugement et la bonti de son
c(pur, son oncle et sa lante, trrs pris par les soins de la cuilure et du m6nage. l'avaient charge de s'occuper de leurs enfants, dont I'ain6, Jules. avait -on age. Antuine avail le discernement des ames : par son exemple, par ses conseils, 11
se r6vEla, tout jeune, un excellent 6ducateur. Avec cela, il
savait se faire aimer de ceux dont ii avail la charge. 11 partageait leurs jeux. II avail la reputation d'etre espiegle et vif.
On racontait que. lorsqu'il habilait avec sa mere, A Cachetii"re. a la Paliscrie. il cacliail tLules les aiguilles cdes voisinee. Espiegle et vif, ii le cd(emcura toute sa vie. Mais son
espiegletie s'6tail muee en une affectueuse bonhomie, nuanc6e d'ironie sans malice, qu'il dissimulait dans sa barbe, avec
une pointe d'humour et beaucoup de bontb. Quant a sa viva-
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cilb, cite 6tail bien connue de tous ses inlimes : un jour qu'il
etait en tourn6e 6piscopale A Madagascar. son auxiliaire,
M. Clhilouet, importun6 par les rontlements sonores de son
conipagnon de chambre. -iffla a plusicurs repri-soe pour !e
reveiller. El Monseigneur de s'6crier avec vivacit6 : ,, Dites
d ces garnements de e taire, is m'emprchent de dormir. n
Mais, dans ses mouvements de vivacit6, d'ailleurs vile reprimes, transparai-sail la droiture d'un homme incapable de
dissimuler, car il ,lai homme de coeur. plein de calme,
d'6quilibre. et craignant toujours de faire de la peine :iutour
de lui.
lei -e place un de ces petits ev6nements qui decident de
toule une vie. En mai 189i0 Antoine S6val avail fait sa premire communion en notre 6glise de CBrilly. Ses parents,
qui subivenaient difficilement aux besoins de leurs sept enfants. songerent a le placer. Le pere Caffy vient done trouver
mes grands-parents Vach6e, qui habitaient a trois cent- pas
de la Contesterie. dans le haut du bourg. la vieille maison
familiale oi je suis ne., oil nous venions avec ma mere, et oi
je reside toujours avec les miens, au temps des vacancc-. ,1
fut entendu qu'Anloiie S&vat entrerait A leur service.
Mon grand-pere, Eugene Vachee, originaire de Meaulne,
avait &.6 pendant de lonzues ann6es notaire a Cerilly. C'Utait
un homme d'une rectilude parfaite, estim6 de tous. qui avait
rendu de grands services dans le pays. f Mais, nous disait-il,
et ce mot resumait toute son experience de la vie, la reconnaissance est une lourde charge ,. II est vrai qu'on agit,
obse.-ail Mgr S6vat, pour 6tre reconnu, non des hommes.
mais de Dieu. Comme ses frWres, mon grand-pere 6tait republicain, ce qui scandalisait quelque peu ma grand'mrre et
les siens, demeur6s fidiles a la monarchie 16gitime. Comme
beaucoup des hommes de cette 6poque, il ne faisait pas ses
Paques., mais it n'efil pas manqu6 la messe du dimanche. et
chaque matin et chaque soir, on le voyait s'agenouiller sur
le fauleuil Voltaire de sa chambre pour faire sa pribre : ce
qui 6difiait beaucoup Antoine S6vat. Quant a ma grand'mnre,
n6e Christine Pasquier, dont la famille, les Martinet de la
Vernale. 6tait fix6e depuis longtemps a CGrilly, c'6tait une
femme d'un grand esprit et d'un grand coeur. dou6e d'une
imagination et d'une sensibilit6 sans 6gales et d'un v6ritable dan de discernement des esprits. D'une foi profonde avec
cela, ses maximes favorites 6taient celle de Pascal qu'elle
citail ainsi : (( Le cceur a ses raisons que la raison ne comprend'pas ,. et la parole de Notre-Seigneur :

<cCherchez pre-
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mii remnent le royaume de Dieu el sa justice, el tout le reste
vous sera donnd par surcroil. , Son theme de meditation habituel 6tait le chapil'e de l'lmitation sur la Voie royale de la
croix. Antoine Sevat gravait ces choses en son esprit ; et it
51ait plein de d6licales pr6venances pour ma grand'mre, qui
redoutait la maladie et la mort, elle qui fit une mort si douce,
et *qui savait de quel prix s'achete une vive sensibilit6. « Tu
as le co-ur trop sensible, mon Jacques. me di-ait-elle : tu
auras beaucoup d souffrir. , Ce mot, Mar S6vat. un sensible,
lui aussi, me le redisait encore la dernibre fois que je le vis,
en janvier 1951... Au resle. il garda jusqu'au dernier jour
une vive reconnai-ssance a nies gra nd-parenlts. ilu'il avail
en v6n6ration.
Comme leur jardinier s'appelait Antoine, on le baptisa,
pour 6viter la confusion, du nom d'Anlonin. C'est ainsi que
je l'appelais toujours - il m'en avail pri6 - aprcgs mnme
qu'il fut devenu Mvlque. Au suiplus. il ne lui d6plaisait pas
d'avoir pour patron le saint archev0que de Florence, qui. voil&
quatre si6cles, s'6tait si merveilleu-ement acquitt6 de son
ministbre pastoral et avait lant fail pour les pauvres. A
I'6poque ohi je connus Antonin, - ii avait alors une douzaine
d'anntes, j'en avais prbs de neuf, et m'appretais A entrer en
sixiime au Ivyce Blaise-Pascal. A Clermont. - c'6tait ut
enfant range. poncluel, soumis. d'une sagesse exemplaire.
faisant bien tout ce qu'il faisait, plein de delicalesse aussi,
avec un certain fond voil6 de m6lancolie. qu'il tenail -andoute de son enfance conlrariCe. II couchait alor- dans une
petite chambre qui subsiste toujours. entre la cour el le jardin, adoss6e a une porte voftee qui la joint A la muraille par
oi les troupes de Jeanne d'Arc. en 1429. p6n6tr;rent dans la
ville pour en chasser les Anglais. De sa fenltre. qui donnait
sur le jardin, il voyait a travers les arbres le clocher de notre
vieille 6glise, plus ancienne que saint Louis. r6cemmenl r&novae, rajeunie, pour sa joie, et dont les cloches le ravissaient
d'aise : cloches foules chargees des souvenirs du passe et
qui les portent & 'intime de notre cceur. avec l'esp6rance
qu'ils revivront un jour, dans la vie Mlernelle, pour ne jamais
finir. II avail dress6 dans' sa chambre un petit autel. et toutes
les fois qu'il avail un moment de libertl, il I'allait passer lA
en priere. Emue, 6difiee de sa ferveur, et pressentant qu'il
6tait appel6 au service d'un plus grand Maitre, ma grand'mnre s'en ouvrit A notre nouveau cur6. I'abb! Cabanne, et,
aprbs avoir inlerrog6 discrMlement notre cher Antonin, elle
fit une qu6te parmi ses amies, et d6cida de l'envoyer au s6-

*I:~

Mar SEVAT recoit a Fort-Dauphin,

M. CHEVIGNE, Haut-Commissaire A Madagascar,
rnnfArA la lAaion d'Honneur A Mqr SEVAT, (25 Juillel 1948).
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minaire pour y achever ses 6tudes et s'y pr6parer au sacerdoce.

Le petit seminaire du RBray, qui avait 6tc donn6 par le
baron d'Aubigny a 1'6vEch6 de Moulins, en la personne de
1Mgr Dubourg, le successeur de Mgr de Dreux-Brt6z, venait
precisement d'ouvrir ses portes, en octobre 1894. Antoine S6vat v entra cette ann6e-la mnme. en cinqui6me, et il y resta
jusqu'en juillet 1897, aprs y avoir fait sa seconde. Le superieur nomm6 a cette date 6tait M. Barret, ancien cure de
Commentry, surnomm6 <(le pape ,, qu'on voit drap6 de la
magna capa des chanoines, a cot6 de I'evdque, dans un tableau de la chapelle de Bourbon oi est conservee la relique
de la Sainte-Croix. II ne resta au RWray qu'une annBe, en
raison de sa bontk que l'administration jugeait excessive. 11
6tait soucieux d'eviter toute fatigue aux cleves : lor-qu'ils
allaient en promenade sur les bords de 1'Allier. un ane ou un
petit cheval transportait leur goiter, du pain, du chocolat, un
petit tonneau de vin et un pot de lail.
Fin sur lait donne
V,
sanel.
Lait sur vin est souverain ),disait M. Barret. Le baron
d'Aubigny, qui 1'estimait beaucoup, lui donnait tout I'argent
qu'il voulait, qu'il s'empressait de d6penser pour ses 6leves.
I16lait tris aim6 d'eux, et, lorsqu'il leur annonga, en juille'
1895, qu'il ne reviendrait pas A la rentree, ils dirent : < Ni
nous non plus D.
Antoine S6vat 6tait entrk au RWray avec trois compatrioles. qui devaient Utre ses futurs confreres lazaristes : Aueuste
Castiau, Henri Martin, Emile Picot, venu de Bourges, qui lui
apprit le latin. Ils avaient comme professeur de cinquieme
l'abbW Cornier. qui n't6ait encore que s6minariste, qui finit
comme aum6nier de l'h6pital de Vichy, et qui leur parlait
souvent des missions lazaristes. Par lui, et par le Pere
Barret, qui les invitait chaque ann6e a venir passer leurs
vacances chez lui, A Bourbon, ou il 6tait aum6nier de l'hpilal civil et militaire tenu par les Filles de la Charit6, les
quatre amis connurent Saint-Lazare. Les Sceurs s'occupaient
beaucoup des seminaristes, et orientaient vers Saint-Lazare
ceux dont les families ne pouvaient continuer A assumer les
frais de leur education. Ce fut le cas de S6vat comme de ses
compagnons. et c'est pourquoi. apres avoir fait sa quatrieme
;ivec l'abb6 Durin, mort cure de Hyds, qui s'6tait acquis dans
sa jeunesse une grande r6putation comme dompteur de chevaux, puis sa troisibme, et sa seconde aussi, en une annee,
avec l'abb6 Roy, qui passa toute sa vie dans 1'enseignement
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t moilurut il v a trois ans a Chateau-sur-Allier. - il ldemeura
toute sa vie en relations avec ses anciuins proufe-eur., a qui
il 6erivail tous les deux mois, - Sivat partit pour Iyon, puis
vint ia Paris. chez les Lazaristes. Au res-e, di- celtc ;opuque,
,t avant minme d'enlrer au RWray, ii avait la vocation d'etre
mi-sionnaire, et c'est pourquoi il se sentit lout de suile chez
lui parmi les fils de saint Vincent.
C'tIait. au dire de ses camarades d'alors, un tlfve moyen,
qui n'avail pas de dons parliculiers. mais qui Mtail p1ein de
bon sens. calme, sage, patient, tenace, perse6vrant, et. comme
nou- f'avons niot,. dur a lui-nimme et aux autres. Tous l'aimaient pour sa force d'ame, sa modestie et -a ieiirosil6.
Or. je l'ai remarqu6 maintes fois au cours de quarante
annles d'enseignenient, les Wlves qui. folt quelque chose
darns la vie ne sont pas, a quelques notables exceptions prbs,
ceux que distinguaient des dons speciaux. mais ceux dont
les qualit6s morales ltaient la nourrice et Ie guide de leur
intelligence. Ces qualites, Anloine Sdvat les poss6duil a un
irs liaut degr6.
Ce sont elles qui dkcidrent alor- d'un ve6nement dont
la port6e devait 6tre incalculable. et pour tequel ia Providence
le choisit comme instrument.

Des l'ann6e 1901. alors que nous venions d'entrer, lui
aux Etudes de la Maison-Mere. el moi-mhme a l'Ecole Normale, il me parla avec ferveur de son nouveau maitre,
M. Pouget. < Nous avons ici comme professeur, me dit-il,
un homme extraordinaire,un homme unique. Son enscignement me passe ; mais je suis str que vous l'apprecierez.Je
n'ai jamniis rencontre personne comme lui. ,
Fait bien digne de remarque : eel humble, que passait
I'enseignement du Pbre Pouget. et qui ne pouvail en appr6hender par 1'intelligence 'immeiise portle, avail eu le sens
de sa grandeur. II avail su. avantldautres, et mieux que
beaucoup d'aulies, pourlant les pairs de son maitre dans le
domaine du savoir, le discrerner, lui, avec i,
les yrux du cour
qui voieni la sagesse

).

II me conduisit done dans sa cellule, no 104, au second
6tage, pros de l'horloge, un jour, le 12 decembre 1901, dont
j'ai note la date a la premiere page d'un petit travail que le
Pbre Pouget me remil alors, sur La mosaicitd du Pentaltuque
d'apris les donndes de l'hisloire et d'apres les enseignements
de I'Eglise, tire i I'imprimerie des Eludes en 1897. Lorsque
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j'eus franchi la double porte de la cellule et qu'Antonin m'eut
pr6sentd A lui, le Pare Pouget. sans autie preambule. me fit
asseoir aupres de lui sur un petit tabouret, et nous parla,
deux heures durant, de Paul et de Jean, de Matthieu, de
Luc et de Marc, des t(moins du Sauveur. du peuple juif et
de la mission du Christ : le Christ qui est a le mnime hier;
iujouid'hui et dans les sidcles ,, le Messie attendu, promis,

qui esl venu, qui a donne au monde une poussee sans limites : !c Christ Eterncllement pr6sent... Je fus conquiý d'un
cutip. A jamais. el ri'solu de prendre pour maitre cet homme
si ditflreni de ceux qu'on appelle des mailres, qui alliait tant
de grandeur

a tant de simplicitl.

dont le savoir immense

6tait vivitit par une manieie de saintet6 cach6e, et qui nous
mettait direclement en presence des choses, des plus familiires comme des plus sublimes ; cet homme, ce paysan
d'Auvergne. que m'avait riv•6% un petit paysan de chez nous.
et a qui je devais conduire tous mes amis, tous mes ii:-it61conduit a lui.
Je m'en ouvris donc a mon cher Antuonin. qui avail ollenu

plos 3), comme j'avais

en 190l du direcleur des C•udiant-, M. IDlanghe, la pcrinis-ion de me conduire au P-re Pouget, et qui obtint sans pcine.
en 1902, du sous-directeur, M. Jean, I'orienlaliste bien coniu,
'autorisation pour moi de travailler avoc lui.
Nous revenions souvent le voir. Sevat el moi. 11 nous disail : v Nous sonimes des redlistes... L'idte de creation est le
mystire qui dclaire lout... 11 ne faut pas laisser tleindre la
petile flammne que nous auons Id : notre raison. Car rlle est
capable. ianti bien dirilee, de connailre Dieu, la loi nmrale,
I'inmmorlalit de l'die, qui soul les bases de notre foi... 11 ne
[aul pas dracurr le miracle, sinon vous tbimez la religion...
Si le Chrisl W'est pas reellement ressuscilM, noire foi est
caite... Dans la pratique, ii faut compler avec les choses et
avec les personnes. L'hommine e.•t plus qu'un eigon, je crux.
dire un travail quelcoinque. c'est un poiema. un pobrie. Irarail d'une intelligence dislincle de son oeucre. Mais Dieu seul
importe... II faul lout rapporter it Lui... II faul aimer Dieu de
:;: Jo n'en donne pas ici les in;ns ; je l'ai fail dans une Ituiio pa-

:il anx Annules de la Congrc.iation de la Mission, 1933, pp. i82 S.,
it reproduiel avec quilqucs c:jmplj.iinnts, dans la nouvelle edition de
r'dtentccs.

P)lon

1949,

p. 122.

Aux

noms

inidi(qus

:h.

ii faul

joindre

c.ux de Jusop!h Malegue, de Louis Garrnne. directeur de I'Ecole des

iHichvs. et de son frirTe
rGabriel. aujourd'hui arclihevdqut
de Toloiru;i-e,
1ii lurn inies 6!\-es . Gr, nolle. Antoine S\;al Ils connut prsqivie
Irns. Quinl A la mmnnorable entrevue du Peirc Pouget avec Bergson,
,' 12 fl'eri>'r 1933, dont .Mgr S"v:lt avail Cli si frapp ,. on :a troui, ra
!r -p dul',
l:tl lans rmon peiii llvre siur Brrgsoi elt Ie Pore POU!el. 1, 1,:i

I. z Pion
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loul noire cwur et le prochain comme nous-mdme pour I'amour de Dieu : ces deux commandements n'en font qu'un.
Mais, nolez-le : au jeune homme qui lui demande ce qu'il
foul faire pour avoir la vie Oternelle, le Christ dit sans plus :
Tu aimeras ton prochain comme toi-mrme (Mal. xix. 19).
Tout se rdsume en cela : L'amour ; 'amour du prochain, qui
suppose I'amour de Dieu. C'est Id-dessus que le Christ nous
juifera au dernier jour (Ma!. xxv).
En pleine crise moderniste. il nous apprenait A distinguer I'accessoire de l'cssentiel.
sur lequel il ne transigeait pas pour nous meltre en presence
de la VBrilt dont I'Eglise, le corps du Christ, est la d6positaire.
Lorsque, en la vigile de saint Louis 1908, notre cher Antonin vint nous faire ses adieux a Ctrilly, avant de partir pour
Madagascar, il expliqua longuement A ma chbre grand'mire Christine Vach6e. sa bienfailrice, la soliditl et la saiel(t
de 'action dont le PBre Pouget nous avait enseignc les principes : celte action qui peut aller de l'avant sans crainte,
parce qu'elle est humble, qu'clle rapporte tout a Dieu, non A
soi. et reconnait en lout I'autoril6 de 1'Eglise et sa port6e,
disciplinaire ici, infaillible lh, toujours A suirre : a Foi.
conclut-il, ce que le bon Pre Pougel nous a fail comprendre. el par son exemple, el par son enseignemenl, que sa
simplicild rend accessible ai un enfant, parce que, mdme si
I'on n'en saisit pas lout, on pressent quelque chose qui est
tout. , 11 en prouv ala vertu dans tout son ministbre de mission, et lorsque, six ans plus tard, le 20 juillet 1914, peu de
jours avant la d6claration de guerre de l'Allemagne, il vint
nou• voir, ma femme et moi, a Pierrefiche en Limousin, il
ious parla longuement des conditions et des fruits de son
apostolat b Madagascar, et il nous dit : C'est au Pere Pouyge que je suis redevable du peu de choses que je sais el du
peu de bien que je peux faire. , Nombreux sont ceux, parmi
nos maitres d'aujourd'hui ou de demain, qui souscriraient A
-a parole.
*
Mon cher Antonin ne manquait jamais de venir me voir
.I drc passer de longs instants avec moi toules les fois qu'il
revenail au pays : dans la cellule du Pere Pouget, ou nous
aimions A nous retrouver tous deux ; A Moulins, oil, apres son
.-acre, il vint m'entendre le 6 f6vrier 1929 parler de l'Vscen',onde Pascal ; A Gtenoble, le 7 mars, oi il voulut assister a
une leoon de mon cours public sur Dieu ; A Monllucon, oit i!
;'ejndit visite \cc moi zi se- couins Jule- Caffy el Maric
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et dont il gravissait les 6tages pour aller bniir se.- enfants.
Et il avail pleur6 avec nous, en janvicr 1940, la mort de celle
que nous avions perdue et qu'il appelail , I'ranqdlique Thdri'.e )).

Lorsqu'il s6journa en France du piintemps a la tin de
I'a;ulomne 1950, nous nous vimes

souvent. A son retour de

Rome, oh ii avail assist6 le 1" novembre i la proclamation
lti dogme de I'Assomption de la Vicrge, il vint nous voir a
Versailles, oi les Franciscaines nous avaient recueilli'. ma
fImme et moi, au sortir de mon temps d'epreuve, et it y
rendit virite h Mlle Gullet, de Bordeaux. dont it admirail ies

linms et les r6alisations pedagogiques. II s'interesnail particiilierement, comme moi-mime, A la Cite Saint-Bernard.
qu'avait fondee notre ami Geslin. au 8 de la rue CampagntePremirre, puis sur le terrain qu'avaient mis h sa disposition les Visitandines, avenue de l'Observatoire ; il avail ptis
connaissance avec 6motion des encouragements et des' va-ux
que le markchal Petain avail 6crits de sa main la veille de
~a condamnation en Haute-Cour le 14 aocil 1945, el fait transrimltre, par Mgr Potevin. aux Chevaliers de Saint-Bernard ;
il aimait cette ueuvre de mission inthrieuie qui avail pris
(purdevise <, Non nobis, Domine, non nobis sed noniini tuo
iltgloriam n, ct qui 6tait destin6e, dans l'esprit de son fonil;teur, a refaire une France chrblienne loute inspir6e de foi
rI d'amour du Christ. Je n'oublierai jamais la r6union que
Crmnes le dimanche 7 janvier 1951. M. cGslin avail pri6
nou1.
M\I-r S6vat d'y venir parler avec moi devant I'1lite de ses
jouInes gens : , Monseigncur Seval n, me disail-il comme
Maurice Leoendre. < esl un chlnne de la Fordt de Troclais.
II rn a la rectitude el la force. , Alors, avec cette simplicit6
qui transportait tous ceux qui l'avaient entendu parler, a C6Saint-Amand, a Moulins (4). en mainte ville de
rilly,.
I'rnnco, il dit aux jeunes gens la n6cessit d'*tre missionnair's. Nous avons tous recu de Dieu une mission, et cette mis-ion. nous ne I'avons pas recue pour nous, nous I'avoin

re-

,t1e pour les autres, pour le bien des autres : car nous ne reei'vons de Dieu que ce que nous donnons pour lui. Un paysan
de chez nous, le pere Lamarque, <,I'herilier et le successeur
de Monsieur Saint Mayeul n, au prieur6 de La Bouteille, en
FIorot de Trongais, disait : ,,Pour pouvoir, ii fuul croire. et il
faut couloir. n II suffit mcme de croire : car, si nous croyons
vraiment, Dieu veut pour nous et par nous. Alors, la foi
rain-porte les montagnes. Voila ce que disail Mgr S6vat a
(4) II avait &td nomme par Mgr Jacquin chanoine d'honneur de la
c•thcd(rale de Moulins, oh il officia pontificalement le 8 d6cembre 1950.
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ceite jeunes-e avide de 'entendre. Comme moi, il cioyait, et
it If dit, que nous allions vers un nouveau xmni siecle, un
grand age de la catholicit6, mais par des voics et a une heure
connue- de Dieu seul. Car Dieu choisit pour se manifester
le moment oh l'homme est impuissant a se sauver par ses
propres ressources et ses seules forces. a Voild, disait le
Pape Pie XII i notre ami le prince Xavier de Bourbon. Une
pagiife
e tourne, une autre s'ouvre, au milieu de loules les tristesses qui nous accablent. et ce sera l'une des plus belles de
I'histoire de l'Eglise : l'unilt du monde autour du roc de
Pierre. a
II v avait 18 1'eitrepreneur de Geslin un homme de la
Celle-Dunoise, dan- la Creuse, qui comprenait d'instinel ce
que de plu- savants ne comprennent pas : en 6coutant
Mgr Skvat. i! avait 6pruuvx ce contact direct de I'homme ;vec
1'homne. avec lhaque homme, qui est le ressort de toute
action ficonde et durable. II lui dit : a Un dveque qui nous

parle di laIsorte ! , Alors, comme te Pape Pie XII rcpondait a l'un de ses vi'iteurs de France qui lui avait dit : , Pour
I'hisloire. Votre Saintele sera le Pape Docleur. - Oh ! je ne
suis qu'un hommne. un pauvre homme, un povero uomo n,
I'un de ces pauvres. ou de ces petils (comme traduisail le
Pere Pouget; dont le Christ a dit : a Bienheureux ccux-ld.
car le royaume des cireux est a eux ,,-

, Tout

Mgr Seval lui dit :

vrque que je suis. je ne suis qu'un homme comme

vous. *

Puis' me prenant a part. - et I'on me pardonnera d'entrer ici dans la voie de la confidence. mais je le dois. Mgr Skvat, mon cher Antonin. me parla des desseins de
Dieu sur chacun de nous, de la pr6sence de Dieu en nous :
Dieu. la VWritE, ]'Amour. Puis 6voquant la mission qui nous
Mtail departie, ii me dit : , Mon Jacques (laissez-moi vous
appeler ainsi, comme le faisait voire chore bonne maman),
les oreilles onl da vous tinter. -

Comment cela ? -

Eh oui I

parloul oit je suis alle, du Nord au Midi de la France, on s'est
inquidtd de vous, de vous et du Mardchal. On voudrait que
vous dcriviez tout ce que vous en savez. , Je lui dis que
j'avais commence de le faire avec une discrete secr6taire,
originaire de notre pays. la niece d'un de ses chers confreredu dioet.se de Moulins. , Eh bien ! dit-il, ii faul que je l'encoura!e. Allons la voir. -

Mais nous n'avons pas d'aulo. -

Croyyz-rous. que je n'aille pas en aulobus et en mdiro ? J'en
ai vu hien d'naures a Madagascar.
, II lui telephone. Elle se
recuse. ( Alors, vous ne coulez pas me recevoir ? - Je suis
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confuse, Monsieur ; pardon : Monseigneur. -- Eh bien ! attendez-nous. » II s'en vint done la voir A Neuilly avec moi,
il la b6nit, elle et son oeuvre : ( C'esl une wurre mnriloire
devant Dieu et devant les hommes que vous failes 14. - J'en
doule parfois. - I1 ne faut pas douter, mon enfunt. Vous devez comprendre l'importance de la vdritl que I'on ddlient. rt
que vous avez la mission de litrer. n Puis. je le raccompagnai jusqu'ala porte Champerret ; ii m'embrassa et me dit :
Au revoir, a Dieu. A Dieu, en effet, car il s'embarquait le 12
pour Madagascar. et je ne devais pas le revoir.
*

De retour A Madagascar, ii continua de m'ecrire fidelement. Cependant, il sentait ses forces decliner, et craignait
de ne plus pouvoir assurer la charge dont il s'(tait acquitt6.
durant vingt-cinq ans, avec un zile. une forveur, un don de
sympathie et d'exemple qui, plus encore que le don d'organisation, avaient conf6r6 A son apostolat une merveilleuse
efficacit6. Lorsque, a l'occasion des f(ees cClrbrees du 23 au
26 juillet 1948 pour comm6morer Ie lroisieme centenaire de la
fondation de Fort-Dauphin, le haul commissaire. M. de Chevigne, lui avail remis la croix de la .6gion d'honncur, en
reconnaissance de ses 6minents services, tous I'avaient press6
de continuer sa tAche. II sentait qu'il n'y pourit p!iu suffire. Au d6but de 1952 ii fit valoir auprEs de Rome son dtsir
d'otre d6charg6. mais fuf pri" de eontinuer ;i administrer son
vicarial jusqu'A ce que son successeur fit d6sign6, sacr6 el
pret A prendre sa succession. II demeura done a son posle
jusqu'a. 'arriv6e de Mgr Fresnel qui, le 4 juin 1953, avait 6le
Paris, en la chapelle des Lazarisles. 6\vque de Fortsacr6
Dauphin, et qui arriva, en janvier 1954, prendre possession
de sa charge. Avant que Mgr S6vat les quittAt, ses chers Malgaches el tons ses fid6les, tous ses prttres, lui avaienl fail
In inoubliable adieu, lors de la celebration de ses noces d'argent, les 27 et 28 novembre 1953.
A la 16proserie de Farafangana, oi par un geste sublime
pt simple il avait demand6 de se retirer comme aum6nier
des 16preux, Mgr Savat, assist6 de huit Seurs, continua. avec
cette fraicheur d'Ame qu'il garda jusqu'au bout, dcexercer son
ministare, auprbs des trois cent soixante-quinze 16preux dont
il avait la charge. Le matin, il disait sa messe, il faisait le
catkchisme aux 16preux (un tiers etaient des chrt-liens. et de
fervents chrLtiens) ; aprhs quoi il les recevail. !cs encourageait, les r6conforlait, les secourait, car il n'avail jamais
tiis sous -ans lo, donner. Puti, 1'aprs-midi, ;orsqu'il n'al-
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laii
pas visiter ct- pauvr
gels d.sl I'urlges
villagei-. dont
les cases el It's cultures furent parliellemrnnt d6truites te 23
niar.- 1956 par un cyclone d'une violence inouie. il prenail
sin dcpliant et se metlail
Il'ombrle d'uii arbre pour Iravailler et pour lire. Bien qu'il efil i1t oper, ude In calaracte, a Tananarive. on juin 19'56. et. qu'il n'eil plus qu'uni -ul ceil a
son service, m'6crivait-il. , j'ai lu el relu. avec l'ienmoioi que
vou.s devitez. le- LIugia ild Pire Poutl'et, qui font un si grand
bien, et je me suis jetr dans voire Pet'nste alltiqiiut,
. atlletdant tie pouroir aborder crite Pen-,.e cliretienine, qu, concoile
M1.Cassan. 11 rec'vait loujours de nombreusce lettres et il
irpondait a toutes, en tenanrl un regislre exact de loute -a
correspondance. I,'l 1e d1'e -s derniires1 grandes joies-. nm'erivail-il le 20 nuvemibrel 1.56 ful , la visile de notre Irds bon,
Irds simple c! tri's aiminu Supiirieur ynri(ial. que rous contdlaiss.ez. Depuis lroi.s reents ati., f'est le pientier successcur de
sainit incent qui est renu visiter ses fils el .ses filles. Pes
Filles de la C(harile. idans ceite maison. oi le grand saint eiiroya les pemieni'rs t iss.iotiliniires4 Forl-DaLuphin. Sonei/z qtut,
srs Filles de la Charii sol eit ce moment quartantl-lrois
nille. Quel inmpre.'sionnant groupe de cormnltis blohnchls. si
tin jtiur ellIs ipoliriiieutl :tte loutles rtllnies !.
Cepenidant, comme le nuoaieit .es proclhes. Jo-eph CafTy
de- Vrines. ( ses dernieires letlres parlaient loujours iplis du
boa Dicu, et cela faisait penser qu'il s'appr:ltail ' bienil fe
rjijotilre. n A sa pelite cousine Simoine. lille de Josephl qui
,(Itpuis la mort dce l1osr leCtenait anl ciiant des niouvelles
du pays et de tous les sien-, it ecrivail d'admirables lttre--,
tout enpreinle- de genlille-se et de tendre sollicilude. dont
je ne puis micux faire que de tranrcrire les termes. car il

s'y peint tout entier.
20 juin 1954. ( Un evwque decenu aumnniier des I,:lprctx,
rf ne s•'f'lfil jatmais cu. El pournitl. chi're petite nriic., colmme
res pauvies gens. i! y en a
je me selas petit. Ah oui ! parmi
qui soul admirables de patience, d'acceptation de.lcur ital et
de leurs souffrances, et qui sarcnt offrir tout cela 4 Dieu
pour la conversion et le slul dies autres. Je It'ssture qu'il y a
iprmi eux des saints....,
10 decembre 1954. - a J ciens cous souhaiter e tous,
tout d'abord, un beau Noel, et joyeux el consolant. Quand on
est chtetien el vous l'eles tous, je suppose, on se souhaile les
e la terre par notre Sauveur.
joies pures et celesles apporties
A h i puisse-1-il, acec son Immaculhe Mlere, faire descendre
vt vrale Paix, tani ddsirde, sur noire pauvre planite, qui est
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si malade en ce moment, avec le mensonge, I'hypociisie, les
cruauts,les diableries du communisme. Aupres de toutes les
souffrances et des larmes que ce rgdime rdpand dans le
monde, les soucoupes volantes et autres engins. dljnt la
presse parle lant. ne sont rien. Revenons E notre Petit Jesus,
chbre petite niece. II n'y a aupris de Lui que lumirr,. douceur. charitd... ,
11 d6cembre 1955. - u Bien que je ne puisse pas icrire
beaucoup. je liens d venir t'offrir - et 4 papa et ci rnlmln,
aux chers oncle el tante. - mes souhaits de joyeur SNol.
Co mme tu n'es plus une petite fille, on ne va pas mettre des
bonbons dens tes souliers. Cela n'empcche pas que. si j'cYais
aux Vrines. je trouverais bien le moyen de te jouer de jolies
tous les liens.
farces !... A toi done. chore petite ni'ce. etl
mes reux les plus affectueux de santi et de boniheur. El ches
moi. tu le sais bien. ce ne sont pas seulement des souhails
vagues, mais ma pensde et mes pri&res, chaque jour, monlent
vers le bon Dieu pour qu'll vous inonde de ses !irdtes. Mes
yeux en sont toujours d1.mon ceil gauche voyant de muins
en moits. ai son tour gagnd par la cataracte. et. quand j'ecrfs
un peu longuement. jai fort mal 4 la Itle. Alors. je cesse. je
prends mon chapelet et je prie... Ah ! si lu savais comime je
prie. sans cesse, pour chacun de vous... ,
21 mai 1957. a Irai-je au bout de cette annjie, ma
quatre-vingliime. commencee il y a quelques jours ? C'rIst fe
secret de Dieu. El la gentille leltre m'a apporl6 bien des nouvelles. de toi. de lous tes proches. Eh ! mon Dieu. pas mal de
misbres et de souffrances. C'est noire lot, pauvres humaiiis...
Tu as done vu cette vieille ville du Puy. tr's celbre. oui,
parce que de temps immdmorial on y a une devotion paiticuliire eit trs profonde en la Tres Sainte Vierge. N'as-tu pas
visitl Notre-Dame du Puy ? Bonne petite nibce. le c0rt
,,chrPtien , ne semble pas le dire grand' chose. Meme avec
cette chbre amie depuis l'enfance, maintenant qu'elle est professeur dans un lyede, ce n'est peut-dtre pas de a bon ton ,,
de parler de religion ? ChOre Simone ; et cependant. penser
d noire dme et 4 Dieu, c'est ce qui donne un sens et du prix
d notre paucre vie sur la plandte... Oublier qu'un jour nous
devons aller d Dieu, travailler, peiner. souffrir. avoir tous
les soucis imaginables, c'est un pen faire comme des enfants
et perdre noire temps. OA sont les devoirs de chrtdien ? La
messe du dimanche ? Le devoir pascal ? Bonne petite Simone,
cette nuit, dans l'insomnie je repassais ces graves chosps
dans ma pensde, et j'ai rdsolu de t'en parler. Ma peine est
grande d'y penser ! Bonne petite niece, comme je ddsire que
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tu medites ce que je te dis Id. C'est mon eawur plein d'affeclion
pour toi el pour tous qui a parlP....,
Et le 5 juillet 1957, de Farafangana, la veille mcme de sa
mort : <, Ma petite Simone. Auras-tu bie'n u digdrd , mon
affectueuse semonce de Vailre jour ? Mats voili que je r•eidire aujourd'hui. Oh ! bien doucement. chvre petite niice.
Comnme je le fais pour le Charolai..
je t'abonne 4 une revue
de la Bonne Presse de Paris, Le P;lerin. magnifiquemenl illuslree el supgrieurement redigqe, bien propre it clairer les
iddes qu'une bonne dme comme la lienne doit avoir, et corriger. i rectifier clles que le coimmunismne surlout [propage] par lout pyjjny.
,ence imomnent. avec acharnentent, avec
mensonge el hypocrisie, et, hilas ! si soucent avec cruault.
La pauvre lHongrie, par e.remple ! Voili. chbre petite Simone,
le cadeau que je te fais... Quelle joie ce serait pour moi de
savoir que vos times soiu sur fa bonne voie, et que les enfants, t la vie physique [de qui] on pense surtout, soient diritjis dans le boo clhein. par l'exemple et les bonnes paroles
des parents. afin d'dlre de bons chr6tiens avant tout. c'esl-adire des hommes et des femmres complets. sachant vraiment
le sens de notre vie.
(,Bonne petite niece, puissiez-vous Ious bien comprendre
que c'est ma profonde affection qui, d mnesure que j'approche
du terme. me fait t'kcrire el le parler ainsi.
, Car enfin, vois-lu, si j'ai demand d cdire dichargd, d
cause de mon dge, d'une Irop jrosse responsabilild.je suis
tIujours pretre et vdeque de la Sainte Eglise.
« C'est, l-bas, le moment des grands travaux. J'aime &
rroire que le cher papa. mon bon cousin, est toujours plein
de courage, el que la maman a trouvd du mieux et suivre les
prescriptions du mCdecin. El de meme, aussi, les chers oncle
eI tante. vos voisins.
, Je suis, par la pensde, au milieu de vous tous, el je
vous vois. pour ainsi dire, ties occup&s du matin au soir dans
ces Iravaux, bien penibles sans doule, mais si sains pour
I''spril et la vie morale.
, Sans cesse, je prie pour toi. ma petite Simone, et pour
cous tous.
« Que le Seigneur vous garde I

a Avec toute ma vive affection.
cc f A. SiVAT. ,
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I. mri rn-'t IliI jiill'. "I C'i
l'illy.
j';jplr"nais
i
pal; M . Ilulatu ;• trile niituvelle. qtu me conilirm;i. le IS.Iuni
Ikingue
!i'tlir, 1l. M. Chiloulcl : Ma.gr Sfvat n'llit plu,,. ,, .I, m'acqutill,. m'mcrivail M. Chiloudl. d'un piiible deroir. crluii de
'rous icvrlir di dCci-s t ie Son E.rxllence .MIrSerci. II a lIuii,:,i'e e.rprimA le dvsir qu'on cous le fasse savoir. el je suis
trop anu ,.,urani des relations d'estinme et d'affeclion qui rous
liatintl rsemble pour ne pIus retarder darantage l'viccom,,lissintmilt le ce dtl.sir. (elle nuorl rapide. iinalltendue, nlous a profonvhiltl Anus.
tnt
Nous pesiotns bien que n,,ire \ '1i'tr;!i ,.
noltwi noble ivil :ct' que passerail encore quelques an ates au
rwilieu dr nous. Le Seigneur de la Charite a dicidc de Io rappeler plus rile que nous 1'nciis.imnaqtin. Nous prierons pour
lui. biri silr. mais arec cette ide qu'il n'en a pas besoin.
auyti paracrerie. dans le derouemenl des dernieres rinnees,
snOt rPeu re dj
,nnayunifiquiemetl int, riloire. »
M. Chilouel, m'annon.ait 1'arriv6e de M. Fromenlin. que
j'avai- vu avant son d6part. et que la Providence avait envoy( pour renmplacer celui jqu nous pleurions. II \voqluait
no- -.ouvenirs du pays. diu Pbre Pouget. II m'exprimait. a en
lout- sponlanitt
. la gratitude du chrelien el du Lazariste incnniu pour Ie Itmnoinage
linsi
porle ,. et ii joignait 5 sa
leluie d'emouvanle, notes :ur les derniors moments de
MArr Sevat. Je me borne A les transcrire ici pour finir.
, Son Excellence, Myr Sevat. ancien Vicaire apostolique de Forl-Dauphin. est mort subitement
la U
Lproserie
d'Anbatoabo, le samedi 6 juillet. a neuf heures du soir.
, Le meme jour. a midi. Ie Phre Suprieur de Fnrafrngana el un de ses confreres, ayanl une affaire pressse it regl9r i la Lvproserie. I'avqient surpris pendant son dejeuner.
II les avait recus avec sn bienreillance coulumiire, el. lout en
s• plaifrnanl d'une douleur a la cuisse qui le g9nait pour son
minsislire. il avail ecarlt l'offre qu'on lui faisail de I'aider. le
levdenain matin dimanche, pour la clhbration de la messe.
el ar(il denonde, au conlraire. qu'on n'oublidt pas de renile pren lre. dans la matinde, pour dejeuner a la paroisse, arec
la communaufi.
, Le soir. a trois heures,' deux Peres. dont Iun vient d'arriver de France.
e ltaicnt alles lui faire une visite ; il continutil
r'aquer
'
ses occupations oldinaires. el se trourail au
confessionnal. Arant de prendre conge des deux risiteurs.
ii renourela la recommandation de venir le prendre le lendlemain mnalin. A la fin de la soiree, il dina normalemenl.
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irien iir lti.issaili pre:c'vir qu'il alldil ious Ilr'r crnlede' biultlemrentl. i, moins
n
d'une• demi-theire.
, fers hitil hetur'es et dnmie, les ori'eurs.
doiit lt mitiion
.' Ihitre,Ii';l41
dtie l t risidrinc ie l'aruininr,
idte
rnleniirent
die.s appels. .)Mgr S~ral s'lbtil lei'r. c'ir il :itil
d/'jii c·uchlie. il
a1viil r·ila forceV'
d'Viler jlusqiu'l'i Ir flen'ire pour dilrinder scvco'urs. I'nl'
deu.rii'me fois. l'fapel ,,ii,'lil. plu.s fort e plus
aiiiJfoisse.
, Les Sipurs. qui villaiiotl pirrviiore lIuiv rieos. avirivnr
enlendu saqns aucumnement iainier
I ieniearice qui p)svail su r
la v'ie
Ie leur cher aumniier. .lu Id'u.riilne vpp,'l. elles se
pricipili'rent. el trour'vrenl Monseign('rut encore" crimpountm
Slhi feneire. II di pieniblcemleni
:
cJe pe'isais iroiri une
cr•tnipe. )ivtis c'est beaucioup plusira irre. L,
L Sn'tir SupSricure et ses comrnpaginis l' recomufiisirci,t diunvriinre
nlt
sotn
lit. -l pendant qu'au plus vile on enrooyait des Ihomines a I'l
villre t I4 la Mission. ell's s'empressirvnt de faiie ler nIressaiire inmmeiat : saiiigne. piqlt're. Hiei:is .' iln'y avail pus de
rrm'mde. le malade s'ayilail un pIi sur'son li et Ifaiblissail :
bienll. ce ful le rdle. La Sf'nr Supfri"'ure. compreatuntl
que
r'l:tail la fin. prit la premiibrv
croi.r qui if
le
Ioba
sous lot
ainii. NI coixr peclorale de .Mons'ifgnllur. el la porlia
(i
Se
liv'rs. Alors. il ourril lbs yexr, senmlbi recorimiilre Ia Swur.
et, quelques secondes iprý/s. il ,.rpira. L'horlofr alors sonltvil
neuf heures.
u Pendant ce temps, les hommes, enr1oy'is pIur nous prer"nir. araient pass litricrirte en pirogue : on allo chercher
I" docteur. Demarches bien lotrnicus pour nousi pernielltr
d'arriver 4 temps. Quand. nyaint paiss latriii'r'een piro!vu)e 4
son tour, le P4rc Sup.rieur irrica sur I'autre bord. deu.r
So'urs I'attendaient pour lui annoncer la Iriste nouvelle :
MfIr Sdval venail de mourir. Tout c, qu'il put faire. ce fut
de tracer suir le front
dud'funt 'onction condilionnelle. rdciler le De Profundis, el donner l'•rrola•tde et bl dernier baise'r d'adieu. duns l'amerlumndei n'aWroir pu faire dvacatulltge.
aLa d'pouille mortelle du venpere Monseigneur fut expos'e 4ila Lproserie loule In jour'nie du dimanchc. afin que
ses chers maldles puissentl enir Ie conlempler dans la tranquille majesld d( son sommrnr•il. Le soir. on transporia le ddI'tnl a It paroisse oi4 il resia e.rpose. jusqu'au dernier moc en chapelle ardente. Chi ment, dans une salle transformir
ll
loisir. stlisfaire son desir de coir et de revoir. unfe
cun put
ilerniire f/'is. Ie beau visagie de ce Pere ven&rd. Toule la nuiil.
Ir, rchreliens en foule. I'enlourirenf d'une presence d'hnriiur. df tri'rei
ec de cantiqtlles, selon In coulume du pIays.
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4 huit heures et demie, eut lieu

a On porta le vieil et v0nerable evique difunt dans cetle

iglise de Farafangataqu'il avail tu bdlir trente ans auparavant. Decant la foule assemblde, ddbordant I'enceinte de
I'dylise. se dVroulrenl les rites de la messe des funerailles,
I'office de sous-diacre ltant assurd par le premier priýtre malyache ordonnt
par Mgr Svrat a Madagascar. Mgr Fres•el,
eveque e Fort-Dauphin,retarde au depart, ne put arriver en
avion qua' la fin de la messe, et conduisit alors la depouille
mortelle au petit cimetier ede la Mission, ~ la Lprrseprie
d'Amibtaoabo. Une fois encore, il fallut traverser la rici,'re
sur le bac affecltd la circulation, reformer le corliye. Alors.
sur les vpaules d'une equipe d'honneur, le cercuil s'achrimina vers la dcrnibre ilape. Le vindre d4funt s'avanra sois
les frondaisons qu'il connaissailsi bien, dans la splendeur tie
celte belle matinde de juillet oif la lumiBre vive seinblail
metire sur toute chose, mnalqgr la tristesse de l'heure, cormme
un reflet de douce gloire.

o A l'iglise, comme au cimetiire, l'dloge du defunt. 'on
fr'nlcais, en malgache. et les derniers adieux, prononcds par
M. Zafinmahova, president du Conseil de la Province de Fiaunaranisoa, represeniant la Province et le Territoire, el par
JMgr Fresnel, se plurent d souligner les caracdlristiques ,di la
persotunalilt et de I'cucre de Mgr Seval : la bonit, la bienceillance unicerselle, le d·couement, le don de soi, le souci
iel faire du bien, la charitd dans ce qu'elle a de plus sua•ve.
de plus altirant. de plus semnblable 4 celle du Sauveur plein
de bini!nitl. dont ii esl dcrit : Perlransiil benefaciendo.
, El maintenani,
MIgr Sevat repose pour loujours pri;s
des inforiunds nmalades auxquels il avail voulu vouer le reste
de son activilt, pour le bien de leurs dmes et de leurs corps
lorlurds. 11 dort auprs de son ancien compagnon de travail.
chef el prddrcesseur dans I'piscopat, lgr Lasne, au milieu
tie la troupe djtij nomibreuse dte Missionnaires el de Seurs
qui leur forment, d lous les deux, conmme une garde d'honneur. II dorl ; mais son exemple est toujours vivant pour les
autres qui restent, qui se souviennetl, el qui essaieront, au
long des jours, de s'inspircr de l'espriT du vindrdedefunt el
de sa rayon-nate bonte. ,
Jacques CIIEVALIER.
Paris, 13 novembre 1958.
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ANTOIN E. FIAT
(1832-1915)
SA VIE, SON AME, SA DOCTRINE
t. ! 19-120, pp. ti2-:'ii
: 3(-355 : 5i0-588 ;
1. 121, pp. 103-1 3 : 299-335 ; t. 122, pp. i2-88 : 124-473 ; t. 123,
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hliapitre XXXII
RELATIONS AVEC

LES

M\lSIO1l

D'EUROPE

NAIRES

ET LES SOECUIi

ET D'\SIE EN

DES IROU\INCES

1880

Alltema~te
On l'appelle toujours pro\ince de Prusse. 'M. Marcus en est
le \isiteur. Elle conipte une mIaiusou

a\ec sept pretres et douze

freres coadjuteurs. Cette inaison est en Belgique, parce que le
gouverneient imp6rial d'Allelmaine ne reconnait pas la Congregation. 1M.Fiat compatit a l'exil des confreres : II serait bien &
desirer que cotre patrie cous oucre enfin ses portes. M. Fiat
accepte a Saint-Lazare un jeune Allemand qui veut entrer dans
la Cuonugre-ation. 1! en refuse un autre qui a ddja postuld dans
une autre conlgrgation. -M.Fiat gloritie les coiinrrere alleniands
de leur tiddlite admirable a la Congregation et i la Maison-Mere.
.\. Fiat encourage M. Marcus dans son zeie I propager la devotion au Sacre-Cceur, au scapulaire de la Passion, il le detourne
d'accepter la confession des religieuses que lui offre 1'Utique
de Li.ie.
(Si le prelat insiste trop, accepter tout au plus La
corfession triimestrielle. , 11 est question dans la correspondance
a\ec le \isiteur de l'inauguration de la maagnilique cathedrale de
Cologne, enlin terminiie apres soixante ans. A noter qu'un Frtre
ayant demandd la ddmission des veux. M. Fiat lui demande
de faire apostiller sa deniande par son confesseur.
Angleterre
Les ceuvres des Soeurs se developpent. Les evxques leur sont
favorables. On ouvre une nou\elle maison h Darlington. Les reli-ieuses carmelites out toute sorte d'attentions prevenantes pour
les SEcurs. La Sceur Clhatelain avait et6 changee de Londres.
Mlais le due de Norfolk ecrit au P'ire Fiat pour le prier de lais-er la Steur ; le Superieur gmdnral repond le 18 fdvrier : (Il ne
i'est pas possible de risister d cos bienveillantes instances pour
Ic maintien de la Sceur Chatclain a la tete de la maison de Westminster. Elle va done reprecdre le chemin de Londres. n Cette
respectable Somur Chatelain a des difficultes avec une compagne
difficile. M. Fiat lui 6crit le 24 juin pour lui tracer sa ligne de
CoInduite it 'egard de cette Soeur : a Je comprends la peine que
rots cause la maniere de faire de votre compayne ; j'estime que
Notre-Seigneur permet cela pour votre bien. Vous aurez, je l'esplre, assez de force d'dme pour vous surmonter en cette diffi',lit. Voici ce que je cous conseille : 1° faire une neuvaine en
I honmeur de son ange gardien, afin qu'il la dispose d bien rece27
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voir cotre admonition ; 2" la neuvaine terminue, la faire venir
d un moment olt cous et elle ctes bien calmes et lui dire que,
pcut-etre, cous vous trompez mais qu'il vous semble qu'elle cous
juge dafacorablement ; 3° que, dans son intdrýt, vous croyez
decoir lui dire que le demon la trompe par la, etc... Si, au bout
de quelque temps, elle persdvdre dans sa maniire de faire, vous
en ecrirez de nouceau et nous lui donnerons une autre situation. , La imnte Sueur Chatelain, devant les menaces de chasser
les missionnaires et !es Sceurs, comme tous les religieux, se
preoccupe de trouver des locaux pour les recevoir en Angleterre.
M. Fiat lui ecrit, le 29 septembre : a Nous n'avons aucunement
I'ittention de nous procurer une maison en Angleterre. J'espbre
que, quels que soient les decnements qui se prdparent, Dieu wous
yardera et ne permeltra pas que nous soyons forces de nous expatrier. , Une superieure a achetd une maison en supposant la
permission, parce que la chose pressait et etait tris grave,
M. Fiat lui ecrit : a Je suis heureux d'apprendre qu'en prtsence
des motifs si graves et si pressants qui vous sollicitaient i) acheter, vous n'acez pas hIsitd i supposer ma permission. » A une
Scur de Liverpool, M. Fiat ecrit ce petit mot : ,Je nai pas compris votre lettre. Exprimez votre pensee en anglais, et je saisirai mieux, je l'espere du moins, ce que vous voulez me dire. ,
On avait demand6 qu'on envoie M. Chevalier pour arranger certaines affaires, M. Fiat repond de s'adresser au directeur de la
province. Une affaire ddlicate et tres importante surgit . cette
dpoque. II s'agissait de la juridiction des 6evques sur les Congregations religieuses d'hommes et de femmes. Notre exemption
et celle des Soeurs 6tait plus ou moins menacde. M. Fiat prit
aussit6t la plume pour defendre nos privileges. On pretndait,
en particulier, qu'une maison ne serait exempte que s'il y avait
douze confrbres dans cette maison. M. Fiat refute cette assertion et il en profite pour protester contre cette tendance i vo-uloir faire de nous des religieux, alors que nous ne somme.n que
des pretres seculiers et que nous voulons le rester. Voili deux
siicles que la Congregation a Itd reconnue, comme n'etant pas
une congregation religieuse. Je prie le Saint-SiEge de mainlcnir
cette situation. , On distinguait entre congregations qui a\aient
survecu au naufrage de la persecution anglaise, congregations
qui 6taient revenues et qui etaient en possession, mais la Congregation de la Mission ne date en Angleterre que de 1$53.
M. Fiat rdpond finement que, si nous sommes les ouvriers de la
onzibme heure, nous avons droit d'aprbs la parabole, au nzme
salaire que ceux qui sont de la premiere heure. M. Fiat defend
pied a pied nos privileges. I1 y a vingt-cinq questions traitees
concernant les paroisses, les aumdnes, les quotes, I'argent, les
ecoles, les bdnddictions, les conf6rences, les cas de conscience,
les synodes, etc... Admirons sa rdponse A propos de la douzibme
question : a On tranchera la difficulte si on applique le principe divin : II vaut mieux donner que recevoir. Quod Congregatio Missionis amplectitur. ,
Nous verrons, en 1881, la d6cision du Saint-Siege.
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Les fetes de la Mldaille (27 inoenmbre) out etý celrbrees en
Angleterre avec grande ferveur. La supcricure de Carlisle Place,
it Londres, raconte ce trait charnant. Pendaut quo Ie inenuisier
prenait la mesure d'un bane i la chapelle, tout e coup il s'arreta,
se mit i geeuoux et parut tellemenet perdu dans in priere qu'il
nentendait plus la Steur qui l'accompaynait. II resta loniytcmps
ainsi et, revenu d lui, il 'lit : cc que j'ai vu et cntcndiu n'(tait
p!s de ce monde. A Sheffield, ii y a eu nille communiions. ce
jour-lh. On a distribu_ des middailles par mnillicrs. A Plyimouth,
!•aison tris pauvre, oil l'on recueille de petits orphelins, fils de
niarins et de soldats. La supdrieure a fait prier pour que la
UI'
,ainte Vierge envoie des res.sturces absolumiient nicessaireS.
chanoine de la ville vient dire a In siuprieure que son frire, qui
ne rconnait personne de notre naison el qui ininc n'y a jamais
mit Ilts pieds, nous donne dix-siept tmille cinq cents francs, pour
»,,'us aider a faire virre nos orphtlins et en reccroir d'autres.
A triche-Honuyric
i:ette province a toujours 6te particuliifrement aimde par
le I','re Fiat. Elle avait i sa tite, le saint M. Mungersdoff. si
Loin, si picux, disait de lui M1.Fiat. Le mmie ecri\ait le 20 mars:
, Je sais assez les excellentes dispositions des missionnaires de
la province d'Autriche., II y avait en particulier, un vendrable
cpiifrire. ilag de quatre-vingt-un ans. qui ctait lnda Metz le
2 dtliYceiibre 1799. 11 avait vdcu avec le Pere Etienne dans son
eifance ; on l'appelait F'ami et le compagnon du Pere Etienne.
Successivement, il avait dtd plac it Saint-Flour. it la 3laisonM;'re. It Iarcassonne, i Valfleury. A Mlontdidier : il ,tait puassed a
la province d'Autriche en 1853. 11 mourut le 9 mai 1S80. l.es Annalc.s ont parl6 de lui plusieurs fois. Nous avons sur lui une notice
manuscrite. Tout le monde estimait ce vnedrable et pieux missionnaire. M1.Touvre Bartlhlemy, le plus ancien de la Comopagnic. 11 avait donne des renseignenents pour la vie de M. Etienne,
que M. Rosset composait alors. M. Fiat fait I'loge de ce confrbre ;
ii 4erit qu'il est consold de ce qu'il apprend des Missionnaires.
[our rigularite, leur bon esprit, etc., et ii ajoute : < Jle desire
ricerment visiter I'Autriche. J'espire pouvoir faire cc voyage un
jour. , Ce qui rejouit le plus le cceur du Pere Fiat. ce fut le recit
dtes frtes de la Mddaille dans les six maisons des missionnaires
et dans les soixante et onze maisons de Sceurs en Autriche-Hon*-rie.Les Annales de 1881 ont donne le compte-rendu de ce qui
s'.st passi en vingt maisons. Ce recit est vraiment touchant. La
fl',o a soulev6 un enthousiasme gendral. Les 6veques vinrent
nimee, tellement h'affluence
fliicier pontificalement, confesser
rtait grande. Le clergd se montra trWs zdle,les autorites civiles
:rarieuses et empressbes ; I'Mlan du peuple fut admirable. On
.,ivahlit partout les maisons des Sceurs, les couloirs, les chamhres. les jardins. II y eut presque partout adoration du TrBs
Psaint-Sacrement, toute la journde. A Gratz, il v eut meme adoration toutes les nuits de I'octave de la fete. On cite un grand
nrmbhre de miracles corporels et spirituels obtenus pendant ces
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suleninits. Des p6cheurs qui refusaient les sacreiil'ent

coulnmu-

nierent pour le 27, apres quon leur crit glissý la inltdaille daus
leur lit. Aussi its ne veulent plus s'en s6parer. Un iiourant dit
a la Sceur : a Laissez-moi ma midaille, quand je serai tort, afin
I ipileptique fut gu&que la Sainte Vierge me reconnaisse. Une
rie soudaiineent. Les rdllexions de la foule sent touchantes.
(lne jeune fille qui venait de recevoir la .Mldaille, fut prise par
la courroie d'une machine, tous la croyaient miort, elle sortit
indeiiie. Tout te monde disait parlout: on n'a jamais \ui iparille
aflluence. Un inicrdule obstind declara : Maintenant, je cruis tout.
ln nmourant qui refusait tout secours religieux, fut traiisorm6
coiplteinment, des processions eurent lieu partout. Dans une
localit', la f[te s'annioniait comme un tiasco ; tout itcou., le 26,
tout Ie iLilde fut pris d'un grand enithousiasmie. Dan<s tie xille,
on clh'iiia ce jour-la, pour que tous puissent assister itla ffie.
Ixes plus pauxres tieinent a apporter quelque chose itI'autl de
la Sainte Vierge. Dans une maison, it dut v a\oir troi -irandiesses, pour satisfaire t la d\votion du peuple. Beau,-iip durtnt aller couimmiuniier dans les eglises \oisines, tellc.iii.t I concour's itait -.
irand.
Tri'is postulantes furent gu-'ries tout
rcoup

d'une fiii'xre typlhoide qui inettait leurs jours en danrer. Des protestants se convertirent. Les pritres durent confesser toute la
nuit. (Onsi-nale en piarticulier le zUle des pritres de la lMissio;
et des Dominicains. I:tte fI-te provoqua une sympathie surprenante. Les plus \ieux disaient qu'ils n'axaicnt jaaiais vu chose
pareille. On comlprend la joie qu'iprouvait Ie I're Fiat, en lisant ces rieits. 11 faut imentioiner encore le couroinriement de
la Vierge de Cilli dont le rWeit ddtailli se trouve dans (le Annales. La correspondance de crtte am4nne renfermie une lttre du
Pere Fiat a l'archi-albb de Martinshery. A l'occasion du quatorzibme Centenaire dr saint Benoit, M. Fiat lui envoya un -ouxenir. I.e 1I're Ahit'l,. PI're C:hrysostome, iui rilpndit par une belle
lettre cit-e dans les Anlnaes. II esl aussi question d'une ciuiredes Filles
,ation de filles qui voulut se riunir it la Coniiuunauti
de la Cliarite. M. Fiat repondit au \isiteur, Ie I1 octobre : ( II
semblc rqe le bon Dieu rcuill la ri 'anion de cres bonnes filles ;
>nais, coitlme tCros. jo plense que eIo
m
lomentI
esit't pas encore
'venu.
BI'lgillque

En Belgique. coninie en France, il y axait une poussee de
laicisie. La question scolaire agitait tous les esprits. Leon XIII
ecrixit au Itoi. essaya d'amener le Gouvernement a une politique plus favorlable
la religion. recoinnarnda le calme aux
e\6lqut'.
Ceux-ci dldfendaient les droits de I'Ealise axvec \iguiur.
I.e cardinal Victor Declhaips, arclihvxque de Malines, r.si-tait
aver force contre les projets de M. Friere-Orban, premier minis-

tre, qui \oulait la stcularisation de toutes les ecoles. On ne put
s'entendre. I.a rupture cut lieu le Ii juin et quelques jours apres,
Ie nonce du Pape, Seraphin Vanutelli. recevait son passeport et
la I.aation de Belgique au Vatican Rtait rappelde. Leon XIII protesta dans son allocution du 20 aoit, condamna la loi scolaire,
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loua le zele des ev\ques et la ginerosite des catloliques. L'annie
181SO fut done pour les Scurs une anune peinible. Elles avaient
ncore un certain nombre d'eoles coninunales, ce qui les mettai en posture difficile. On axait organis6 une exposition A
Bruxelles. M1.Fiat defend aux S~eurs d'y aller : le 10 juillet, il
ecvit ii Stur Dudon, de Bruxelles :
L'expousition West pas un
licu oit les iSurs puissent paraitre con enabcltment, il faut done
qu'clles s'abstienient coniplteinent d'y aller. , A une autre
S( ur. ii dcrit : , Tr ne faut ricn enroyer i l'erposition, a ma1ins
d'un ordre formel. Et encore faudrait-il m'en faire part dans le
cas oit il cous serait donni:. , En Belgique, rcoinle en France,
iln ttalit
decs cofIltrence pedagogiques. oUranisdes, soit par les
inopjcteurs de I'ecole libre, soit par ceux des teoles cniniunales.
I.',v;\,-ue de Bruges mnitiifesta le dt.si que tmutes les reli-ieu-es institutrices assistassent aux crfi irences pedagogiques. or-aniii -es par les inspect urs des c,,ltes
libres. M. Fiat n'est pas
dt'axis que les Filles de la Chlarit yv assistent et il ecrit it l'\t.Yos inslpei't,'rs unirrsitaires
que dte Brutges, le IS flxerir :
eni Francev out organistides conferences, mais leurs iproUranlmmes
'i'tlent si maucais que je me suis cui oblig' de ddfendre c.rpress',:n'at it toutes les Filles de la tharite d'y assister. Jo crains
d'acoir beaucoup de peine atmaintenir cette ddfense, surtout dans
Il dtl;partientrit du Nord, si coisin de la Belyiqiuei,
dans le cas oil
j'autoriserai queqlues exceptions en Belgiquc. Aussi, oserai-je
supplier Yotre Grandeur de couloir bien dispenser les Filles de
nl('harite de son diocese d'assister a ces coanfrences. Les Sa.rs
qu*1 nous chargeons des classes sont ydndralement assec au courant des nmatieres qu'elles ensciiennt et des mi
lethodes
ptdagoqliq lies.
Quelques jours plus tar<l. Ie 27 f6vrier. il dcrit a Scrur
Averland, de Bruges : c Je me suis abstenu de rous rtpondre afin
de cous laisser la liberte d'cssayer de ces confirences et de savoir
d("quelle nanibre les choses s'y passent. Je ne coulais pas naw
plus faire de la peine
Monseiqneur, qui aurait Itc tres contrari,: d'un refus au lendemain de sa circulaire. Voici done toute
tt1ipensde. Par ddference pour Sa Grandeur rous pourrez encore
y assister une ou deux fois, a la condition pourtant que cous n'y
serez pas interrofrde ou chargee de faire la classe decant les auIres ; car dans ce cas, it faudrait rous e.xcuser et aprn's, vous
obtiendre: ou nous obtiendrons qu on cous dispense d'assister a
(W'S conferences.

Le 2 aofit, il crit a Sceur Matlis : " Je rous autorise pour
une fois t assister aux confirences pedagogfiques, i la condition : 1° que la conference se dionera hi
Chaumont ; 2' qu'elle
s,'-rcomposee exclusirement d'iislitutrices; 3" que cous n'aurec d'autre chose ei faire que d'ecouter. Si l'unc de ces conditions
fnit d6faut, je n'autorise pas rotre'prsence. n Le 29 novembre,
i! iecrit a Swcur Bourges : , Nous arons interdit aux Swurs de
France d'assistcr aux confirences pedayogiques lorsqu'elles
n'(taient pas obligatoires ; depuis qu'elles le sont devenues,
rinss traeaillons pour obtenir du ministre que les Seurs en
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someit dispensdes. C'est otus dire que je d~sire que les Filles de
la Chtritc de Belgique n'entrent pas dans cette voie puisqu'elles
n'y sott pas obliyges. , Toutes ces restrictions nuisaient au bon
reonom des SwLurs ; cela faisait dire qu'elles n'Wtaient pas A la
hauteur, qu'elles n'etaient pas capables, qu'elles avaient peur
de p'araitre deficientes, etc... 31. Fiat fdlicite une Suur : YVous
ace: bien fait de rdpondre a M. U'nspectcur qu'il n'etail pas conrenable de faire concurirdes jeunes filles arec dcs jeCuns gens;
je pense qu'il ne poursuicra pas son projet., Les e \'.qlues de
Belgique, allant \viir les Sieurs. leur accordent quelquefois des
coinmunions supplemrentaires. Ainsi, l'd6vque de Bruges. cn fivrier. M. Fiat. consultd par la supdrieure, rpond le 17 de ce
mois. L'dedque ignore sans doute que vous avez un cal,'mdrier
de commtunions tIrs fourni ; coil&pourquoi il se montre si tjefdreur. II faut bien le remercier et lui dire que vous en fere: une
i son intention et que dans toutcs les autres vous ne manquerez
pas de prirr pour lui. L'ev\que de Lidge a fait la mw'me chose
pour les S<'urs de Verviers. , Je suis bien touchd de la bicncillattie attenltin de Myr I'Ecque de Lidge, ,crit le Pelre Fiat,
le '2I1 IrIvelnbre. mais je rous prie de vous en tenir aux coiliiuniuois indiquces par le calendrier ; d'abord parce qu'elleY suint
asse: ntombrcuses pour satisfaire la ddiotion des plus ferrcicts,
puis parce quc nous nte pouvons, sans oucrir la porte d de grands
inconvtlicints, admettre que Nosseigneurs les dveques interrienlnent dans la fixation des conmm unions.
On voit que le l're
Fiat est a clie\al sur ce qu'il appelle ses droits. Peut-&tre auraitil pu so montrer plus coulant ; une autre d6fense qui parait
plus acceptable, plus justifide, est celle qu'il adresse h la supelrieullre e Westerloo. t MJalgrd le disir que j'ai d'dtre ayrdablc d
M. Io,Cure, j1 ne ieeux vous autoriser d vous lever la nuit pour

alter faire I'adoration. ,,Une postulante se presente ; nmi;s son
pere s'est suicide. M. Fiat constate que le medecin atteste que
e'est darangement d'esprit. D'autre part, le pere de la postulante
a et6 enterre religieusement. DEes lors, dcrit M. Fiat, aucune note
d'infamie, pas d'obstacle.
Une maison de Sapurs a dt6 ouverte a Anvers. La Sour Visitatrice est all6e installer les Sours, on n'avait jamais vu pareil costume, d'of grand 6moi parmi la population. 4 J'espiCre,
ecrit M. Fiat, que bientdt les habitants, habitufs a leur costumie,
ne les regarderont plus comme des curiositis, mais les estimeront et les aimeront, d raison du bien qu'elles feront. , L.es
So'urs de Namur soignent M. Allou qui edifie la maison par sa
parfaite resignation. M. Fiat fait 1'dloge de ce digne confrere
et remercie la SaOur Paris qui le soigne. La Soeur Frangois. de
Verviers, lui offre I'lospitalite dans le cas ofa les 4venements
s'ag.raveraient. M. Fiat remercie et dit : A l'heure de la trmpete, la place du pilote est au gouvernail, et, Dieu aidant, je
compfe nc pas abandonner la place oit lui-mdme m'a etabli. ,
L.es maisons de Be!gique cMlObrerent avec ferveur la fMte
du 27 novembre. A Bruges, ai Bruxelles, chapelle comble ; h
Corbecr-Loo, a Gand (Saint-Bavon), adoration. La maison etait
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un petit ciel. A lldcerld, cantique ; h Mont-Saint-Jean, bien que
le peuple suit froid habituellement, la fPte a r6chauff, tous les
cteurs. A Dison, grand'messe a trois prCtres ; a Verviers, r6cit
tris touchant de la conversion d'une jeune juive. Sans qu'on
lui dise rien, elle se sentit tout a coup remplie d'une consolation
ineffable, d'un dsir ardent de se faire catlolique, et d'une joie
inexpriniable de xoir la Medaille. Elle fut instruite, baptiste,
' kiill

ullni'e,

Espayne
M. Mailer est visiteur des missionnaires et directeur des
swiurs. M. Fiat lui ecrit, le 25 octobre : < Oh ! que je suis heur'u.r et que je benis Notre-Seigneur des btUndictions qu'il rdptnd sur cous et sur toute la province, puisqu'il vous encoie tant
de monde. Votre devoir est de cous occuper sdrieusement de la
honne formation de ces jcunes plantes. Je vous engage & examiner s'il n'y aurait pas quelgue chose a faire pour les etudes. ,
\l. Fiat souhaite qu'on traduise en espagnol les kcrits de notre
bienheureux PNre. a It serait i disircr que les Missionnaires
puiisscnt lire les lettres de saint Vincent., M. Mailer a demand6
au P'ere Fiat d'etre ddcharet
de ses offices de directeur et de
visiteur. M. Fiat lui rcpond. ei 3 novembre : " Je cous connais
asl,•,' pour etre certain de la joie avec laquelle cous recevricz
iris que vous ites ditrhargc de loute responsabilitt. Mais j'aime
trop cotre chore procince d'Espagne pour la pricer de vos serrices si dticous et si benis de Dieu. Je vous autorise colontiers
J cous lever a trois heures, mais & la condition formelle que
rutre sante n'en souffrira pas. Je prie Dieu de vous indiquer
,rluides confreres de votre province qui possede l'ensemble des
iqualit:s lui permettant de cous aider dans la charge laborieuse
qui cous est confiJe., Ml. Fiat feliciti .d. Mailer. , Dieu, dit-il,
b;nit visiblemcnt notre chI're procince d'Espagne. Son seminaire
interne est arri•d ai un chiffre qu'il n'a jamais atteint. Je suis
heureux d'apprendre que plusieurs vedques appellent les confreres pour pricher des retraites pastorales.
,
M. Fiat poursuit lultablissement de l'uniformite dans toutes
les provinces. II ecrit : , Les confrires espagnols ricitent l'office
usite en Espagne. Demande a Ctc faite i la Conyrigation des
Rites pour savoir s'ils doircnt observer I'Ordo de la Congregation. Riponse affirmative. En consdquence, notre Ordo, ridig6
par MM1.Vergnes et Caussancl, leur sera envoyJ.,
Evidemment, comme pour tout changement important dans
inne Communaut6, il y eut quelqu,., remous. M. Fiat ecrit a
MT.Maller, le 3 mai : c Les raisons des confrdres, mises en avant
pour retarder la prise du Brdviaire, ne me paraissent pas fondlr.s. n Rien n'6chappe a l'o:il vigilant de M. Fiat et il signale
tout ce qu'il remarque de dcbfectueux. Le conseil domestique de
Madrid n'a pas Mt6 tenu depuik six ou sept mois. Le procureur
provincial empibte sur les attributions du procureur local. Les
fi-tres ne prennent l'habit quo pour les exercices de pi4td (malre que j'ai dit). Il y a un dortoir au-dessus de la chapelle,
c;
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c'est d6fendu. Ne puurrait-un pas le dinianche omettre certains
tra\aux auxquels so livrent les frbres coadjuteurs ? I1 ya deA
inconxvnients a ce que M. Valdivielso suit en mnme temps assistant de la maison et procureur provincial. M. Fiat regrette que
les t\eques de Siguenza et de la Havane aient 1'intention de nous
retirer leurs s6einaires. Ii ecrit des lettres tres affectueuses a
M. llellade Arnaiz. supprieur du smiinaire de Siguenza, pour
1'encourager dans ses dillicult&s au sujet du s6minaire externe.
M. Fiat est strict pour la pauvretd. II demande que les missionnaires se contentent de breviaires non dores :
1i" Je outs prie
de me dire ce que vous pensce des pouvoirs du Supirieur genI ral et des directeurs des Swurs au sujet des dispenses des loi,
eclcesiastiques que demandent ordinairement les Swurs. La reglc dit qu'elles doivent avoir l'approbation du superieur ou du
directeur pour les dispenser des jcincs d'Eglise. Outre cf'tte approbation y a-t-il obligation pour clles ca demander dispens.e aux
cur'ts ou aux autmdniers ? Le coutumier dit que non, pu:rl 73.
Jentends dmettre quelques doutes. Je croirais qu';tant ~updricur eccllsiastique, reconnu par l'Eglise, cc doute n'est pus raisonnable. , Outre I'abstinence imposee par I'Eglise et pour laquelle ii y a des coutumnes particulires on Espagne, a cause
de la Bulla, ii y a aussi I'abstinence de rcgle. A ce sujet, M1.Fiat
ecrit ; 1 . Mailer, le 24 janvier. , Vous alle: recevoir une circulaire pour les Steurs. Je n'entcnds pas imposer aux Esparynoles
ce que je dis de l'abstinence. NSanmoins, je dEsirerais bicn rotre
aris It-dessus. 'ourquoi ne tenterions-nous pas, dans quelque
te('mps plus ou moins prochain. de les rendre "onformes

on

ce

point comnie en tous bls autree ? Cela rous parait-itpossiblc ? ,
Un mois apres, le 17 fevrier, il 4crit au mnme : " Si vous croye:
qu'il soit facile d'etablir l'abstinence du samedi, ii faudrait essayer. On me dit qu'ellcs font abstinence trois jours par semaine
pendant l'Avent pour se conformer a la reyle. Pourquoi in feraicit-elles pas abstinence le vendredi et le samedi de l'annee ?
Aye: la bonte d'examiner cela dans le conseil, s'il rous plait.
Mais j lie reux pas tenter un coup, s'il n'y a pas chanre de
rrT,;.%sir. »
Le moits suivant, le 16 mars, il dcrit au mrme M1.Maller
J pense qu'il est micu.r d'encoyer la circulaire aux Sa'urs,
Je
telle qlelle, sans note aucune. Je ne veux pas les priver des communiriations que je fais J toute la CommunautM, ni Icur interdir I'tustage de la Bulla. Cc serait de ma part trop pricipiter
les choses. Je voudrais qu'elles-mimes comprissent ma r:sverre
et les manntnaes de l'uniformite. Cette phrase n'est que pour rlous.
Atantf de lur rien imposer sous ce rapport, je voudrais acoir
l'aris du Saint-PNre pour Otre plus autorisd et plus fort (et boc
faciernus. Deo favente.) ,
A la fin de cette annee 1880. M. Fiat dcrit le 29 decembre
a M. Mailer : , D'aprEs les J3ineoires laissds par M. Bonnet, on
peut laisser la Visitatrice pendant si.r ans en fonction, mais pas
darantage. Notre conseil pcnse qu'il y a lieu de maintenir ,ncore pendant trois ans la Visitatrice actuelle qui a fait preuve
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de blln esprit et de dcvouttemnt ; quant atnu
chaliner tous les trois ans.

n

officijires, ii fatt les

la question de la cornette ou du voile des Soeurs tient
au~-i une place dans la correspondance de cctte 6poque, comnie
ia certaines 6poques de 1'histoire des ordres religieux la question
des rcotumes, des vetenients. des capuchuns, la question des
rlhaui-ures mloines dechausses ou chauss.s,, la question de la
blarii.

etc., ratione consuetuditnis, iunifori'tlis. Nous n'entrerons

pa-. dans les details a ce propos et Inous citerons seulemient une
phrase du l'ire Fiat qui nous fera connaitre sa position, son
•ine. 11 rappelle que le Saint-Si'ege etant intervenu. it n'axait pas
It droit de modifier ce que le Pape avait r.-lh. , Vous sacez
tiprfaitemtent. dcrit-il i M. Maller, ina roloutt, do n'agir qu'cn
esprit d'entibre et de parfaite conformnit anec l'.s rues du Sou-

vreain Pontife ; j'attends de cctte disposition l's plus heureux
r'Sultats. ) On lui a signal] en particulier deux Seurs Servantes
qui -., remuent beaucoup pour rotte question. M. Fiat blanie cet
eitprcessement dans une lettre it M. Maller et .erec(mallnde la charit'. i'amour, l'obeissance au Pape.
II y avait une maison de confrbres franrais qui faisait partie de la province d'lle-de-France, et qui desserxait l';glise de
I'ambassade de France.
Saint-Louis. M3.Alvernhe est supe.ylise
rieur de la maison. et 1. Caries. directeur des Stk'urs h cornette.
\1. Hlrmet est vicaire de I'dliise. Mais il est malade. 31. Alvcernhe
demande qu'on vienne a son aide.
I:htlas .' rdpind 11. Fiat, Dieu
nous rprouve bien cette ann'e. M. Dumay, de I)ax, est dtcdd6
subitpment cette nuit. Nou.s arons oi r,'ittyl ,nrts on ,toins de
tr,,i. inois. Jamais dopuiis sa roeni.ssance, In Comnpagnie n'avait
t:: .si douloureusement frappl,'i. II y a imialent• lu entre M1.Alvornhe et le Frere de la rnaisn. M. Alvernhe *alirivx le Frire
de la communion. 1I. Fiat ccrit au Suptrieiur : , It faut que les
raisons soient hicn graces, et cependant partout le Frrer a 'difi:'. Traitez-le arec bonli', doiccu'r ; si rai no marche pas, rous
jIurr,': I'en•Coyr au nBrrceau. , D'autre part. il dcrit au Frire :
,

.1. Alveirnhe est bon. II srra surrenu quelque malentrndti. II

,

f(nut pas rous dzcourangr. Quand rous in'arez demandet adtre

cnroyd en missions, t l'etranyjer, cous ariez le desir de vous sanic-

lifier par la croix. Cclle qute ious porte: en cc moment n'est pas
sins doute celle de votre choix. Patience, humilitd, soumission. ,
A quelque temps de il, M. Fiat 6crit de nouveau au superieur
pour I'inviter a donner au frere I'office de la sacristie et pour
e•'arter la femme qui remplit 'office de la sacristie.
La Visitatrice des Sours h cornette Ctait alors la Soeur Kieffer. M. Fiat I'avertit au dehut de I'annie qu'i allait la changer,
miai il lui dit le 15 janvier : , Je n'ai pas Vintention de vous
rappcler immddiatement. Tenez-r'ous bien tranquille. Vous aurez
le temps de rigler toute chose sans aroir besoin do travailler la
nuit. , II la remercie quciques jours plus tard de son aimable et
:trlirat souvenir a I'occasion de la Saint-Antoine.
Le directeur des So'urs, M. Carles. avait demand6 au Pcire
Finit -'il y avait ur Directoi'r' pour les Missionnaires rhargds des
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Fille's dol It Charit. 4( 11 n'y en a pas, rdpond 1. Fiat ; i v a
seulmeient des avis ia Fusage des Superieurs generaux ; je me
propose de les faire publier. , Ce travail ne fut execute que lorsque M. Forestier de\int assistant de la Congregation. Le 2i avril,
la S•ur KietTer fut reinplacee dans son office de visitatri.', par
ia Soeur Brissonnet, 31. Fiat tcrivit a M1.Caries : , Je tiens Alrous
dire que nous rappelons la bonne Swur Kieffer pour la pla'er
sccouude au sd~iinaire dte la rue du Bac. Sonetat
de sant ,.st le
motif allibgu( et il est riel ; mais acec celui-la nous avon,- 'l'/ui
dil pourcoir lu bien du siminaire. Ma SwUur Brissonnet qui la
rentplace, a fait ses preuces au lMeique et ailleurs. Elle comnit
les Espainoles ; rous seres trs ," stLsfait quand rous l'aur,': tn
pen' frdquYnl'.

11

La Steur Kieffer quitta done 1'Espagne, mais avant de ,niiir
SI' aris elle alia faire une saison a Vichy. M. Fiat lui ecri'i! le
13 mars : , Je ciens vous souhaiter la bienvenue a Vichy en
atteniant qiuI jo puisse rous la souhaiter a Paris. Je dcsir'- hin
rirlcin('t que cette saisoun vous refasse completement ; it ',ous
reste encore biIir du chemin l faire. Le nouvel office que n'aus

vous rIservois r'clamie arec beaucoup de rertu une tres bonne
santW. Notre-Seigyneur vous donnera le tout si vous vous duon,'
utos-mi:mi tout a lui et suns reserve.
Un des premiers actes
de la nouvelle \isitatrice, Soeur Brissonnet, fut de changer la
superieure de Barcelone, et de la remplacer par Sceur Delaa,'e.
M. Fiat dcrit le 29 septermbre a la Sueur Brissonnet : " Je le piis'
qu'approuccrla conduite pleine de charitd que vous arez tenu,. )
J'.,spe'r que les administrateurs accueilleront parfaitement ma
Nrur Delacufc. ,) 31. Caries manifesta son itonnement au PI're
Fiat de ce qu'il ne Iacait pas tenu au courant de cette nowu"tation. M1.Fiat lui repond le 8 octobre : Je ne vous ai pas ecrit au
sujet dr la nomination de Swur Delaajfe parce que c'est la Tr's
Honoric Mire qui a traitd toute cette affaire. , MI. Fiat ecrixait
d'autre part h S'cur Delaage pour l'encourager dans les dilfi-"
cultes internes et externes. La perfection nest pas possible en
ce montde. II lui recommande la priere d'abord. puis les bons proceddi et enfin it lui rappelle que le temps adoucit bien des chosez ,i ces iroi.y facteurs : priere, temps, bontd, dit I. Fiat, font
triompher de bien des obstacles. n II y a plusieurs autres lettres
adress6es a differentes Seurs qu'il serait intbressant de citer ;
nais est modus in rebus ; disons seulement qu'aux Sceurs Servantes u it rIecommande d'etre bien humbles et persuaddes qu'clles
sont plus capables de gater 'ceuvre de Dieu que de la faire prospirer ; qu'elles dui\ent se nourrir de la doctrine de saint Vincent, en lisant tous les jours, s'il est possible, ou ses lettres ou
ses conftrences : qu'elles doivent se montrer pleines de hicnveillance et de cordialite., 3. Fiat ecrit I des Sceurs dprouvp;es,
tentdes et qui alliguent qu'elles n'ont pas dans leur vocation le
centuple promis par Notre-Seigneur. ( Vos iddes sont des tentations uridentcs. Le centuple promis par Notre-Seigneur comprend
aussi les tribulations parce que celles-ci sont une bdnddiction
aux ypu.r do la foi. ) II dcrit d'autre part a la Visitatrice an
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sujet de pareilles Scours : <t Si Sweur N... continue a plcurer et
que vous n'ayez pas l'espoir de triompher de cet ennui, c'est
miieux de nous la reavoyer.
.

Mentionnons encore que Soeur Mlassol, de Carthagene, offre

sa maison au Pire Fiat dans le cas oit la persecution chasserait

les Sceurs.
II nous faut dire un mot des fetes de la ledaille en Espagne
pendant I'annde 1880. A Agreda, les fttes furent bien simples,
mais tres consolautes : offices, consecration, beau et bou sermon.
A Barcelone (college Saint-Vincent), on n'a pas pu faire ce qu'on
aurait soulaite \u la pauvretd de la maison et la petitesse de
la chapelle. Les enfants qui travaillent dans les fabriques ne
furo'nt pas libres le 27 ; on fit ia fete le lendenain, dimanche.
A Barcelone (hopital du Sacred-Geur), ce fut trs simple et tres
religieux. A Barcclone (maison de la Sainte-Fainille, riches decorations, premiere communion des petites orphelines ; retraite
de trois jours prkchee par un zdle missionnaire espagnol ; messe
iite par le grand penitencier ; neuvaine pendant laquelle on recita le rosaire sans interruption, l'office de 1'lmiaculee-Cunception tous les jours. A Barcclone Mlaison de la Charite6, ce fut
tre.s solennel. Administration, aumOniers, professcurs de musique, chantres, tout le monde s'enipressa de repondre a I'appel
des Steurs ; on sonna i grande olie la cloche de l'6.glise. qui
oe se fait entendre que pour les quarante heures. Los Stuurs
des cantiques si touclants que les bonnes vieilles
lihantit'eij
croyaient entendre les concerts des anges. La plupart des pauvres tirent la sainte communion. I.e predicateur fit un beau serimon oi il montra que la Sainte Vierge avait rdpandu ses graces
a\ ' profusion sur la France. Ce sermon fit impression, car les
-eLns vinrcnt en grand nombre demander la nidaille. On constatc que depuis la fete. les granides tilles sont moins dilfiiiles.
les Administrateurs ont fail cortilge au predicateur depuis
1MM.
Ie chceur jusqu'i la chaire. I.es Steurs se croyaient ia la .aisonM1re.
A Burgo d'Osma (Saint-Augustin), petit sacrifice, Monseigneur n'a pas voulu que le Saint-Sacrement fAt expose le 27,
parce qu'il f1'tait dans une autre maison it I'h6pital provincial
de la mnme ville : communions, grand'messe en musique, adoration du Saint-Sacrement, recitation du chapelet. jusqu'au 18 ddcembre.
A Canillas (Maison Saint-Joseph), Saint-Sacrement expos6
pour la premiere fois, messe clantee, rosaire r6cit6 ; chant du
Salre, a I'espagnole.
A Cuevas, plusieurs miracles. Un jeune hIomme avait et6
frapp6 d'un coup de couteau dans le poumon, etal desespdr6 ; it
ne passera pas la nuit, dit le rmdecin ; on lui met une midaille ; deux jours apris, ii est parfaitement gueri. Une pauvre
rnire de famille Rtait presque aveugle, on lui donne une m6daille. elle I'applique sur ses yeux en disant : 0 Marie conque,
etr.. la vue lui est rendue. La superieure n'a plus l'argent n-
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cessaire pour les ltbsuins pressants de la nmaison ; elle met une
mnidaille dans sa bourse, les secours affluent.
A Grenade (iiimiaculde-Couception), tous les c(curs snt au
comible de la joie : chant, exposition du Saint-Sacrei'ent, illumiinati on. isse. sermon. A Mudrid nmaison centrale de Santa
Isabellce, belle ornieiientation ih la chapelle : foule iimense
toute la journce ; I la seconde messe de huit hieures, ii y cut tant
de communions qu'il fallut retarder la messe de dix heures. Le
prtre a•oua qu'i nti s'-tait jamais senti aussi doucement nmu
qu'en presence de eette multitude, recueillie coimme des anges.
A la grand'niesso. nombreuse assistance des Conferences de SaintVincent de Paul. des religicuses, des fanlilles du quartier. On
distribua des miilliers tie nimdailles : tous. prctres. reli-iteux,
riclhes. pau\res. vinvent en solliciter. A I'lHpital de I'EnfantJCsuns de la mime ville, grande ferveur de la fondatrice, la duchlesse de Santona. du personnel, des nialades. messe avec accompagneticent d'harmionilltlte ; distrihution de mnedailles, reues
a\ec buonhliur et respect. A Malaya '(hpital Saint-Jean-de-Dieu),
grande solennitr pre)sidde par M~lr Bryan. Journte du ciel. A
I'Asile San Maniui'. tie la imi'ile ville, fite preparee par une neuvaine : une retraite : le 27. chapelle conible du matin an soir ;
messe. conmunion. exposition du Saint-Sacrement pour la pirm
Ima'r I'atfluence considtratble. On
mii're fois : silence complet
avait rrii4" un reposir it lalhauteur du premier itage : la statue de Marie. manitiiquenment ornde et brillamment illumin'e,
Ce
reposoir. I.e soir, procession aux flamheaux dans la
dominait
cour, la rue, le jardin. A I'H6pital Noble de Maalaga. hien qu'il
. 1
soit 6loi:m
die la \ille, la clhapelle a 6it: visitee toute la jour(Misin Ie : imisse chanllt;. rhapelet, cantiques : it 'ampetune
ricorde;. on prltita de la Il'ie pour placer la statue de 'lrnmaculte (lIrriirre le maire-autel : it Saint-S bastio'n, deux cent quarante personnes du dahors vinrent communier avec la nombreuse
jeunesse de la rmaison. On distribua mille mtdailles. A Soria 'hopital;. chapelet r.cite sans interruption. A Vich '(hpitalf. la
Sainte Vierge a 6td rev'tue d'une robe d'or ; cent cierges briilaient it ses pieds : triduum solennel, sermons par trois chanoines. Le 27. il y eut vingt-deux messes c6lebrjes dans la chapelle.
Grand'tmessc qui dura deux heures. Le soir, Monseigneur donna
la I,';ndkiction papale. On a distribu6 trois mille mddailles. Tous
ces r;rits remplissaient d'une grande joie le coeur du hon Pi're
Fiat : il felicitait et encourageait les confreres et les S<urs a
redire souvent avec ferveur la triple invocation de saint Bernard. son auteur favori : O clemcns, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Mentionnons cette reponse qu'il donne a un confr6re espagnol, au
sujet des Enfants de Marie : ( Elles restent toujours de l'Association, mnmv lorsqu'elles entrent dans l'Ntat de mariage. Celles
qui nc I'toai,'nt pa.s avant, ne peuvent le devenir aprvs. On a fait
des idmarches, ii y a quelques mois, pour obtenir qu'elles soient
de I'Association. Ces demarches ont echou 1 .,
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A n5autorin, les miissiounaires a\aiuet de grandes propri6tes
planttes de \ignes. Or, en 1880. les clenilles emnahirent les vignes ; pendant trois jours, on promena le tableau de Mlarie
lniniacule dans les propristes atteintes par le lltau. Le troisieme jour, toutes les chenilles disparurent. 11 v avait un saint
confrire que Home \oulait elev\r ia 'episcopat et qui etait tidle
observateur de l lla
tle
jusque dan s ses moindres points. On ra-

conte qu'il allait en rccrdation avoc son confrLre ; on disait :
Laudctur Jesus Christus ; on so promienait une heure, sans rien

dire : on terminait par'n

second Laudctur Jerus Chrivtus, et

on s'en allait ia son travail ordinaire. Son conufrre devint nialade
et 'fut ioblig6 de \enir se s.oigner elnFranc,. .\uus igolrous si la

rdcreatiun eut lieu conime avant le depart du coinfr're. 11. Fiat

lui &crit le 26 juin : , Je n'ai pas oublicque cous dtcs scut depuis le ddpart de -1. Dupuy, et je compathi a colre situation.
Pour un candidat t l'episcopat, cest bien mailjre. Je cais encoyer
deur ou trois. confreres .11.Salcayre, cela lui fouriira le mIoyen
de cous pourcoir d'un cicaire. )
L.es confrires abandonnirent I'il' de .Naixie
Naxosi.
A ce
propos, M. Fiat ecrit an Visiteur de la Province :
LLe Cardinal Silmdoni, prdfet de la Propagyande, drsircrait que ce qui nous
appartient dans Naxie fit ccdd u la IPropuaande. Dites-nmoi, je
rcos priL,
au plus tdt, cc Queittous en penser.
,
Hollande

C'et en 1880 que fut ouverte

'Ecole apostolique de \'er-

nouth. Nous en parlerons plus en details

i propos d'une \isite

taite par .M. Fiat. en 1883.
Irlande
M. Fiat aine beaucoup cette pro\ince qui marche tres bien.

sig nalons quelques passages de ses lettres pour inontrer le genre

de M. Fiat, ddsirant la perfection, inais ininutieux et intervenant
liti(iil semble que e'est plut6t le r6le des officiers de la maison.
le \viiteur est M. Iuff ; ii reside i Blackrock. M. Fiat lui reconninande de faire traduire en anglais les conferences de saint

Vincent. 11 Iui permet d'etre exaninateur des jeunes pretres du
dioe-,se. Wi. Fiat ecrit au supdrieur de Blackrock c:
I'ourriczvous recommander l'dconomic dans les achats. II me revient
qu'on paie les Ioutlons quatre licres, quand, au prix de trois
licres, on pourrait en avoir de tres bons. ,
M. Fiat s'occupe des frbris coadjuteurs de la province ; ils
Mt;airnt alors au nonibre de \ingt-six. M. Fiat signale au Visi-

teur que les consulteurs remarquent que los frvres coadjuteurs
Iprecient le saint habit aliri-s un court sdjour au seminaire,

qu'une

fois on miaison on in

s'oivupe pas assez de leur forma-

tion. que certains attendent trap pour les saints vceux.
M. Fiat signale aussi quo les Freres prennent le surplis
quand ils comnunient : , C'est tin abus qu'on ne peut tolerer,
,erit-il le 8 novembre. Je vous prie de vouloir bien prendre les
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mesures qui cous paraitront Les plus efficaces pour fnire disparaitre vet usage que je pourrais appeler du nom d'abus. Sulle
part nov Freres n'ont la coutume de prendre le surplis, pas minme
d Roime. Si par concession faite en dehors de 'autoriti du Sup~rieur gPlndral, en quelques pays, I'usage du surplis leur a det
parfois accordt. noaus derons avoir le plus grand soin de ne pas
dre a d'autres contries cette coutume, contraire aux hutiludes
de la Coinpaynie. ,
M. Fiat recoininande a la bont6 du Visiteur un pautre confrere d'une autre province qui s'etait mis dans un cas grave. par
suite de son intemnpi'rance dans la boisson et que son visiteur
voulait ctiasser de la Ctong4rgation. \M. Fiat prie M. DulT dtit recevoir ce confrere dans sa province pour sauxer sa xocation et
son aume. Le directeur du seminaire a pri6d M. Fiat de venir
visiter la proxince. M. Fiat repond : a Je serai tres heureux de
visiter votre famille, quc je regarde commne la nienne. Je ne
puis pri'oir VIpoquc oht i me sera donn6 de visiter ros jcunes
gens que j'embrasse tendrement en Jesus-Christ.
,
11 v avait
ddsaccord entre les maisons de Blackrock et Castleknock pour
des questions d'argent. M. Fiat dcrit au superieur de Castleknock. D'abord un petit compliment, cela dispose A avaler la pilule. , Je ddsirerais pouvoir dcrire en votre langue aussi bien
que cous Ie faites en la n6tre. a Voici maintenant la pilule. , On
troure que vous allez trop en grand, et qu'il n'est pas raisonnable de vous dispenser de la taxe. , On lui alligue des notes survenues du secretariat de la Procure gendrale par lesquelle• il
aurait ddcidd telle ou telle chose ; il rdpond : , Tout ce qui n'est
pas signd de moi ne saurait avoir de valeur pour tranchcr vos
difficultes. , On lui a!llgue qu'il a signe des pieces relatives a
ces difficultds. Si je l'ai fait, r6pond-il, c'est par surprise. II
profite de l'occasion pour rappeler le rule du Procureur provincial. 1 n'est pus consulteur de droit ; il prend part au conwcil
quand on l'appelle et se contente de rdpondre aux questions qu'on
lui fait.
M1.Fiat avertit un confrere de Phibsborough qu'il sort souvent sans permission ; qu'il ne previent pas le sup6rieur a son
retour ; que ses visites ne sont pas motivdes ; qu'il rentre h des
heures indues ; bref, qu'il scandalise, et it le prie de se corriger.
Et M. Fiat dcrit au Visiteur au sujet de ce confrere. u Si M. N...
ne se corrige pas, il faut le changer, dlt-il refuser, ou se retirer. a I y avait a Cork un bon confrere qui devenait aveugle.
M. Fiat 6crit le 28 decembre : ( Je dispense M. Burton du brgviaire et j'entends que le chapelet qu'il pourra reciter a la place
ne soit pour lui qu'une priere de devotion, n'imposant aucune
obligation de conscience. ,
Les Soeurs eurent A coeur de cel6brer le cinquanti-me anniversaire de la M6daille le plus solennellement possible. UMais,
pour la raison probablement que les apparitions de 1830 n'dtaient
pas encore reconnues officiellement par le Saint-Siege, h Dublin,
I'autorit6 eccldsiastique ne permit pas que les details de ces
apparitions furent racontds en chaire. On ne s'attendait done
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pais a un nowibreux concours. Les Swuurs eurent cependant la
douce surprise de voir une foule pieuse en\alhir leurs ,glises
et chapelles. Les missionnaires celebrerent la ftle a Phibsborough ; il y eut grand'messe tres solennelle A laquelle assista
Ic \viiteur ; aprics la c6redonie, celui-ci fdlicita les Steurs du
pri\ilhge extraurdinaire dont Sceur Catherine Labourd a etd
priviledgiee. On distribua beaucoup de inidailles et la relation
i~i-nale deux fails miraculeux operds par elles. On avait traduit
en antglais 'uouvrage du Pere Aladel sur 'origine de la MWdaille.
tfette traduction se repandit par miliers et fut lue avec enthouiasrse. A Droyheda, ii n''y ut pas d'obstacles de la part des
tautoritSs ecclksiasliques ; au cnltraire, on accorda le plus gra,ieusement possible que l'annonce e la fMte du 27 no\embre
i'it faite publiquement, le diimat-he prdcdent. dan. toutes les
,-lise- de la ville. Aussi, y eut-il grande affluence. La chapelle
,tait tellement pleine qu'cn ne pouxait pas s'y tenir ta'enoux. La
ielation se termine par ce petit trait qui niontre que le ddmon
:etwrche toujours i dresser des eimbIches a colle q(ui lui terase
la tlte, de son talon ; quelques pau\res fenmes out.su proliter
d1. fI'occasion pour -arnir leurs l)ourses. en s'inistallaut aux port'- des dglises et en vendant un bon prix les mfiidailles qu el.es
.iaiiient

pu se procurer.

Teerminons ce qui concerne

luirlande, par la mention de

qiuelques-uns des travaux miissionnaires. I.es conifr'res sont de

/zies predicateurs. Ils priclhent des muissions. des retraites past ,.ales 'cinq pendant les vacances), des retraites aux Filles de
!it iharite. aux Doninicaines, aux Steurs de Sainte-Hrivitle. aux
.- urdles-Muettes. etc... Its out quatre maisons de missions. trois
paroisses, une 6cole normale d'instituteurs. un grand collPPe, un
idu Seiminaire des Irlandais
peitit seminaire. et ils sont char.in1I Plaris. qui forme un grand nomlire de pritres d'Irlande.
\.
\ac-Namara presenta, pendant les vacances. auix e\fill"d'lrlande, r6unis A Maynootl. le rapport sur le seminaire des
Irlandais de Paris, et il fit part de deux publications iniportantes : un livre de predications et une exposition de la Doctrine
Chlirtienne. Les Seurs, d'apres le rapport de M. Mac Namara,
se multiplient d'une rmaniere etonnante, etablissant chaque ann-'e de nouvelles maisons, et ddveloppant de plus en plus leurs
to'uxres dans les maisons qu'elles occupent dedj. Citons en particulier l'h6pital de Cork, oif cinq mille blesses furent soignds
dans le cours de l'annde. Le rapport de cette maison fait par
Steur O'Calaghan. est rempli de traits navrants d'une part, mais
de I'autre, touchants et consolants. M. Fiat constatait que I'Irlande 6tait toujours file des saints. vrais fils de saint Patrick.
Italie
-1. Stella, assistant italien. etait alors f Rome. M. Fiat le prie
de faire regler sans retard : 1I les droits A la voix passive des
Vicaires et Pr6fets apostoliques dans les Assemb.les g6ndrales ;
2° la confession des nOtres ; 3° le privilege pour les confreres
des Philippines de r6citer le brcviaire avec les s6minaristes.
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PIuivINC~ : E IU.IME. 31. G(aggia est visiteur vt en ,.'tme
teimps supt-ricur dse 'laisauce. It est question de le transfi._rer J
Rome, colniim suplrieur. 11 est en mime temps, Diredeur des
urvnrs de la Iprovini'e de Sienne. I1.Fiat 1'engage a orgaio.r une
rettaite des 14.turs -erxantes,
de temps en temps. Si Fc'Ct f'aubitade de lact.ir tronstl's drcut ans, trntz-vous en li. Jo rouis elnStoi'e u1n

list

It' T"is lHoilnlo

ds

.lujlets qtlte I'on pcut traiter. M. Gaggia cion-ulte

IP'ie ;u sujet de ITinrpression des livre•.

di- con-

M. Fiat lui rtipold le 10 atiit : 1" Le missionriir qirpi se
propose de' rcoimprl'•r an ria'rraye doit acant tout demander la
permissiun I(ou. ujsr•icti yCntral, lequel ne laccordera qu'apris
acoir pris COtru~Lian'c dte IFapprIciationdonnde soit par Ic' auparieur local, soit par Ie risiteur ; 2* I'oucraye ctant romi,,isi't' devra t're soumisi~ r f'o.ranomt
des rensesurs nommis lpar [I .S'jpericur ydneral. L',.r! onen territinf le Stuperieur ygneral, 'Ure's
avoir pris I'ani- dc's rrnseir'fs ct, ,ouar les procin'ces rvtrau,:nre.,
frirrse.

du Visiteur el de scs consulteurs, donnera ou refusera la permission de lisrv'er 4 V'iipression ; 3" les frais d'imprcs.sio sont
at la charge da s:is.itantairect les bUndfices, s'il y en a, sotrt au
profit de In jmai.non.
dtiduclion faite des frais.
M1.Valentijati
lait supji'rieur it Rome
il le dIrncure nialagr6
la \venu e ieL
. i;;~aiaitMoite-Cit(irio. M. Fiat c&rit a M\. Valentini, le I1 juin : YVos 2m'atrcc offsrt le bouquet de fite !.* plus
ayrsýable, rn m'*nuaonrant que In chere famille dof Romp r'it en

plcine paix ct dcnr Ita plus sainte harmonic.
Un confrore de Roioie. qui etait en mi-mne temps, admoiniteur
du supdrieur el pri'cureur pro incial, se plaignait au Pere Fiat :
1° de n'etre jaiais appele au conseil quoique adiioniteur :;2 de
ne pas accomipa per le Visiteur dans ses visites, quoiquo Procureur provincial. M. Fiat rtpond, par I'interrnmdiaire de I3. Stella:
ad primum. Ri'u, nrr'ex:lat du conseil de la maison l'adioniteur

du supiricur ; #s :ontraire, les ri.'glc. d'offices siupposent qu'il
en fait partic. kAd-;·,iundurn. Je ne vois pas de texte qui Otablisse
le droit pour ol Prorreurprocincial d'accompangner le risiteur
dans sos visilts. M.. Basili. qui avait etc longtemps supdrieur a
Rome. fut lnommnisuperiPur i Sienne. et sous-directeur de la
province des ~ ours. 1. Fiat lui kcrit t cette occasion et pour
lui offrir cre posle une belle lettre, uns de ces lettres dont M. Fiat
avait le secre t e auxquelles on ne pouvait resister.
A signaler el:iiore it cette tpoque une lettre a un ciiifr'ire
qui s'stormiait de trosuver des d6fauts en tel ou tel. II est impossible dc troutror de.s
ihommes parfaits, lui repond M. Fiat : it n'y
en a pas sutr na terre ; il faut done utiliser chacun, suicant le
don qu'il a rein d.:' Dieu.
ilatnons rlaias -a correspondance aux confreres quelques
phrlases ot a, .ion typiques.
y
Au procureur de Ferrare,qui aue
la pauvrett de !a maison. mais reconnait qu'il n'y a pa. de
dettes, il rtpoind : n Est riche qui ne doit riie. , MA.Fiat envoie
un hriviaire i~ 31. Fronteri, parce qu'il a appris que ce confi re
n'en a qu'un vieu.s -'entillesse qui gagne les coeurs). Reiiarquons en paszant que ce br6viaire (livre. reliure, envoi) a reitd
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sculement 23 fr. 75. 11 y a\ail un confrlre qui vivait en deiors
de la compagnie, dans sa miaison paternclle. M1.Fiat !ui 6crit
cette lettre admirable de ddlicatesse. , Paris, le 1" nucembre
1880. C'est avec une cntiere confiance c

un sentiment de pro-

fonde affection qu'en ce umoment, je n'adrcsse a un :cndrable
missionnaire auquel je ciens oucrir man wl ur, comm
iin
'cit fait
saint Vincent, notre Bicithkcurcu.r Pere. Le dc:toue
,
ent que AoIre-Seigneur m'inspire pour tous les mincbrcs de la double fantille de saint Vincent me piousse a cenir cous conjurer affectuc.usement, en tprisimcc d. '"l'ernitd qui s'approche, de rcntrer
au sein de la famille, cous laissant le chioix de la miaison qtu'il
cous plairait me dcdsigner. pour y finir cos jours dans la paix
que votus assurerail la vie de comintunaut; it laquellc Notre-Seiyn•t.r Cous a apptclt et que vou,• ace: enIbrass(ie t'e entrant dans
temps, cous dilivrerez rotre dine en
la Compaynie. En .I.tie
nme/lant la Cuoipaynic en possession du domaine que couis occu-

pez, si tant est, comnmc on ne I'affirme, quc M. Ferrayo ne vous
I'a lhyut que pour que vous le transmettiez a la Congjrdyation,
les lois ne lui permettant pas de noinmer la Communuutt dans
son testament. II me revient que vous auriez cte yrandement
attristd i I pensde que Con vous soupponnerait it I'6gard de la
personne qui vous sert. Jamais soup;onide ce genre n'a eu acces
dans mon ,ime ; mais je vous dois dire que j'ai dtd douloureusement affectd en apprenant que des personnes mal intentionntes faisaient courir sur volre compte des bruits calomnieux
auquel mcttrait fin votre retour dans une maison de la Compa!jnie. C'est done uniqucment par affection et par deiouemcnt t
ros intercts les plus chers et les plus sacrds qu'au norm de saint
Vincent, notre bienlicureux Perc, au nom de notre dicin Saur''r
et Maitre, je rous supplic et cous conjure de donner it lous
ro, confrrecs et t mioi qui vous estimons et vous ainions, la consolation et la joie de rous voir revenir au milieu de vos freres
pour les idifier jusqu'au jour oil it plaira au Seigneur de vons
appcler pour la couronne.,
T.e bon Pire Fiat, conime souvent. ktait parti en guerre
un peu trop vile, ear le confrere en question lui rdpondit qu'il
Itait en rigle avcc les Suptlrieurs de la province et que, d'accord
a\l eux. il ne restait dans la maison qu'il occupait que pour
la conserver a la Congre.gation. Sans doute quelque denonciation
avait induit en erreur le trIs fervent Superieur gdndral. Aussi,
M. Fiat, tres humble et tris loyal, s'empresse-t-il de faire machine en arriere, en kerivant, le 20 novembre : ( Si j'acais dtd
au courant de ce qui avait eti rjdyl avant que je fusse place
u la t&te de la Congrdgation, je ne cous aurais pas adresse la
ilttre qui renfermait un bldme. , MI. Fiat ajoute qu'il est content
d'apprendre que non seulement la position de ce confrere est
eit rbgle aux yeux de la Compagnie, mais mnme que tout a 6te
fait par rapport aux Autorites civiles et administratives pour
!iaintenir intacts les droits de la Congrdgation. M. Fiat termine
-a leltre ainsi : i Je vous autorise done A demeurer ad annum
dans la maison paternelle et je suis disposd a renouveler cette
,permissiontous les ans. - Tout est hien qui finit bien, mais le
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bn Pure Fiat dut reconnaltre qu'ici, conime en d'autres circonstances, il s'etait un peu trop press&. DWfaut des belles aines
qui. \oyant I'apparenc.:
du ital, foncent sur l'adveraire' pour le
terrasser et s'aper'ioiLf'lt trop tard que ce n'etait que des moulins a \ent. MN.Fiat cepcýtdant ne s'avoue pas \aincu en tout
point. II y a au service du _.nfrere en question une femime qui
n'a pas Icage caniinique. M. Fiat demande, avec instance. qu'elle
suit cloi(gnee au plus Ltt. bien que les rapports soicnt parfaits
d'aprbs des tuiaoignages s-rieux.
LA PROVINCE DE TURIN. - Elle avait toujours pour Visiteur
le venrie MI. Durando, regarde et estime par tous couime un
saint. Ce diigne confrire. qui avait soixante-dix-neuf ans, denkandait a rederenir simpie confrere. M. Fiat lui ecrit le 21 janvier. Apres axoir tranche quelques questions touchant Cagliari,
1Mondoi. etc., M1.Fiat termine sa lettre par ces mots : (i Mais
ce que j' ne puis me decider a vous accorder, c'est de cous dicharg,,'r d cos deux emplois de Visiteur et de Directcur que
vous rimplissez:
ma pleicn satisfaction. , En septeinbre,
NM.Durando renouvelle ses instances. M. Fiat rdpund Ie 201du
mine mois : , Mon cteur jprouverait une grande consolation d
satisfaire le ritre, et je serais heureux d'avoir une occasion de
vous le proucer, imais ce que vous demandez de moi me parait
moralenment impossible. Toute la province et les deux families

en rcssettiraient le contre-coup. Votre presence seule, qujelque
inutile qu'elle cous semble, est une binddiction ; tout le ionde
est heureux de vous conserver. Les difficultds que vous signalez
ne sont Ips d comparer avec les inconvenients de votre rctraite.
Vous pourez vous servir d'un secrdtaire et vous faire remplacer
par -V. Torre pour les visites et bien d'autres choses. Je cous
pric donc, Monsieur, tres cher et bien vindrd PWre Durando,
de ni pas descendre de votre croix mais d'y demeurer pour
l'ainmor de .otre-Seigneur et des deux families de saint Vincent jusqu'r votre dernier soupir. n En octobre, 1'6tat de sant6
de M. Durando ddclina rapidenent. M. Fiat dcrivit A MI.Torre,
vice-visiteur. son affliction de cette situation : < Si quelque affaire poucait impressionner le Pere Durando, traitez-la au Consell et donnez suite a I'affaire sans lui. ,
En decembre, la mort devenait imininente, et le 10 du mnois,
M. Durando rendit i Dieu sa belle Ame. M. Fiat crit, le 11, a
M. Torre : qu'il est plongd dans I'affliction, que c'est une perte
immense, qu'il faut recueillir tous les documents pour tcrire
sa vie, et qu'il faut faire des conferences sur ses vIaus. dans
toutes les maisons de la province. Le 14, M. Fiat fait I'eloge
de M. Durando : c'etait un autre saint Vincent de Paul. II regle
que chaque confrbre dira trois messes pour lui. II ecrit aux confreres de la province. Si son corps est en terre et son mie avec
Dieu, son esprit reste au milieu de vous. Chacun de vous s'appliquera d le rendre immortel. M. Fiat nomme M. Torre, Visiteur, et ii en avertit M. Stella, qui 6tait h Rome. M. Fiat encourage IM.Torre et ii lui dit gentiment : Vous etes mon benjamin, et it l'engage a multiplier les maisons de missions et 4
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diminuer le nombre de colliges. Les Annatcs publiaient, en
1891 et 1892, des articles necrologiqiues sur M.. Durando. Nous
Cn parlerous en temps upportun. II y avait alors dans la province de Turin. au college de .Saionc, un coinfrit''e francais,
Armiand Darid. qui faisait en ce temps des reclherclhes
cientitiques au sujet de la paldntolugie. 11 y a dans lc co-pie-lettres une
reproduction d'une lettre qui lui aurait tdiadressde le 4 mai.
Cependant. nous devons dire que cetie lettre est barrde par une
croix, au crayon. Nous la reproduisons cepenldant sans pouvoir
aflirmer qu'elle a tdiridellmen;i.t cnvoyee an di'stinataire. Elle
indique au moinssles sentiments de M1. Fiat \is-a-\is de M. Da\id. J'ai itdheureu.r d'acoir par rous de ros ioucelles : mais
quand cous aurez fini rotre traIail rt les excursions n;o-es~itdes
par la sp)cialit de cos etudcs. nous rous rececrons iri i1 bras
otceerts. Je desire coimme vous que Ion etudie les sciences naturelles et que C'on en tienne complt dtuns I'itterprelationdes saintes Ecritures, li oh le doynge n'a pas [ixed le sens de tel ou tel
pnassaye.
Un autre confrire rtait aussi un sa\ant mais un savant en
philosophie. 11 a\ait envoyd un de ses livres au Pere Fiat. Voici
la reponse qu'il en recut, le 24 juillet. J'ai rci' les trois exemplaires die otre important travail. Je vous felicitc du but que
rou.s poursuicez. II serait bien possible qu'il y eit des plaintes
eutrl,rous. II y a quelques mois, un ecclesiastique d'talie m'a
;irit d'une maniirce cague contre les missionnaires de Turin,
s'ffrant de me renseiuner si je coulais. J'ai compris qu'il etait
queistion d'en.v'ignaemient philosophique. Comnme ji rous sais thomiste et dans les raps
lesappo
les plus honorables ace crotre archer,:qur. je nai pas cru devoir donner d'imporlance i cette ddnnciation. J'ai la ferme confiance qu'en rvritable enfant de
saint Vincent vous etes Cathedrae Petri usque ad mnortein conjunctissimus que si cous reclamez la liberte d'opinion dans les
ehoses douteuses vous ne vous dearterez jamais des reiyles de la
charitd et de la prudence.
II y avait iaScarnafiyi un confrere, M. Isengard. qui se sentait de I'attrait pour les missions dtrang&res. et qui demiandait
iN M. Fiat, dans quelle condition il s'y trouverait. si on 1'y enxoyait. M. Fiat lui ripond le 12 decembre : Le missionnaire peut
indiquer la mission qu'il prdfere, mais en demeurant dispose d
atler oit le Superieur general I'enverra. Une [fis a I';tranger, il
nest change que pour raison grave. Nut ne peut compter sur
un retour periodique dans sa patrie. Le Superieur gendral, seul,
peut faire revenir, particuliorement quand ii y a des raisons de
santd, pas gendralement pour des raisons de famille. Dans ce dernier cas le retour se fait aux frais du confrdre. Quand on doit
iprtir pour les Missions a I'dtranger, on accorde ordinairement
d'aller passer quelques jours en famille, mais pas plusieurs mois.
Parmi toutes les lettres de condoldances qui furent ecrites par
.M.Fiat A l'occasion de la mort de M. Durando, signalons ce petit
billet adress6 & MN.Lotteri, le 23 decembre. Votre lettre est courte
nais bonne ; je vous y retrouve tout entier, votre esprit et votre

-

436 -

etCur. .lerc'i.Mon vcuur a partayd toute votre peine dans la perte
irniiLenc que cous vene: de faire ; il reut se dilater d" plus en
plus pour cous aimer de l'amour paternel le plus tendre et le
plus sincere.
IA PROVINCE DE NAPLES. MN.Bruni est alors visiteur. 11
annonce
1M. Fiat la mort du supdrieur d'Oria. M. de Buono et
M. Fiat lui repond : Cette annie est sous le rapport des difunts la
plus maucaise que la Communautd ait eue depuis son rctablisscnent. La mort a frappe des coups nombreux et cruils. II lui
parle aussi de la situation cn France et il termine sa lettre en
disant : .ous pourrions bien nous trouver en face de la Ner
rouye. 11 y avait a a Maison centrale un vinerable confi-;re. Aig
de quatre-xingt-un ans, M1. Scognamillo ; .M.Fiat Ie fclicite A
I'occasion de ses soixante-trois ans de xocation. Un cciifrre de
cctte iniii·ue naison. .1. Brayda, deniande a se lever i quatre
lieures et a dire la messe zi cinq heures ; M. Fiat lui rpond : Je
rous autoriserais colontiers, si je ne craignais que l'ordre domestique
Ln
soit trouble par 1i.

La province n'a\ait pas encore de maisons en Sicile.
MM. d'Agostino et de Duininicis s'offrent pour se consav'r aux
missions de Sicile. 11. Fiat leur repond : Je loue Dieu dut zie
qu'il cous inspire et de la bonne volontd que vous inanifeste:.
Je suis aussi grandeminct reconnaissant d nos seiyneurs I's vcrque, de cette ile de leurs bonnes dispositions ; mais jice r rois
pas que la Providence nous ait rncore prdpard les i;leiimts ld'lne
fondation serieuse et durable. 11 y a\ait alors a Naples un confrere italien venu du Chili et place A Constantinople. 11 n'i:tait
lh que de passage mais il tardait t partir ; I1.Fiat lui ccrit :
Jc rierette qu'au lieu de rous rendre i Constantinople, rous demeuriez en Italie pour netocier la liquidation de rotre pension.
Qu'arez-rous besoin de cet argent puisque rous etes enfant de
saint Vincent et que la Compagnie. rotre ,cire,
fournit )1to'i' ros
besoins. Quinze jours aprbs, M1.Fiat lui ecrit de nou\nau : Si
rous ne parlcr pas pour Constantinople, on rous enrerra It ddmission des vrit. M. Fiat correspond avec deux confreres ;:'ancais. M1.fluriez, qui se repose ii Naples, et I. Varieras, qii reside h la Maison centrale des Surs. L.es Saeurs d'Italio intinuaient t 6tre trns 1:difianles et trn's zdlies. M1.Fiat les fd;!iite.
A la Sour F6licitd LIequette. Supiricure grIndrale de t866
(; 1872,
MI. Fiat ecrit. a I'occasion de la nouvelle annee. il termine sa
lettre par ce soulait. Je prie le dirin Enfant d'imposer sur rous
et sur ros filles ses deux petites mais puissantes mains. Conline
la gSour Lequette s'inquiite de la situation en France. X1. Fiat
lui ecrit : Si nous n'acions In foi en Dieu et la confianrc en
Marie Immaculde, nous serions bien i plaindre, mais au fnd,
c'est nous qui resterons cainqucurs et les mdchants ne font qu'accedlrer notre triomphe par I'abus qu'ils font de Leur poluoir.
Dans la correspondance avec Soeur Loquette il est question d'une
postulante de Brescia du nom de Claudine, qui recevait, parait-il,
des graces extraordinaires de Dieu. Je suis harcelM depuis asseZ
longftemps, ecrit M. Fiat, de demandes rdit&res et trWs pressantes
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de la faire venir e la Maison-Mere ou
I'llay. M. Fiat demande
des renseignements a la Steur Lequette, au sujet de cette prtendue voyante. Nous ignorons la suite de cette histoire.
Ordinairemcnt, cette annee du moins, M. Fiat refuse aux
Swurs italiennes et nimme aux Steurs franu.aises de venir a Paris,
itcause des \venements. 11 fail exception pour une Seur qui lui
tcrit que c'est la premiire demande qu'elle fail depuis trentequatre ais. II n'est pas possible que je vous refuse, lui rdpond
M. Fiat.
La Seur Gottofrey, de Sienue, l'interroge au sujet des cadeaux que l'on peut faire aux missionnaires qui travaillent
chez les Seurs. Le Pere Fiat, on effet, paraissait bien severe
ai ce sujet. Les Sceurs tlaient ennuyNes de lie pouvoir ternoigner
leur reconnaissance et les miissionnaires trouvaient que le Pere
Fiat Icur enlevait le pain de la bouche. Toujours, disait-on, depuis les temps apostoliques, cclui qui sert A 'autel manye de
'autcel ct celui qui donne le pain spirituel re'oit le pain matdril. 11. Fiat engage la Sceur Gottotrey a rdgler cette question
ave( le directeur. M. Gaggia, et a faire hoinologuer cet accord
par le Supdrieur gnd6ral. Le bon PNre Fiat multiplie les cadeaux aux Sceurs. 11 paie la moitid de la dot d'une postulante
pauvre : 300 lires. II envoie une statue A la suporieure d'Assiie. Garde: le secret ; sans cela nous serons assaillis de demandles. Les Soeurs de Montefiascone lui demandent de leur env•oer de l'eau de Lourdes. Je n'en posside pas, inais j, t4icherai
dl: n'cn procurer pour vous en envoyer. II d6fend a une Sccur
dI.Florence d'aller qukter, et il lui envoic une bonne offrande.
11 est toujours difficile pour les permissions d'aller en fainille.
dans des cas penibles. Une Soeur demande d'aller prbs
Ir'lti
(14' ,lls pere pour le convertir. Le sacrifice qur rous forec en
n'y allant pas contribuera plus efficacement a sa conversion que
I/,~i.
Irs efforts que vous pouve faire.
Passons aux Sceurs de Rome. On invite le Pere Fiat a venir
a la Ville Eternelle. Je ne crois pas que cela soit possible tant
que nous serons dans la situation politique actuelle. M. Fiat se
d&dommage de sa non-venue, en ecrivant beaucoup de lettres
aux Scpurs, aux personnages ecclesiastiques et laiques. 11 ecrit
a la princesse Chigi, aux Sceurs servanles des inaisons de Rome.
A la Scoeur Lequette, de Santa Maria in Capella, ii raconte les
fites de la NMdaille a Paris ; t Steur Chevrolat, qui lui a fait
envoyer la benddiction du Saint-Pere pour la Saint-Antoine :
C'lst mon plus beau bouquet de fite. II remercie Steur Chevroiat de la charit6 qu'elle exerce en\ers nos Messieurs de Rome.
II ne veut pas qu'elle prenne de I'argent de la Commnunaute pour
Iun postulante. Je prqftre vous 1'encoyer moi-mnme. Une comde venir .
piji-ne de la maison de Scour Chevrolat a demandd
Paris pour s'ouvrir A un confesseur. M. Fiat lui refuse. Vous
Rome des missionnaires diynes de toutc confiance. .1ais
'
arez
i l lisse un mot pour Sceur Chevrolat. Si la vocation de cette
S"',ur est en danger, vous pouvez l'envoyer. Une autre Scour a deritandid aussi de venir h Paris. M. Fiat allegue les temps malheu-
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reux, la d6pense du voyage et it lui refuse. Ouvrez-eous M1.Borfjoyno. A la superieure de Sainte-Ayatke des Goths, 31.
Fiat permet de riciter les litanies de la Providence. Si vous Wn'ae pas
assez de Si'urs pour faire la lecture de table tout le trmips du
repas, abri'yez, mais yardez Ie silence. A une supdrieure qui a
des-difficultts : La conduite est difficile, nais elle est une source
de mtriles. C'est pourquoi rous puuvez co.nstater dans le marlyroloyg que le non bre des v#gques canonises est proportion gardi':,
bearucoup plus considirable que ccLui des sirnples fidŽles.
A utie autre Swur Servante : II y avait si lotiytemps quo je ne
recrilis rien de rous qIu jc 1medemandais si vous i,'nrirz jas
nl sujet de prine contre mnoi ou ti mont sujet. M. Fiat elcit irnme
aux il'aitnlts de's inaisons des Sa'urs de Romle et il se mnontre rai
,-rand'piire.
A Naples, ina Swour Cordero correspond souvent avec M. Fiat
L.a niiir'
d'un chanoine a quitte la Coiiiiinunautt pour raisoni de sant6. M. Fiat ecrit i Soeur Cordero. Voyez
W'ilrouxs .t,puVc.ible de la faire rentrer pour lui donnerIl consolation de mourrir Fille de la Charitd. Socur Cordero veut ti*m-oiourante ?a reconnaissance pour tout ce qu',lle
guer ii une S•l-'ur
a dotnt& h la Comniuna ut ; elle pense lui promettre qu'on ricitera chaque jour des priires a sun intention dans toutes les maisons de la province Elle colnsulte M. Fiat. Celui-ei riporl. le
17 jan\ier : La reconnaissance est ute belle certu, mais if ,t jIut
pas as.s.numicr des charges qui deciendraient trop lourdes. Promeltle-lui quelques messses deux ou trois) par an. M. Fiat dunne
des nouvelles darns chacune de ses lettres h Soeur Cordern,. Ici
on nous frme les rcoles communales ; nous ouvrons drs Iroles
libir's. lDans la proxince de Naples. comime ailleurs. ii yv ;i pinirie de sujets el quelques Soeurs font quelquefois faux bond ii lIur
\oration. M. Fiat console la Seur Cordero. Plaiunons la pirs',,oie
qui, infidele e la ygrdie, se separe de la Connmunautd, mni. ite
plaigpnons qu'ellc. L'arbre n'apparaitquo plus beau quand le cent
a fait tomnber les fruilles mortes. Quant A la penurie de sujets,
•1.Fiat rpuond qu'ii Paris aussi ii y a penurie de sujets e t quil
lui cet imipossible d'envoyer deux Soeurs franuaises i clhaque
prise d'habit. \M1me reponse h M. Turroques, sous-directeur des
So-,urs. J'ai re(u ros observations sur la nacessiid d'avoir ( la
t:t' d'un bon nombre de maisons de la province de Naples des
Siurs. franraises ; mais nemo dat quod non habet. En attendant, M1.Fiat engage M. Turroques A 6tablir une retraite pour
los S',urs Servantes afin de former les Soeurs italiennes au Lonverneient des maisons ; il engage le m6me A visiter frequeiinent les miaisons des Soeurs. Cela ne peut que produire les pl's
heurru.r r'sultats tant pour les Sreurs comtpaynes que potr les
vt rciprloqueluimint.

S'ir's

S.'rrantes.

Mi.Fiat songe a mettre au point les Aris aux confesseur.s ;
il demando au directeur des Scours de Naples, conune a tous los
autres directeurs, de faire rentrer tous les exemplaires des anciens Avis.
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La corrcspondance avec les Saeurs compagnes est abondante.
V'ne Steur a periu sa inmre. Elle demande a aller consoler sa
famlille. Je n'en remets entierement i .M. le Directeur, et pour
'Ypoque de cc voyage et pour la durde de cotre sdjour dans la
famille. Une Socur lui demande des peirmissions. Le Directcur
pecut cous les accorder. Vous ferez mieux une attire fois de cous
adresser i lui. Une Scur deniande d'aller se consacrer A la conversion des Anglais protestants. L' mogen precieuie et excellent
pour cela est de cous resigner au sacrifice que Dieu dtlaade de
rous. Une S(eur de Naples \oudrait bien une reponse de la main
iiimrne du Tres Honor6 Perp. Dis qu'unc lettre porte mta signature, elle est l'expression de ma pcnsde. Une Seur fran;aise
demande it quitter la province de Naples. Si la tranquillite rdginait en France, je pourrais songer d cous rappeler. imais en
ce moment oil l'o ne songe qu't renvoyer les Stturs des h6pitaux, des classes, des bureaux de bienfaisance, je ne le peux.
Les fWtes de la M11daille ont it; celIbrt;es solennellement
ldans toute I'ltalie. A Romne (Montte-Citorio). c'tait la premii;re
ftc de la Sainte Vierge. cel~brte publiquement dans la chai'lle. dit M. Valentini. superieur. Comme les apparitions n'ont
pas encore etd reconnues canoniquement, il fallait proceder avec
prudence, d'autant plus qu'un haut personnage de la Coagrua-ation des Rites avait declard que les Missionnaires ne devaient
jIpa tolcrer pareille demonstration. Pour couper court A toute
difficult6. M. Valentini s'adressa h Ltun XIII lui-nim-im, lui soumit le programme de ce que 'on voulait faire et lui demanda
la permission d'ex6cuter ce proLrammne. leon XIII approuva.
.a;rhapelle fut dkcoree par des draplries de velours de soie, de
damnas d'or. I.a statue de la Vierge, sous un baldaquin. 4tait
'wlairde de bougies innoinbrables. C'etait un vrai paradis. disaiont les tiddles. 11 y cut un triduum preparatoire. presidt chaque jour par un 4\teque. Un cardinal qui vint assister aux otTires. voulut servir a table, comme les frbres coadjuteurs. .l. Mathias. de la maison de Perouse, donna les quatre sermonis du
triduum et de la fdte. Le 27 novembre, il v eut cent messes.
Doux cnrdlinaux, dont le cardinal-vicaire, celebrbrent le Saint
Sacrifice. 11 y eut office pontifical, de dix heures et demie A midi
el demi. Chapelle visit6e par les pretres, les s6minaristes. les
61 ves des colliges, la foule. I.es m6dailles envoydes par le Pere
Fiat furent vite 6puisees. M. Valentini disait au Tres Honor6
Pre qu'il aurait fallu avoir un ccur dur comme la pierre. pour
ne pas etre touch6 de pareilles solennites. M. le Supdrieur g6n6ral, dans sa lettre du 8 d6cembre. felicite 1. Valentini de la
splendeur des fetes de Rome et pour I'aider a couvrir les ddpcnses ; il lui envoie deux mille francs.
A Sienne, maison centrale San Girolomo, il y cut un triduum solennel. Le 27, trente-deux messes furent dites dans la
chapelle ; I'archevgque vint. le matin et le soir, presider les
cer6monies avec trois chanoines portant mitre. Dans la province,
i! y eut grande ferveur. Un beau miracle fut obtenu A Ferenftio. La ville de Florence se distingua par les c6r6monies, les

-

440 -

chants, les prieres, les ornementations. Les fideles apportaient
continuellement des fleurs, des cierges. Le jardin qui precede
la maison Saint-Nicolas 6tait orn6 de guirlandes, de transparents, de lanternes v6nitiennes. On distribua mille medailles.
L'archeveque fut I'objet d'une protection miraculeuse dans un
accident de voiture, survenu la veille de la fete. II vint presider
les fItes, remercia la Sainte Vierge et fit placer une statue de
Marie au lieu de I'accident. A Sainte-Catherine, deux pr6tres
confesserent sans interruption jusqu'A une heure avancce de
la nuit. 11 y eut nille communions. On distribua deux mille
mtdailles. Beaucoup ne purent pen6trer dans la chapelle. A Naples, la chapelle de la Maison Centrale dtait resplendis-ante de
fleurs et de lumiere. Ii y eut vingt-sept messes le jour de la
fete, office pontifical. L'archeveque presida la ceremonie du soir.
Le jardin etait illumind. Les Enfants de Marie, au nombre de
six cents organiserent une procession f6erique. On sigiiale dans
Naples et dans toute la province des graces de gudrisons rt de
conversions.
A Turin, M. Stella dit la premiere messe. Les offices furent
celebres avec grand concours de peuple et dans le plus grand
calne. La province rivalisa avec la Maison Centrale. Le nomrbre
des communions fut aussi grand que le jour de PAques. Les plus
petits villages c6lebrerent la fete, avec ferveur et avec grand
bruit de cloches, comme l'ecrit une Soeur.
Tous b6nissaient le Souverain Pontife, qui avait acconlrd une
indulgence pl6niere, et le Pere Fiat qui avait eu l'idde (le cctte
cel,'hration.
Pologne
Cette province est appelie sur le catalogue Province dc Cracovie. Elle comptait trois maisons qui 6taient sous la domination autrichienne. Le visiteur etait M. Soubielle. L'ceure des
Missions itait
fiorissante. M. Fiat kcrivait
F'un de ces xaillants predicateurs : Quand 'ange du jugement sonnera de la
troumpftrit vous apparaitrezau tribunal de Dieu avec une grande
foule de fideles, sauves par vous. Ici comme partout, il fallait
conmpter a\ec le manque de stabilit6. Un confrere demande instarlment la ddmission des voeux parce qu'il ne trouve pas dans
la Con-rl~ation les avantages spirituels et temporels qu'il tsp&rait. M. Fiat lui repond : que les avantages spirituels ne consistent pas t avoir des extases dans l'oraison, et que pour les avantages tleporels, il ne faut pas oublier que la santC de l'fme
passe avant la santd du corps et il le renvoie a une lettre tlue
saint Vincent adressait h M. Zelazewski, le 27 mars 1654, et qui
con ient parfaitement a son dtat. Un autre confrere se plaint du
visiteur qui le traite en suspect, 4 preuve la lettre ci-jointe
que lui a adressee M. Soubielle. M. Fiat lui rdpond le 5 aott
qu'il se fait illusion, que la lettre du visiteur est une preuve
do sa sa'es-e et de sa prudence.
Loin d'y trouver 4 redire, je le fdliciterai volontiers de
'aroir werite. M. Soubielle reclame du renfort. Impossible. Le Bon

-

441 -

Di',u nous dprouce. Nous en sonmmis, aujourd'hui, 5 octobre, au
qIv•
aante-deux.ime nort de 'annie.
I.es Scurs avaient deux provinces en Pologne. Celle de Vars,,oi,' avait pour visitatrice. Soaur Talbot. Celle-ei demandait a
,'trv dechargee, A cause de son age et de sa sant'. 1. Fiat lui
irpi-nd, le 30 mars. Sans doute ii serait a desircr quc vous puis,';,tre la premiere d tous lis cxercices, mais cotre etat de
,intr, y met obstacle. Faut-il pour cela vous drcharger ? Cela
n'c,' pas dvident ; car pour acoir micuux, nous nous exposerions
) an,,ir pire. On dit que le mieux est ('ennemi du bien. Suivent
dl- nouvelles sur la situation en France. .ous alloms bien mal
par ici. L'Officiel porte le decret de I'expulsion des Jesuites. Ala
Stwur Hantke etait a la t6te dc la province de C'lm; les nouvelles
Otaite.t bonnes. M. Fiat lui rdpond le 27 aout. Je suis heureux
qiu'un peu plus de libertd pour le bien rous soit dolnn et que
,rofs alliez poucoir reprendre I'ua'rre des h6pitaux et des asiles.
.r ',ais prier M. Soubielle de rous enroyer un nmissionnaire tous
l,.trois mois. Les fetes du 27 novembre furent cel'hbrEes dans
Ir-diverses parties de la Pologne suivant la liberto' dont on disjp,a'it. En Pologne autrichienne, pas d'entrave. A Cracovie,
,-ffiLes tres suivis, nuiwme par le clerg6. A Leopol (HOpital gene;ra. grande solennite, Saint-Sacrement expos : noimbreuses
rmniunions, conversion d'une infirmiire. A Kulparliow, la fete
jproduisit une vive impression sur la foule, les malades, le persionnel. Une Sceur, atteinte de maladie mentale. retrouva le calme.
A uarsovie, on fut oblige de faire la fMte h petit bruit, dans I'int.riour de chaque maison, sans manifestation extirieure. Dans
ui ,indroit cependant oii les Sours n'ont d'autre chapelle que
l'e-lise paroissiale, on se communiqua tout bas la bonne nou\•ile de la fete et. a la grande surprise du cur ;. I'dgiise se trouva
(.,:nble ce jour-la : toute la paroisse se confessa, fit la sainte
ciiiinunion et c61lbra la fete que les fidbles appelaient l'indul',,''' de la MIdaille. Ah .' si la bonne nouvelle eft pu etre publiJ,, dans notre pauvre pays, 6crit la Scour. les chapelles aur,,'it
itdcombles. (Cette population infortunde, coinime autrefais
'.,premiers chrdtiens, n'a pu chanter la yloire de Dieu et de
M'trio que dans le secret des Catacombes. Dans la province de
i:ilin on jouit d'une entibre liberte. Aussi, depuis quelques semailis un petit journal polonais 'Pielyrym)prepare les coeurs par
l';iiitoire de la Medaille et le rdcit des miracles. Le dimanche
quli pr-cdda la fete, on lut en chaire le Bref du Pape. Aussi la
',t,
fut solennisee par les fidbles de toutes les classes, riches et
pauvres. Huit pretres confesserent toute la journ.e et une partie
de la nuit, la veille de la f6te. Un grand nombre de fid6les ne purent se confesser. On dressa des autels a Marie Immaculde ; on
,iit un transparent au-dessus de la porte d'entree de la Maison
:c.'ntrale. II y eut des messes continuellement. Toute la matinee,
pi',ieurs prctres resterent au confessionnal. Grand'messe A dix
Hitures. Adoration continuelle du Saint-Sacrement, et visite sans
interruption de I'autel de Marie par les peres, les m6res, les
jcu.nes gens, les jeunes filles. Reception d'Enfants de Marie. On
<i,na A manger a cent pauvres. Dans toutes les maisons de la

-

442 -

prouince, nelme enthousiasime. On signale des miracles de con\ersion. Monie dans les plus petits villages, grande ferxeur. En
plusieurs endroits, ii fallut faire xenir plusieurs pretres pour
aider a confesser. Partout on manqua de mrdailles, telleruent le
peuple 6tait alide d'en posseder. Le rapport adress6 au Pere
Fiat se termine par cette phrase : Dans toutes les maisons de
wa'urs de Poloyne, nous solmmes encore sous la douce et incxprinmable imprcssion que nous a laissc cette chere [dte. C'esl i cotre
solicitude paterncLle que nous devoui loutes ccs graces qui pletur'ai'nlt ubouditti,,ittmnt sur nous et sur tatl d'mies en ces jours
b nis.
Portugal
La petite pro\ince du Portugal se reconstitue tout dtuucement, apres les secousses des rivolutions passees. M1.Miel dirige
lien sa barque, mais il ne sera apprecie h sa juste valeur que
plus tard. C'et le sort de beaucoup de hons serviteurs de Dieu.
On cominuence rette aniiue le senimiaire interne. M3.Senieourt,
jucsqu'ici a Funichal, est nonmmn directeur. M. Fiat a I'intention
d'enioyer quelques seminiaristes de Paris pour les debuts du 4eninaire. M. Fiat engage M1.Senicourt B s'entendre avec M. Alauz(t 'lour les ditails du sinminaire. Le IPere Fiat pousse toujours
i Iransformer lts colle'es en seýminaire, en particulier celhi de
MJarilli. On envoie tuujours des confrbres fatiguds pour 's, reniettre. M1.Merlu fut place A Lisbonne et M1.Fiat disait de lui.
II piurra rndre, dt ygrunds serrices. Un autre confrbre, M1.11er\ icu. fut iealemient all'eeet i la province du Portugal, bien qu'il
Cilt vivement d6siri~ rester en France. M. Fiat I'encouragcait i
Mlade're ; it cause de sa sant' et des
dleiieurer au Portugal,
rirriinstances dans lesquelles on se trouvait en France. I1 ;tait
iIlIllie question d'onvoyer au Portugal, non seulement des maalids miais Imiiie des bien portants, et en grand nombre. Si les
iarcher commne on le redoute. dcrixait-il
alfaircs critinuentt m
i MI.Mliel. la IWxvolution pourrait bien \ous mettre a mtniiw de
donner l'htospiitalite a plusieurs confreres francais. Plustiurs
oiifl'rl;rls -soulTrant physiquemient ou moralement, M. Fiat les
nc'ourageait. Tn Frre teudiant, nomme Vassen, souffrait de ne
piiuiii renidr service a cause de son Rtat de sante. M. Fiat
lui ierit Ie 12 septembre : .V croyez pas ltrIi') charge 5 la conminunIautr:. Souffrir, prier, Mdifier par la patience, c'est sercir la
Coimmiunauti: de la meilleure maniire. C'est dans cette pensde que
.saint Vincent appelle les malades la binddiction de la
notre 'Pe
CompaUynie. Et comin e e bon Frere 6tudiant disesperait de pouvoir parvenir au sacerdoce et demandail a passer A la catWeorie
des F:rbres coadjuteurs, Ml. Fiat lui dcrit le 8 octobre : Je r'us
I'accordernis rolontiers, si je n'arais l'espoir que vous guerirzs.
II faul done attlndre et prier avec confiance.
-Unconfrbre portugais. M. Freitas, de Santa Quiteria, souffrait. lui aussi, de ne pouvoir rendre service a cause de son etat
de sant,. M. Fiat lui cerit le 12 inai : Je comprends tout ce que
rotre position a de penible ct j'y compatis de tout caur. Aussi,
ddsirant I'odoirir autant qu'i est en mon pouvoir, de I'acis de
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inon conseil et pour me rendre a cos disirs, je vous autorise pour
dt ux ans t) rentrer dans cotre famille. J'espire qu'au bout de
ce temps, grace aux soins et aux distractions que rous espirez
trourer dehors, rotre sant sesesra asse: anmliore pour vous
pirm'ieltre de reprendre rang parmi nous.
l n autre confrire se piaignait, non de sa sant,. mais de
son office. M. Fiat lui rdpond le 2 mars : II n'est pns facile de
rourcer un poste qui rtponde parfaitement it ros dtsirs. Str
rette terre nous soimmes sourent obligys de nous plier au.r situattins qui nous sont mniifItes par la dirine Proridence. T'n
riil',ri're franiais \oulait quittf'r la Coiipagnie. revenir en
Fruirne pouLr soigler sa sant• • et Iour aider son pere. M. Fiat lui
[ic'iind le 5 mars : C'est une pure et palpable tentation. Votre
saOtul, ddbile nest pas une raison. Si I' cli mat du I'orlitgal rous
r't r'ontraire, on rous mettra aillrurs. Je ferai lout ce quci dlpt,.,dra de moi pour rous rendre le sejour dans la Cowmpigenie le
m,,ins
,
i'tible
possible. Quant at la situation de votre plire, rous
puiroe la soulayer par vos honoraires de ineosse. Vau rir,' ,lat
dlr, snt,. tous seriez a charge ei cotre pere, au lieu de le .soulq•i'r.

ition cher ami.

A Funchal ile de Maderel. les ouvres des •l 'urs inarehaieat
bici[ : hospices. icoles. On venai d'organiser uni
ijaisoni de
travail pour jeunes filles, et on avait foinde un orphelinal oil
I'j rerevait douze enfants abanidotnns. Mais il y avait un pliint
noir. 1.a maison avait ine tivs srosse dette de 6.559 francs.
C',tait ei.sidIrable alors. Les confrv•res avaient une maison de
missi-on qui narchait bien. ax\c ~M.Schmitz comnie suptfiriur.
I, ',':xlue songeait a leur confier s
seminiaire. MI. Fiat en est
liheurem
: ii acoepte en principe, mais il est bon Auvergnat
: il
rit i 1\I. Miel : Les confreres n(e peurrnt aller ~ I'acenture d
FI'nchhl. II faut que ce qui reyarde leur installation, lear trnitemI,,n soit rdgld au moins par un traite prorisoire. M. Fiat est
simnple 'oinnme la coloimhe, mais prudent comme le serpent.
Suisse
[.'xv'que de Fribourg demanda au PNre Fiat. par I'intermiedi;airn des Swurs, qu'il voulit bien faire donner unt, mission
danj- Fribourg par ses confreres. Le Pere Fiat remercia I'x\equ, de I'honneur qu'il daigne faire a notre petite Compagnie,
mais j'dprouve un regret bien grand de ne pouvoir rdpondrec
votre invitation. Ind6pendamment de la ddfense faite par saint
Vincent (que je n'allegue pas en ce moment) le grand motif de
non refus est que je n'ai personne. La ftLe du 27 fut celebr6e
avr cferveur a Fribourg. Comme c'6tait un samedi, jour de march(. in ne s'attendait pas A grand monde ; or, le matin, dbs quatr~ !irures et demie, I',glise etait comble. ITa premibre messe
e,!! lieu h cinq heures. II y eut tant de communions que la secr,)!:
messe qui devait avoir lieu B cinq heures et demie ne pit
conc'iencer qu'A six heures et demie. Les messes se succederent
sar. interruption, toute la matinee ; il y eut des communions
a !,tutos les messes ; les curds et les religieux vinrent : les 0ýl-
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ves des ocules. les internes et les externes, les EnfaUts de Marie, etc., vinrent s'agenouiller tour A tour aux pieds de Marie.
Dans la journee, les pauvres conduits par les Dames de la Charite, vinrent gagner l'indulgence. A la edremonie du soir, le
superieur du grand sdminaire pr'cha sur la Mddaille ; la foule
fut si considerable qu'une partie des fidEles dut rester dehors.
Le rapport note que les
eleves, ordinairement froides et peu
expansives. se sent livrtes ce jour-la i des transports et demonstrations de grande joie. La relation rapporte plusieurs lefets merveilleux obtenus ce jour-ih : des guerisons physiques. des conversions touchantes dont le rlcit occupe plusieurs pages dans les
Annales. Le rtsume de ces interventions se trouve dans cette
phrase d'une miraculde : Tout ce que jai demande a la Sainte
Vierye, le 27 nocembre, m'a jt6 donnm.
Province de Constantinople
Cette province comprend des maisons en Turquic d'Europe,
en Turquie d'Asie, en Gr&ce. Le \isiteur est 31. Salvayre. Dans la
visite extraordinaire faite par M. Pnmartin. on avait dl(onn6 a
M. Salvayre comnie consulteurs provinciaux, M. Bonnetti. de Salonique, M?.Heurteux, de Sniyrne. M. Gauzente, de Santorin.
M. Salvayre fait remarquer justement que ces trois consulteurs
sont trop oloignds de lui et que, vu la distance, ii ne peut r6unir
son conseil r;gulierement. Ces Messieurs ne pourront peut-Rtre
pas venir une fois par an.
M. Salvayre Me1dard avait t60 autrefois Procureur general;
c'etait un grand manieur d'argent. au bon sens du mot : it savait faire venir I'eau au moulin, et il faisait beaucoup de constructions. M. Fiat 1'en blarie gentiment, aimablement, car ces
constructions exposaient a des emprunts. Un autre point de vue
sur lequel M. Fiat stimule le zele de M. Salvayre, c'est l'etude
des langues. II lui rappelle les d6sirs et les ordres de la Propagande a ce sujet. II I'engage a porter ses confrbres A cette etude.
J'ai appris avec honheur que vous-meme, donnant I'exemple avee
les confr#res les plus anciens, cous etes mis a l'dtude du grec.
1I y avait un confrbre qui travaillait beaucoup, dans ce
sens-ln, et qui avait inmme compose certains ouvrages dont la
publication paraissait opportune. C'dlait MI. Nicolas Murat. de
Constantinople. Le IPere Fiat se d6clare tout dispos6 h favoriser
l'impression et la diffusion de ces ouvrages. M. Salvayre parlait
de ses difficultes avec ses confreres pour la question des placements. M. Fiat lui rdpond : Vous devez comprendre par les
difficultis que vous avez de contenter tout votre personnel, celle
que je dois rencontrer moi-meme.
Un confrere faisait difficultd pour un changement. M. Fiat
vient au secours de M3.Salvayre et il ecrit au confrere en question : Vous ddsires des ordres formels. Je suis heureux de vous
satisfaire. DWs que l'annde scolaire sera terminde, par le paquebot qui partira aprbs la distribution des prix, vous prendrez la
mer, el rous vous rendre: directement d Beyrouth et de lI d
Damas.
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Un autre confrere ne satisfait pas dans une maison de
Sturs. M. Fiat lui ecrit : Je cous prie de ne plus aller a I'orphelinat 4 moins que 'obeissance ou une cause majeure ne
cous en fasse une obligation et, dans ce cas, ivites tout ce qui
peut malidifier, soit les Swurs, soit les enfants.
Un confrere de la imbie maison, dont M. Fiat axait dit
qu'on ne devrait pas
lui donner de ministLre extericur, ie
o\ulait plus rester dans la province de Constantinople, I. Fiat
lui ecrit en novembre, que vu la science qu'il a des langues
d'Orient, il vaut mieux qu'il y reste. Le confr're insiste pour
partir. 11 recoit la lettre suivante datee du 11 dicemibre : Je
ricns de lire votre lettre du 30 nocembre. Vous decez penser
qu'clle ne m'a pas fait plaisir ; assuremant ce nest pas le SaintEsprit ni saint Vincent qui vous lont inspirce. Je regrette que
tous I'ayez crite dans un moment de poine et que, suicant Le
conseil de saint Francois de Sales, vous n'ayez pas pris la chose
par le bon et vrai c6td. C'est le diable qui vous a truomp ; je
,'ce veux qu'd lui. M. Fiat lui explique ensuite pourquoi il lui
a icrit pr&cedemment dans le sens qui n'a pas plu au confrere.
M. Fiat poursuit ensuite : Voild toute la veritd. Vous n'etes
pas une cictime. M. Salvayre n'est pas victorieux ; ii a souffert et ii souffre. J'ai cru devoir cous donner cette explication
dants l'interdt de votre dine et pour que vous cous teniez en
!uirde contre les suggestions de la nature ct du malin esprit.
EInfants de saint Vincent, nous devons etre i la disposition de
,nos superieurs, comme la lime entre les mains de 'oucrier, et
allcr partout oif its nous envoient, sans nous arriter o ronsid&rer les raisons qui les font agir. Cela dit, j'espere que cous rdtractcrez la menace que vous me faites de ne jamais plus
n't •crire.
I'n confrere plus jeune ot non encore ordonn6 pritre avait
arrttd aux Ordres par le Conseil provincial et le Conseil
n•ii'ral. M. Fiat lui transmet la d6cision. L'examen est passabie mais le caractere n'est pas assez mar. II vous sera bon de
passer quclque temps dans une maison plus rdgulibre. Ne vous
dlicouragez pas. Vous etes jeune encore. Avec le bon ceur que
jo rous connais, bientdt vous ferez disparaitre les quelques ddfnuts qu'on remarque en vous. M. Durando vous accepte dans
sa province. Ce placement est agre6 par M. Durando, mais ii
n'lait pas du goat du confrre, et il le nianifeste au bon IPere
Fiat qui lui repond : Votre lettre me navre le cceur, tout en
mn, comblant de consolation. Vous souffrez, mais vous souffrez,
nurthrdtien, en enfant de saint Vincent de Paul. Que Dieu sait
I,,:'i.
Vous decc
comprendre par l'affection que je vous porte
qu'iil m'en a couitd beaucoup pour rous &crirela lettre qui vous
atant affligd. Mais quoi, n'est-ce pas votre intirdt et celui
dl In Compagnie que je cherche en cela ? Oui, sans doute ; on
,iln dit que vous avez besoin d'dtudes sdrieuses et d'une vie plus
r',guliere. Ne dois-je pas vous procurer ce double avantage ?
.lllons, courage et confiance, mon cher enfant. Cette 6preuve
tournera a votre bien et elle ne m'dte rien de l'estime et de
It'l
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I'affection que j'ai eue toujours pour vous. Le susdit confrire
fut plac, ia Sarzane.
.X. Salvayre eut d'autres difficultes. Nous ne parleruns pas
d'un drapttau alleiand qui fut arbord par un confrire et qui
faillit soulever uine atfaire diplomatique. Disons un imot de quelques ditricultts financieres. . . Alberti, qui semble avoir it6 le
Procureur provincial, les exposait au Pore Fiat, et M. Fiat fWlicitait et remerci:it .M. Alberti, et en niome temps il kcrivait i
M. Salvayre : JFa reen le rapport Alberti. J'hesiterais
,i dire qu'il
a cu tort. Si tout ce qu'il dit est crai, je ne vois pas ce qu'iI
t a
it reprceidrer
n sa runduite. IM.Fiat profite de l'occasion pour rappeler les conditions dans lesquelles nous sommes
so
ica(nutantinopie. soit par rapport au Gouverneiment franrais, soit par rapport
aux Sceurs.
M. Fiat ne s'occupe pas seulement de questions financi6res,
il se preoccupe aussi et surtout des questions morales. 11 demande un rapport sur les 6icves : combien de catloliques, de
schismatiques, de niusulmans ? Sont-ils tous obliges d'assister
aux offices religieux et aux cours de catkchisine ? Y a-i-il des
reunions particulijres pour les dissidents ? Peuvent-ils aller an
temple et
ala mosquee ? Les y conduit-on ? Peuvent-ils parler
religion entre eux ? etc... It est probable que ces questions
6taient posies au PNre Fiat, par la Sacrie Congregatiuo de la
Propagande.
M. Fiat voulait aussi que l'on Rtablit h Saint-Benoit une petite tcule apostolique. Je vous prie de cultiver les vocations naissantes afin d'entretenir votre petit seminaire et de preparerde
bons ouvriers pour votre province. n M. Salvayre avait demnandi
la permission de venir en France. M. Fiat lui rdpond, le 26 octobre : Quant
rotre projet de venir en France, je ne roudrais
pas vous refuser la permission, miais je vous serais reconnaissant si rous y renonciez, les circonstances ne sont pas favora.bles a de longs diplacements. Puis, que penserait-on dans la province, en voyant I'un apres l'autre, Visiteur et Visilatrice,
quitter leur poste pour venir & Paris, cela ne pourrait que produire mauvais effet. M. Fiat relit sa lettre avant de la cacheter et le voici pris de remords, il dcrit done en post-scriptuim :
Vene: si vous le juge: ndcessaire ou utile.
La petite maison de Monastir n'avait que deux confrires :
M. Dubulle, supdrieur, et M. Grzegdala. On avait une petite ecole
pour garcons. M. Dubulle aurait ddsird des Filles de la Charitd
pour les titles, et 4 leur d6faut, il songeait A faire appel a une
autre communaute. M. Fiat lui r6pond, le 14 mai : Impossible
de vous envoyer des Filles de la Charitd. Quant d vous ddsigner
une autre Communaute, la chose est trop delicate pour que je
puisse prendre sur moi une telle responsabilitd. Qu'il me sAffise de votis faire observer que pour faire une fondation, il faut
des ressources assez considerables qui assurent I'existence des
reliyieuses que vous appellerez ; il faut des fonds pour lachat
du terrain et de la maison, pour les premiers frais d'ameublement de vestiaire, pour les frais de voyage, etc...
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En attendant le concours et le secours des Swurs, M. Fiat engageait les deux confireres a 6tudier la langue du pays, pour
axoir inlluence sur les gens. Etudiez les langues acec beaucoup
de soin, c'est tres important, puisque nos Assembldes se sout prdoccupees de cclte question acec tant de sollicitude et puis c'est
uu mayen indispensable pour faire le bien.
A Salonique, M1.Bonetti est superieur. 11 a la contiance du
cardinal Simtoni, Prefet de la Propagande, lequcl lui a conti6
Ja visite des mouastbres bulgares de la rdiion d'Andrinople. Le
Pere Fiat, mis au courant, dcrit le 17 mars : les desirs du SaintSiege, sont pour nous des ordres. Et ii crit a M1. Bonetti, le
26 juin : Je a'avais pas besoin de ce timoiginawte de colre devouemnent ; je comais depuis lonytemp.s ls, noubles sclitiments
de rotre cwur et j'cn binis Dieu. Je suis heurcu. de la confiance
que professe pour vous le cardinal Simvdoni, et c'est de bien bon
,nr« que j'ai acquiesce ( un desir qu'il a manifeste ut cotre sujet. Je ne doute pas que la sayesse que cous aurez diployee dans
celte visite et dans la r(daction de votre rapport, in contribue
6 entretenir et i dvelopper cette confiance. Cela ne sera nuisible ni d vous, ni d la Compaynie. Apres cette visite, M. Fiat
c(rnlie ia M. Bonetti la rt~ussite d'une allaire qui lui tient i c(eur.
11 s'agit d'un pretre maronite qui demande a changer de rite,
pour entrer dans la Congrdgation. La Propagande a refus6.
MI.Fiat insiste. Et conune M. Bonetti va iendre compte, i Rome,
de la visite des monasteres bulgares, il le charge de plaider la
cause du pretre maronite aupris du Cardinal Sinidoni : Le dior'..e de Beyrouth, qui rdclame ce pretre, n'a rime donn, pour son
education litteraire, scientifique, thdologique ; ii est rederable
de tout cela d la Congregation et tla France, qui a donne utne
,,,urse. Le diocese de Beyrouth n'a pas besoin de ce pretre, puisq,'il le laisse sans fonctions. La Congrfgation de la Mission, dans
laquelle it veut entrer, a rcndu tu Liban des services qui semblent demander plus de consideration. M1.Bonetti semble avoir
r;-ussi puisque M. Fiat lui Ccrit, le 28 septembre : I1me tardait
d crou's saluer aprEs votre long et douloureux voyage, et de vous
rewrcier de la manijre dont vous arez rempli aupris du cardinal Simeoni la mission que je rous avais confi6e. J'en suis, on
i. peut plus satisfait et je n'oublierai pas ce service.
Mais voici qu'une malheureuse affaire va brouiller les carte' ii Salonique. Le digne confrere, I.Bonetti, qui 4tait appel6
a recevoir les plus hautes dignites fut, a cette dpoque, la victime
d'une dUnonciation calomnieuse. Dieu permit que cette d6nonciation ffit accueillie de bonne foi par des personnes bien intentionnies, par la Visitatrice en particulier, et porties a la connaissance du PIre Fiat ; comme elles estimnrent que c'etait leur
devoir. Le Pere Fiat fit aussitOt une enquite aupres des confreres, des Seurs, etc... II acquit bien vite la conviction que cette
d,'nonciation 6tait calomnieuse.
M. Fiat remercia les confrires, les Soeurs, la Visitatrice,
rassura M. Bonetti, etc. La digne Visitatrice fut dtsolee d'avoir
,•t- trompde.
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M. Fiat la console et la rassure ; elle a agi en toute conscience, elle a fait sun devoir. Dieu a permis qu'elle ff•t induite
en erreur :; ela peut arri\er a tous, ninime aux personnes les
plus saintes. Cela a tourn it la gloire de Dieu pour les actes de
vertu qui ont cte pratiques par les confreres et les Swurs. Chacun a agi pour faiire son devoir, pour que le nom de Dieu soit
sanctilic,que sun rI;.gn arrive, que sa xolonte soit faite.
Nuus nous tlions proposj de raconter tout cela ei d&tail
pour rnontrer la saiutete de M. Fiat. sa loyaut6, sa prudence, s&
delicatesse ;: iais ce 'erait trop long, et deja nous abusons trop
de la patience de ceux qui ont le courage de nous }ire. i.ontentuns-nous de dire a~ci le P-re Fiat. qu'il faut etre trbs prudent
et circonspect pour recevoir une drnonciation contre un -,onfrere
uu une Swour.
AM.Fiat ajoutait que M. Bonctti 6tait sorti de cette epieuve,
conine saint Jean de\ant la Porte Latine sortit de son bain
d'huile bouillante, purior et ceyetior. Dieu permit cette humiliation avant la grantde ievation qu'il r&servait a son dignn serviteur.

M. Fiat rappelle
l'ordre les Sceurs qui s'adressent au conseil de ia Propagation de la Foi, pour avoir des fonds : Tous les
fonds, ecrit-il. sont rcmis ap Superieur general, et c'est lui qui
les partage. Pour le faire a\ec discernement, il consulte les superieurs de la province. Admirons la ddlicatesse de M1.Fiat pour un
cas particulier. Une Sceur denandait B faire une acquisition. Le
superieur lazariste appuyait sa demande. 1. Fiat approuve. sans
en refdrer a la Visitatrice. II s'en excuse aupres d'elle. J'c.fp,re
que rous ne m'en voudrc; pas trop pour cette fois. Pour r-parer
son oubli, le delicat M. Fiat se croit oblige de contribuer aux
frais de cette acquisition.
Toutes ces lettres de cette epoque se ternminent invariablement par uh petit mot sur les \ivnements. lMentionnons quA
cette (poque le Sup6rieur g6ndral d'une Congregation, fondte &
Constantinople pour la conversion de la Georgie, et qui avait
recu du IPere Etienne communication de nos riiles, s'adrcssa au
Pere Fiat pour obtenir la faveur d'envoyer quelques-uns d-: ses
sujets se former au seminaire interne de Paris. atin de pou\oir
ensuite fornner les autres. Le Pere Fiat n'v fait pas de ilifficulttls. II demande seulement que ceux qui seront envoyx,- ne
re-tent pas ii Paris, apribs leur noviciat. pour le temps des Etudes.
A Constantinople, coinie ailleurs, on a celebr6 solennellenient
la fite de la MWdaille, le 27 novembre. II y eut messe, v-Cpres,
aalut tr6s solennel. Tout le jour. le saint rosaire fut rcite par
les differentes cattgorios I tour de role. Pendant la neuvaine,
il y cut la retraite des Enfants de Marie. Mgr Vanutelli vint
presider la reception de quatorze Enfants de Marie et de vin-tcinq aspirantes. Un malade protestant fut converti par la M4edaille.
Turquie d'Asie
A Smyrne. nous avions deux maisons : la maison de Mis-ion
(ou Sacrr-Cwur) et le collige (dit de la Propagande). A la tlte
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de La Mission se truuxait M. Ilcurteux. 11 a dcmaude un FrIere.
on lui en envoie un : on dit de ce Frere qu'il cst fort et plein
di bonne

volonte.

Ct'st un anciel

miarin. 11 sait bien faire la

viuisine : du moins, erit -M. Pimartin, (t.'.st liii (qui Ic dit. Un des
C-tlnfrbiTes de la maisoii, 31. Gianpaiulo, dimande ii aller se repo-

s»t a

Naples, sa patrie. M. Fiat lui enrit : J1 suis tro l, .I botns
cil dt'covtas serrices que, dcpiis tault td'Ian•, 's, t•ts reldt.z ( la
'li.<siot,
de Simyrn•r pour n'l'tir pai ht'urc'r,
i
de cvon a•ctl',orde
ula

rejpos si lfyiitinw'ilc, t

mti'•ritvo . Alussi dve grawd cieurt,

jc

cous

(Eitilrise d atller pus.y'r quclqtur

ltcmps e . iupl~s. 11 y a aussi a
Sit;yrne M. Cartel. 11 est en relation rftquernt a\ec 3. Fiat et
danri une lettre dl ce dernier nous cucillous cette petiteIlhrase
I• r onstate iune fois de plus qiui'il ftat aollr 'lentet',l lt
our les
a/ijaires, pour tn pau. s'i'FxpUosr c les compron'Otltr Ce.
Ce devait

tire la pratique du 'ere Fiat, car elle re\ient sou\ent dans sa

r(lijt'spondance.
iuii'cnt, car il

et elle etait tut

it fait appropriee a.t sun tempe-

6tait nettenwint porte a faire vite. M. Cartel et

M. Ileurteux n'itaient pas d'accord sur le sort de la miiaison de
rc;itpaýnlte dies miissionnaires. 31. lleurteux voulait !a \endre ;

M1.Cartel plaidait en sons contraire. 11 s'imble que le Visitrur ap-

Al.

ipu'ait

iliurteux. L-a chose fut !lsouu ise au Pere Fiat, qui fut

de l'a\is de M. Cartel, contre le superieur et le \ isiteur. 11 ecrit le
21 uCtobre I M1.Cartel : J'entr'e plinrcitnnt dau, cos rues au saujct
dil ita maison de cumpayne du Sacr'-Ct'.ur et j'Yeris it M. saltr•y'e et
Mi
1. Iecurteu.r. quc la chose en reste i et
e que jf d.s'ire
,ipr

la

v'jr'ir

laiUisont de campaignecontinuc, cormme pr cle pa.sy, (i
de lieu de prouienade pour lets ,tissiunnaires, danis lu ri'

juiS. dl

cionyU.

fri're de la miiaison vulait quitter la Coni-rigation et
aller au cloitre parce qu'il avait des tenlations par suite

In
s'I-I

dVl -<,s relations avee le monde. 31. Fiat lui ervit le 27 juillet :
I.,'. l'n•ations ne sont pas Iun pert'hi ; ei c:io drI' l'holmme est unl
,oirii,
l t cotimitc. Pour le peu qnve nois acons 41cvire, ce n'est
,
e
pvi I p/ ine de talt nous prloccupcr de C'arcnir. Lutltons dans le
,pr
,,',t
-rontre
nos passions et espirons pour I'avenir sur la mistrie ,r-id dr Dice. II [aut nouy plactr en face de notre Ptfernitd ; la
ri-i di, roitre a Yi'S diatlers ; n'allez pias do yaietc de eti.r routs
.~i' r mtn milieu des pi;rils pour rotrc chir'e dim.
I.a lettre se
tci-riiin par cette plhrase : Je cours laissev
libre, inais je roils i'Ifort c rdflkchir.
pir!j,-

i.o nmissionnaires du Sacre-Cteur s'occupaient de la directio,, spirituelle des aouvres des So"urs. II y a\ait plusieurs mnais-ii- de Seurs A Snyrne et dans la ireion. MI. Fiat s'intiresse
ii i.-'itr. II envoie a la supdrieure de Bournihatl une statue de
-ai!' Michel, pour Otre adossCe A la mosquee. 1I envoie de 1'arg-ci piurt la chapelle de Boudja (Notre-Danme des Anges). uIne
Si,
d'une maison de Smyrne, apprenant toutes ces largesses,
du:-.iimda au Pere Fiat d'envoyer des chandeliers, des croix, des
or:0c:ients en drap d'or, pour faire une agr6able surprise a Ja
S :1-; Visitatrice. Le Pere Fiat est bon ; mais tout de meme, il
nie a,t pas abuser. II rpond le 20 fcvrier : It y a des ndcessitis
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bien plus pressantes, et au lieu de toutes les belles choses que
demande la Sceur, il lui envoie une petite image. La bonne Seur
ne dut pas ,tre trts satisfaite. II est vrai que la fin de la lettre
laissait un espoir pour l'annee suivante. Mais voici qu'un tremblement de terre survenu le 29 juillet, va crier des besoins plus
urgents qu'un ornement en drap d'or. M. Fiat s'entremettra pour
faire obtenir du Gouvernement francais une subvention qui
aidera les Seurs a payer les dgAts causes par le tremblement
de terre. II conseille de faire passer les demandes par le consul.
Si j'avais des tresors, ecrit-il a la sup6rieure de Bournabat,mais,
h6las .' je suis pauvre. II permet aux Sours d'accepter ce que
les ngoociants prtent sans interet. A la Seur Veyset, de Smyrne,
il kcrit : Je vois acec plaisir que cous dtes une bonne fille d'Auvergne. Aussi, je rous promets bien volontiers, dds que mes ressources me le permettront, de vous aider le plus largement qu'iL
me sera possible. A la fin de l'annee, comme le tremblement de
terre n'a pas deracine tous les figuiers, les Seurs des maisons
de Smiyrne envoient un gros ballot de figues. M. Fiat les remercie, il envoie une lettre h claque maison, lettre diff6rente
dans la fornie. Voici un passage de I'une d'entre elles : Merci
des excellentes figues ; les trouvant si bonnes et si suaves, je
reporte ima pens&e vers Dieu qui les a faites, et je le prie de
vous recompenser. Les Sceurs recourent souvent a MI. Fiat pour
toutes sortes de choses. La Soeur Apack demande A entrer dans
le Tiers-Ordre de saint Francois. .M.Fiat lui rdpond : saint Vincent ne permettait pas aux Filles de la Charite de s'affilier d
d'autres confreries. Je ne puis que me conformer d sa pratique,
et vous prie de renoncer a cette pensee. Soeur Reyne, de Smyrne,
dentande Ah tre ddchargde de la sup6rioritd. M. Fiat lui refuse
a cause du dommage qui en rdsulterait : Malgre cotre dge et vos
infirmites, vous etes l'dme de l'h6pital. Sceur Morin deniande a
venir en France. M. Fiat lui repond le 28 octobre : Le moment
n'est pas bien choisi. Nous sommes sur le bord d'un volran qui
peut eclater d'un moment d l'autre. Bien des personnes s'&laiynent de la France. Une autre Sceur se plaint de la Visitatrice :
Je ne puis croire qu'une Sceur Visitatrice ait quelque disposition
moins bonne contre vous ; mais quand cela serait, est-cc pour
telle ou telle personne ou pour Dieu, que vous ctes entree en
CommunautW ? La sup6rieure de Brousse veut appeler les Fr&res de la Doctrine chrdtienne, pour s'occuper des garoons : Si
vous les appelez, ii faudra les payer. Je prdvois bien des difficult6s. Vos intentions sent bonnes. Sont-elles r6alisables ? Dieu
ne demande de nous que le bien possible. II n'y a done pas lieu
d'appeler les Frdres. Je vais tdcher d'envoyer un missionnaire.
Mais, ayant appris que M. Salvayre 6tait d'avis de faire \enir
les Freres a Brousse : Dans ce cas, je ne m'oppose pas.
La seconde maison des missionnaires b Smyrne etait le col1lge (dit de la Propagande). C'est M. Debruyne qui est superieur.
M. Fiat n'aime pas les collges, et pendant tout son g6nrniaat il
s'efforcera de nous soustraire A cette oeuvre, aussi bien en
France qu'a l'6tranger. II derit h M. Salvayre, Visiteur, le S oc-
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tobre : Nous arons accept lehs coll•,ys quand ii n'existail pas
d'autre Communaute pour s'occuper de I'ducation de la
jeunesse ; mais dis que les Frnres ou tl's JAuites peuvent nous
reitplacer, nous devons, ce me semble, lour idder la place pour
nous appliquer a nos weucres principales, tes missions et la formation du clerytd ; e'etait la pensce du PI're Etienne. D'autre
part, d'apres le mot du cardinal Simnoni, on n'cst pas satisfait
it la Propagande,du collbee de Smtyrne. Done ne pas nous opposer a ceux qui veulent traailler it Smyrne'. D:clarer I'larcher:tque de Smyrne que la Congrtiation de la Mission ne peut .se
maintenir dans ce college, arec les noucelles conditions qui hIi
sont faites ; qu'elle ne pourra ptya payer la sonmme conrvene si
le nombre des Rleves ne met pas ct tnoi'e de courrir les dtipenses, etc... 1. Fiat 6crit a .M.D)eruyne : Du moment quer les Frire's ourrent un pensionnat, nous ne pourrons soutenir la conceurrence. C'est une occasion favorable de tous retirer au moment
oi votre vieux caravanserail,croulant de loute part, n'offre plus
dre sicuritd. It faudrait des drpenscs considerables pour consIreiro un noureau bhitiment. II crit au mnm'nie le 19 ddcembre :
J'admire votre deiouement. L'initiative de la rupture du traite
wi, rint pas de moi. Cependant, je dois cous dire que je cous
prt;frerais en mission on dans un s6minaire. Pour faciliter a
M1.Debruyne le d6tachement de Smyrne et de son collige, il termine sa lettre par ce petit mot : Le Cardinal de Cambrai rient
dic me faire demander des Flamands pour remplaier les R•demrptlriste's et autres religieu.t qui ont 6te dispersiss. Pour me prottrrr que je pourais le faire, on m'a apportd de l'Archeicvch une
listr de missionnaires parmi lesquels je vous tronce. Volontiers,
jr rous placerais i Loos si nous fermons le coll?'c. C'est une
uliimne que je rous porte. aous laissant libre de rtipondre sur
I, ton que Dieu vous suggyprera. En attendant, ii remerrie et eni-smiraige les confrbres qui travaillent an collbge. II termine sa
lcttre h N. Collanges : Si je vous avais pris de moi, je rous emIrýs,'i'rais i Ilaurerqnate. A Smyrne, on celtbra pieusement la
f:t. diu 27 novembre par des offices et par une riception d'Enfanii de Marie.
Protince de Syrie
M. Devin est Visiteur de la province et supericur de Beyrouth. 31. Fiat le pousse beaucoup A 6tablir une ecole apostoliwiu dans sa province. M. Fiat lui envoie un confrire dont on
n'est pas content et qui n'est pas encore ordonne. Toute la fanille de ce confrere presse M. Fiat de permettre l'ordination.
\i Fiat s'excuse. Ce confrere a demand6 a entrer chez les Je-siiis,clhez les Franciscains. II n'a 6te accepte nulle part. M. De\i! l'accepte dans sa maison et montre pour lui une extrnime
coiidtescendance. On I'avait retarde parce qu'il montrait peu de
,,!eriission et d'obdissance. M. Devin est content de lui, il voudr-it le faire ordonner. M. Fiat r6pond : II ne faut pas y songer
etrVore. C'est une question trop grave pour ne pas exiger une
epri'ive strieuse. M. Devin r6clame du monde, des ressources,
et it se plaint que M. Fiat ne lui ttmoigne qu'en paroles I'int'-
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rct qu'il lui porte. M. Fiat se justifle ainiablement par cette petite remarque : II ne fait pas tout ce qu'il rett. II 'a pas tout
le personnel ct tout I'urgent qu'il roudrait avoir pour satisfaire
.1. Decin et tous les autres qui rIclament comme lui. Tout le
ondiude me rdclame de I'arycnt. I'oil ruilez-vous que je le tire ?
Ein attendant. 1. Fiat insiste aupreos de M. Devin pour qu'it
riluniise rguli 'renment son Conlseil proxilncial. C'est une rerc,'ininmatdatiuo que M. Fiat fait a presque tous les Visielurs. 11It'ut
dire ,lue los consulteuris
taient ordinail'illrrit
t dl.e -uptritours
dro lntisons. fort ,loines de la Maison :Cntrale. \I. Fial insisltea pour ique les Consulteurs suient dans la maistio
dit Visitour atin de piuxir se reunir rLeulii'rement. l.e 7 sepllteilir'.
M. Fiat revient sutr la question de 1'crole apostolique : J.I(d:sire
qu'on .'Yoclrup(. s;,rioulselment de I'tlvi'rr des oraolions. 11 parait
qu(t't Daas,
il y a plusie'urs refants (qui ddt;sivre'n
sc doinwr 4
Dictu ct i la Coimpaynie, et que It' c-aratt're des enfants del amas offre braucolup d' yaranties. Antoura pourrtai les die'rr. J'y
contribitcrai volontitrs. 11 nous est renu d'Antovra de bons .suJque
la source soit tarie. Le 2 octohre, il
jets ; c'est domnmaye
re\ient sur cette question : Les rorations serolnt prparelcs dmit.
les ilaisons de ;a prorincr ; plris, lorsqu'clles offriront Ies iaranties routues, on les ceverra
tAntouira. La nmaison d'Antoura
a pour superieur 31.Salii'e. II est Au\vorignat. cornme Ie Pire
Fiat, et M. Fiat l'aime bien. 11 lui ocrit le 2I fixrier : Je uis.
he'rcru.r de rous avoir fait plaisir, et chaique fois qjue l'oceasion
sr pr'osnte'ra de cous i'rec
agrdablc. j'rn profitrati. .M. Sali:'e
n'echappe pas it la critique qui s'attaque A tous les homines qui
veulent lien faire. MI.Fiat Ie console : Laissez dire et supporte:
arre patience le.y paroles mortifiantes de ce confrere... Cce West
pas er son
ffde qu'il se rt'forinra, ajoutait Ml. Fiat dans une autre
lettre. tuCome 11. Salii.ge avait un petit emliryon d'ecole apostolique. forinme d'enfanlt venus en particulier d'Alexandrie. IM.Fiat
lui derit : Jr dis i Ian suplrie'furr d'Ale'.xandrie qute roes rou occ-uper arcc un soin tout partivulier des enfantls qui aspirent a l'F'tat
,'ildsiastique. of surtout a[a Mission et que rou! les mctt(z ,'z
part en ri'e-rration. etc... I'n pnnfri re vitent a mourir h Antoura,
il lais-ait de I'argent. sans, t'estatent. que faire ? M. Fiat rcpond : O)u M. Decanp laisse des ,tr'urs ronsidrrablesdont il n'a
pas disposs, cela rcrient i srcs Ihriliiers,, on il s'ayit de sonmnrs
modiques, et alors il est bon de dire quelques messes pour le
repos de s.on ine, on de faire /qul(ueso bonnes ont'crs bi son
intention. M. Fiat revient sans cesse sur la question des langues : il recominande a M. Sali-"ge d'engager les confrbres h etudier Iarabe. . M. Saliege, grand blit isseur devant le Seignour. aurait voulu avoir I Fr·ere Aubouer qu'on disait expert en constructionsi.
Mais co hon Fribre ftait demnandc partout. et l1. Fiat
rdpond i M1.Salidge : Pas possible.
Dans la province, tout Ie
onde n'Wtait pas d'accord au sujet de I'endroit oil il convenait d'Otablir 1'ecole apostolique. Beau-

coup. et probablement le Visitvur. Noulaient qu'elle ftt h Bey-

routh. comme plus central, plus au contact avec beaucoup d'6co-

-

453 -

les. .I. Saliege n'etait pas de cet avis ; ii le dit A MN.Fiat et
celui-ci lui repond. le 28 avril : Je comprends les raisons pour
lesquelles vous coumbattez la pensde d'oucrir un petit sdminaire
SBlleyrouth, elles sont sdrieuses, et j'en prends bonne note.
MI.Fiat revient sur cette question, le 10 mai : Je vous remercie
dlr nt'alroir donni votre apprdciation au sujet du petit sintinaire
on (role apostolique ; cos pensdes me paraissent tres justes. De
pilus tn plus M. Fiat penche pour Antoura, et ii assure M. Salifge que dans Ia mesure du possible mon concours sera assurd
ir tout cssai qui priscaterait de serieuses yarantics de succes. 11
c(t a remarquer, d'apres une lettre venue d'Antoura, qu'il y
avait des disirs iombreux de jeunes gens, qui se proposaient.
M. Fiat ttait heureux de vet ltat de choses, et il ecrivait A M. De\in : La prospiritl d'Antoura me cause une bien sensible joie. II
rtenerciait M.. Salibge de son dtivouemient ; il envoyait coinme
prix d'honneur le magnifique volume d'Artlur Loth. sur
saint Vincent. II s'excuse de n'a\oir eni\oyv personne cette annee.
J'ai Etd induit en erreur par In respectable Swur Gelas, m'affirimant que cous etiez en nomnbrr suiffisant. 11 repare bien vite
sitn erreur et il envoie i M1.Saliege un jeune honnime qui veut
(cntrer dans la Congr6gation. II sera professeur, et on lui apprendra le latin. Donnons un petit spcimnen, du ton des lettres de
11.Fiat A 31. Saliege. La lettre que nous citons est du 19 deceimIbr : 'otre bon cfeur vcous inspire pour mnoi de touchunts soulhaits ; cous ne le nourrisscz, croirait-on, que de beurre et de
mirl. Que le Seigneur le remplisse de plus en plus des saintes
suacitis de la grdee et des ineffables parfumns de son ihumiilit
et de sa douccur. Qt'il rous donne d'attirer apr&s rous, pour
l'e doinnetr 4 Jdsuts, les ct'Iurs de ros ,rfants. Qu'il rous fasse
tr,'ur'erau milieu de ros confrrres les joies de la fainillc.
A Damas, i! y ava'it aussi un collige qui Rtait alors dirigd
ipar 11. Najean. Ce digne confrere qui avail renipli, quelque
tr'ips, la fonction de Visiteur extraordinaire, etait alors nmalade.
31.Fiat s'en attriste dans une leltre a M1.Cliniara. Extrayons
,il -ctte lettre une petite perle. Votre lotire a trouvc un petit
r,,in r,:sc're dans mon cw'ur. M. Najean. en plus de sa maladie,
;!<ait |Iroccupt par des questions d'argent. II britissait et par
consdquent d'aprbs le proverbe, ii pAtissait. On lui avait accorde
la permission de batir. il esperait que, par cette permission, on
li fournirait aussi les ressources pour batir. 11. Fiat le
dv'trompe : Les permission accordnes precedemmnrnt le sont en
re sens que ni la Confqrtgation de la Mission, ni les Filles de la
f'haritt ne se chargenl des ddpenses. Si cous avez des ressour'cs locales, vous pourez bdtir, sinon... M. Mailly pourra, tout
au plus, cous avancer un peu d'argent sur l'allocation prochaine.
ine autre difficuite vint rendre M1. Najean plus preoccup&. Un
dt. ses confrbres. XM.Crouzet tomba malade lui aussi, et ii fallut
I1 rappeler en France. 11. Najean supplip qu'on remplace
"I. Crouzet. M. Fiat lui rdpond, Ic 8 juillet : Dans une quinzaine,
,cous recevrez le remplacant de M. Crouzet. C'dtait bien. malhoureusemnent cette lettre avait un post-scriptum qui gftait la

-

454 -

sauce : La quinzaine pourra bien se changer en une durde un
peu plus longue. En attendant, coiume ii faut payer un professeur non Lazariste, M. Fiat lui envoie 4.000 fr. C'etait une belle
sonune pour l'epoque, mais elle comportait des charges, ii fallait, a\ec cet argent, dire deux cents messes par an, pendant
dix ans. M. Fiat, trouve enfin un confr,'re de la province de
Constantinople et et it l'envoie i M1.Najean. Mais ce confrere
se plaint bien vite de son mitier de professeur ; enseigner le
h-a-ba ne lui va qu'a moitie : ii demande a retourner dans la
province de Constantinople, ou en France. Sinon, ii menace de se
retirer. M. Fiat prie M. Najean de faire tout son possible pour
calmer ce confrire et ifl erit a ce dernier : C'est dans un sentiment de peine et de decouragement que cous i'ave: ecrit
votre lettre du 17 norembre, et j'aime a croire que si vous etiez
ei Il faire mnaintnant vous m'6cririe:pas de la maniere que vous
Vacrec fait. II faut faire la volonte de Dieu manifestle par les
superieurs.
Heureusenient, M. Crouzet s'est retabli en France et ii est
retourn- h D)anmas. 11 est plein d'une ardeur nouvelle ; ii fonde
un patronage. M. Fiat le 'ilicite I'encourage et le benit.
M. Crouzet veut davNntage, il attend du Prre Fiat des ressources abondantes pour les frais de la fondation.. M. Fiat lui rdpond
le 7 decemnbre : Si j'acais une fontaine jaillissante, rersant des
flots d'or, de grand ewatr, je rous enverrais inmmdiatement billard et jeu.r de toute sorte pour les jeunes gens de votre patronaye ; malheureusement, M. Fiat declare n'avoir pas cette fontaine merveilleuse et il se contente d'envoyer sa benediction.
La mission de Tripoli a pour superieur M3.Baget. On pr'-clie
les missions de la Montagne, missions qui rapellent celles du
temps de saint Vincent. Les 6glises oi l'on prche sont souvent
formites par les cedres du Liban, et sous ces arbres seculaires,
on rappelle les grandes v\rites a de bons campagnards, ou plut6t
montagnards, qui sont ignorants mais pleins de boune volontd.
Signalons un tout petit incident qui aurait pu provoquer des
inconvernients plus ou moins graves. M3.Fiat le r6sume dans une
leltre du 10 mai h M. Baget : J'avais envoyd quelgues lieres a
M. le Consul par l'intermidiaire des Sceurs ; ii parait que les
Sars
les ont gardes. Les Seurs avaient cru que ces livres Htaient
pour elles. M. le Consul, ne recevant pas les livres annoncds,
faisait reclamation aux expdditeurs, aux Messageries, aux Postes,
aux transports, landis que les Swurs jouissaient tranquillement
de ces beaux livres. On decouvrit enfin qui possddaient indt~ment
les livres. M1.Fiat ecrivit a M. Baget : Veuillc: les rdelamer aux
Swurs ct les remettre a M-. le Consul, avec mon respectueux sourenir et les excuses requises.
La mission d'Akbes, pros d'Alep, est une mission plus difficik-, i cause de la presence de schismatiques armeniens, et
du triste etat de leur clerge. 1I s'y fait cependant des conversions, et par les 6coles on maintient la foi chez les Armeniens
ratholiques qui sont de rudes chretiens.
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M. Destine est a la tete de la mission. On lui prend cette
annee un inissionnaire que nous retrouverons dans les Missions
difficiles, M1.Dinka Nathanael. M. Fiat lui ecrit, le 15 mars 1880,
qu'il le change et 1'envoie & Alexandrie. Cette meme lettre contient un post-scriptum ainsi coniu : Je uous irie de vous rendre
en Abyssinic. En rialit6, M. Dinka demeura A Akb6s jusqu'en
1883. Nous ignorons pourquoi.
Les Soeurs avaient de bien belles oeuvres en Syrie. La Seur
(;6las dirigeait la province a\ec intelligence et savoir-faire. Elie
touchait le eceur du Pire Fiat, en lui parlant des petits enfants
trouves. Elle en a 116 actuellenient. Les Seurs ont soigne
.)33 malades a l'hlpital, 70.000 au dispensaire, 800 a domicile.
Elles ont baptis6 220 enfants, a 1'article de la mort. On annonce
ia M. Fiat que le jour de la Saint-Antoine, on a baptis6 deux petits avant la mort, et M. Fiat repond : Oh ! que nous serons heurcux de les trouver un jour dans le ciel avec tant d'autres qui
nous attendent. Seur Gelas s'occupe d'une ecole normale qui a
20 eldves ; de deux ouvroirs d'apprentissage avec 60 jeunes
fillie. Elle se charge aussi des petites ecoles, dans les villages du
Liban. Il v a 12 &coles, oi I'on apprend la religion, I'arabe et
le franuais a 545 enfants. Mais tout cela exige des ressources,
et Sceur Gelas demande au Pere Fiat la permission de venir
en France chercher de quoi nourrir tout son monide. 'I. Fiat lui
rdIpoid : Je ne ceux pas vous refuser. Toutes les Soeurs Ser,antes font appel
la g6niirosild de 3I. Fiat : S•wur Meyniel,
de Beyrouth, Seur Thomas de Has Beyrouth etc. M•.Fiat est
obliget de rdpondre que ses ressources sont epuisdes. II leur procur" cependant. q la fin de I'annee, quelque allocations sur les
fonds recueillis par le Frere Genin ; 10.000 francs, 6.000 francs,
5.f000 francs, etc., aux diff6rentes maisons. M1.Fiat veille surtout
i ce que les Sceurs aient lcs secours spirituels, par la visite trimcstrielle du missionnaire. II le rappelle A M. Devin.
La fete du 27 novembre fut cClebrie solcnnellement dans les
maisons des Sceurs, particulibrenlent A Zouk-Mikael, oil la presence du collge d'Antoura reliaussa 1'eclat des c6r6monies ; A
Damas, oi le voisinage du college permit de faire quelque chose
dr bien malgrd I'exiguit, de l'oratoire, mais surtout a Beyrouth,
oil la fite ful splendide. Monseigneur officia pontificalement, les
officiers des naxires francais aitclis en rade &taient presents,
ainsi que le Consulat. Les macaniciens des bateaux avaient aidd
a ddcorer la chapelle. Les colliges des diff6rents rites -inrent
faire leur visite. Ce fut trWs edifiant. Une gudrison merveilleuse
ir.jonuit tous les coeurs.
A cette epoque, il n'y avait pas de maisons de Sceurs A Jdru.alvm. Or, des personnalitds desiraient leur presence, en partirulier la duchesse de Chevreuse, et Ilgr Poyet. Ces personnalitds
rirent des ddmarches aupres du patriarche de Jdrusalem, et aupros des Franciscains de Terre Sainle. Elles en recurent des
lettres, constatant qu'il n'y aurait aucune opposition de leur
part a la venue des Sceurs. La Soeur Simon, de Sabld, qui dtait
Sri relation avec ces personnalitis, envoya les pieces au Pere
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Fiat. De son cte6, la Sour Gdlas, de Beyrouth, appuyait cos d6narches.

Le Pere Fiat r6pondit h la Soeur Gdlas : Est-ce la coluntd
de Dieu ? Je rdfdechis, je prie, j'attends. II ne suffit pas de 'autoriyation du Patriarche; ii faut un ordre formel du Soucerain
Pontife. 11 n'y a a Jdrusalem que trop de rivalites et d'leiments
de luttes. Je me reprocherais d'ajouter un brandon de discorde.
II ecrivait i Sabl, it la m6me epoque : Je demeurerai toujours
absolument en dchors de toute d6narche qui pourrait dtre faite
pour prdparer un etablissement des Filles de la Charitd d Jdrusalem, et en ccla je ne fais que suivre les instructions et les
exemples de saint Vincent. Les Filles de la Charitd n'iront t Jerusalem que, sur l'ordre ou an mtoins aprbs manifestation d'un
disir expres de Sa Saintetd, parce qu'alors seulement je connaitrai que telle est la volontd de Dieu. Cette lettre est du 18 octobre. If n'y a plus rien sur ce sujet dans la correspondance de
1880.
Province de Perse
La Perse comptait alors trois maisons : Ourmiah, Khosrora
et Tdhdran. II v avait onze confreres. Mgr Cluzel etait h ia fois
superieur d'Ourmiah, Visiteur de la province, Archeveque d'Hlraclte et Delgue apostolique. 11 y avait alers deux grandes calamit6 : la famine et les Kurdes. M. Bray derihait : La famine ddsole la contree. On se barricadechez soi, tellcmcnt on est assailli
de detaandes. II y a cingt degrts au-dessous de zero. Les paurres nont pas de retement. Des femmes mangent leurs enfants.
11 y a grand nombre de morts. La Sour Dupuy est assaillie par
les malades. car elle est un nmdecin renommi. Le Shah a donne
trois mille francs it Mgr Cluzel. Le Pire Fiat envoie tout ce
qu'il peut envoyer. On a fail une quete a Saint-Lazare. Le Frire
G6nin obtient, de la part de personnes charitables, des ressources assez abondantes, mais ce n'est qu'une goutte d'eau. Les horreurs de la famine sont racontes dans les volumes 45 et 46 des
Annalcs. L'invasion des Kurdes. la d6vastation, les massacres
decant Ourmiah sont iarres dans le volume 46. Vraiment, nos
confreres et nos Sceurs furent admirables de divouement. Ils
se prodiguaient pour I'assistance des malades, des mourants.
Plus de deux mille enfants furent baptises, a I'heure de la mort.
Le bon Pr'ie Fiat s'attristait de ces horreurs, mais se rijouissait de ces deux mille petits anges envoyes au Ciel. Mgr Cluzel,
de retour de Rome. fut regu en audience par le Shah de Perse
i qui it remit une leltre du Souverain Pontife. IL se litta ensuite
de rega;iner Ourmiah, oit sOvissait la famine et oil les Kurdes
ravag'-pient la campagne. 11 de6rit tous les maux an Pere Fiat,
et celui-ci lui r6pond : L'on voudrait pouroir cous envoyer des
millionx pour soulager tant de maux causes par la famine. Pourquoi rln suffit-il pas d'avoir un dtsir charitable pour qu'il soit
autssiltt riIisE ? 31. Fiat envoie done de largent et ii annonce
cet envoi A Mlgr Cluzel. Mais celui-ci lui rdpond, au bout d'un
certain temips, qu'il n'a rien requ. M. Fiat lui rppond qu'il va
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ifiinfrme'r : Soyez persuade, Monseiyneur, qu'il m'est plus ayrea-

ble de donner que de rececoir, ct que je m'estime tres heureux
de puucoir donner a nos missions. Vous n'iynorez pas, Monsei,I'Iur, que vous n'dtes pas le scul t rdclamer. De toute part, on
,ri·c romme I'aceugle de Jericho. M. Fiat fait connaltre la mii-

-re de la Perse par les journaux, et il est heurcux d'annoncer a
Mir :Cluzel que des dons genkreux out 'ti faits : en particulier,
le cardinal de Bonnechose, archeveque de Itouen. envoie cinq
mille francs.
A la tin de I'annide, on apprit que les Kurdes avaient 6tW
\;atii:us par les troupes du Shah. Cela rend le courage, nais
n'arrOle pas immndiatement les horreurs de la famine. M. Bedjan. de Khosroca avait etabli un mont de pidtt
pour venir en
aide aux iralheureux. Quelqusis-uns se prtoccupaient de cette
initiative. Ie Pere Fiat kcrivait qu'il s'en rapportait a ce que
doriderait Mgr Cluzel ; il recomimanda. seulement que les comptes
lu<s-nlt bien tenus et examin's par le supdrieur, M. Laurent.
Inu confrtre avait demnandk un harmonium au Tri-s Honor6
I'tre. Celui-ci avail recueilli dans ce but la sonlme de deux nille
In francs. Mais la famine survint sur ces entrefaites, et M. Fiat
;:ri\ it au sup6rieur : Acer res deux mille cents francs je pourrai;s arherter l'harmoniunm
siri
; mais, en prisel'ee de cette
!lrandr misirc, j'hisite ti conmmander cet instrunient. J'attends

ri,,,,

retponse. Nous ignirons quelle fut la reponse du supdrieur.
I.a famine enrayee un peu. on reprit les teuvres habituelles.
(ci'l.ques confreres obtinrent de venir se reposer, en France, de
luiir- fatigues. MM. Bourgade, l.esnii, Bedjan quittbrent ainsi la
lr'.,n, mom'cntanement. Mi-r Cluzel ne fut pas satisfait de cette
Iprmnission. M. Fiat lui repondit : Si cous saciez les Icttres qu'ils
ini',It adressIes, je pense que rou.y lI'r

aurie rdpondu comme

j. I' i fait. Un autre confrbre. M. Trapes. demande la mnime periiiiioni mais la persdcution s'aggrave en France et M. Fiat lui
rip-niid le 18 juin : Le momen

t't s

mal choisi pour cenir ici. Le

bi, .It. Bedjan, en apprenant les tristes noucelles de notre siluafit,n en France, s'est arr•l';ti
Vienne et n'ose poursuirre sa
r,,,ta

. Comme le .sjolur de

cecofrire se continuait un peu trop,

;. Vienne, M. Fiat lui dcrit : Vous t:tes attendu depuis deux rois.
II in'y n aucun danger i• Paris. M. Bedjan vint done en France,
et son 6vcque. lMgr Cluzel. trouvait qu'il prolongeait trop son
sjour. Mais M. Bedjan avait dedj trouve la vote par laquelle la
P'roidence allait F'appeler i faire un grand bien. II avait conqu
Ic projet de traduire en Chalden tou les li\res qui pouvaient
-- rrvir a l'instruction des prktrcs et des chritiens. D6ji, h Vienne,
il avait commence la rdalisation de son projet : A Paris, au conlart des bibliotheques, il sentit se dPdelopper sa vocation et
Ai. Fiat 6crivait h M.gr Cluzel : M. Bedjan reut ( tout prix rester
ii pour traduire des outrages de thiologic. Nous verrons si cela
durera. Cela dura et M. Bedjan, comme nous le dirons en son
temps. fit une ceuvre tris utile. M. Fiat I'appuya, car il comprenait que pour faire du bien. un bien durable, il faut s'accommielder, il faut donner aux chrMtiens des livres qu'ils compren-
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lnenlt (tcachismie, histoire des saints, etc.), et il faut aussi
parler leur langue. Aussi toutes ses lettres adressees A la Perse
\ont insister sur la ndcessit6 d'apprendre et de parler les langues du pays. Nous avons trois lettres de lui h Mgr Cluzel. dans
lesquelles it insiste sur ce point ; ii rappelle les decrets de la
PropagaiwKe a ce sujet. Dans la lettre du 2 septembre, ii dit
entre autres choses : Je suis trbs affligy de savoir qu'd Tdhdran, on ne s'est pas mis en mesure d'apprendre l'arminien qui
permettait de faire du bien aux schismatiques de ce rite. Je vous
prie de stimuler le zele de tous vos confreres. II ecrit, dans le
mn'ine sens, aux superieurs des maisons. A-t-il trop insiste auprbs d'un superieur ? Toujours est-il que ce superieur parait
avoir un froid pour le Pore Fiat. Celui-ci en est afflig6 et ii lui
e4crit le 25 juillet : Est-il vrai que vous avez de la peine a mon
sujet ? J'en serais disole. J'ai beau chercher en quoi j'aurais pu
vous contrister ; ma mdmoire ne me fournit actuellement aucun
souvenir qui puisse me fixer ld-dessus. J'en conclus que c'est le
diable, ennemi de tout bicn, qui aura cherch dt troubler la paix
de votre dmie. Je vous en prie, mon cher Monsieur..., je n'ai pas
change
d votre eyard, ne changez pas non plus par rapport d moi.
Pour faire le bien, l'entente est n6cessaire. Si les rapports entre
les divers membres du corps ne sont pas libres, il y a souffrance.
malaise ; il en est de mCme dans I'ordre moral. Vous avez ma
confiance, je desire la v6tre, pour pouvoir, comme toujours, vous
parler en toute franchise, et parce que je suppose que vous ne
me l'avez pas retirde tout a fait, je vais vous dire toute ma
pensee.
Et
I
2e
3"

alors. M. Fiat enumere plusieurs desiderata :
s'occuper des Arminiiens, de leurs enfants ;
apprendre la langue du pays ;
donner uine confirence spirituelle aux Saeurs tnus les

mtois ;

4° leur precher la retraite tous les ans ;
5* ceder quelquefois la conference, la retraite a votre confrere ; c'est un acte de sainte politique ;
G6 donner un confesseur extraordinaireaux Sawurs, tous les
trois mois ;
7' faire observer toutes les rggles (lever de quatre heures,
oraison, brtciairc en commun, examens particuliers,silence pendant les repas).
On voit par cette lettre que M. Fiat est 4 la fois bon et
ferme, plein d'affection, et en m6me temps desireux de voir ses
confrires remplis du zele de leur perfection, de la perfection
des autres.
M1.Fiat est lc vrai modble des bons supdrieurs. II est bon,
niisdricordieux, affectueux, et il revient sans cesse sur le devoir. mais il le fait gentiment, avec douceur, humilit6. II aurait
pu dire, proportion gardde : Apprenez de moi, recevez mes avis,
car je suis doux et humble de coeur.
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Mlgr Cluzel avait dessein d'ouvrir deux maisons, une a Tauris, I'autre A Ispahan. M. Fiat autorise l'ouverture de Tauris B
regret. It me semble, &crit-il, qu'avant 'de fonder une maison &
Tauris, ii est necessaire de mettre celles qui existent djad sur un
bon pied. II declare ensuite que pour Tauris i.l ne peut envoyer
ni personnel, ni ressources.
Pour Ispahan, on a envoye M. Chasseing voir sur place. Le
x\vyae de ce confrere est decrit dans les Annales. M. Chasseing se
inle it une caravane ; il loge dans les caravanserails ; il n'y a
pas de vegdtation, c'est le desert. Les Armdniens de Perse y
avaient Etd transportes par Schah-Abbas ; ils etaient autrefois
soixante imille ; ii y avait vinlt 6glises ; successivemnent, les Capuins, 'lesCarnnes, les Jdsuites, les Dominicains s'occupi~rent des
.Ariniciens. Mais les Armniiiens furent persecutes ; alors. ils
inigri-irent dans les Indes ; ii n'en reste plus que deux mille
itIjoulfa. C'est cette Mission que Mgr Cluzel voudrait prendre
;tsa charge, car ii n'y a plus de ,prtre catholique. Les Armeniens en desireit au noins un, car ils sont au milieu des -chisinatiques et des musulmans. 11 faudra encore attendre des annfes avant que les missionnaires s'y dtablissent, ainsi qu'a
Ta uris.
NM.Fiat est surtout prdoccupd de la r6gularit6 ; il veut des
maisons oit la regle puisse s'observer, comme en France ; il ne

\vut pas que ses confreres vivent dans des maisons o( il n'y
aurait qu'un ou deux confreres. II fonce, comme toujours, quand
i1croit apercevoir un manquement, et souvent il est oblige de
faire machine en arriere, ce qu'il fait du reste avec humilitd.
Citons un exemple. Il 6crit haMgr Cluzel : J'ai appris arec douIur q(ue pllusieurs ronfrPrcs allaient i la chasse ; je ne puis
vous dire combicn cela nt'attriste. La chasse que nous derons
faire est ccll' des dines ; ccile des bhtes nous est interdite par
les saints canons. Vous arez toute autorite pour la ddfendre et
je vous prie de ne plus supporter un pareil abus qui ne peut
qu'entrainerdes pertes de temps considerables et l'esprit de dissipation. Au besoin, je ddfends au nom de l'obdissance, a tous
nos confrbres et Frbres de Perse de chasser avec des armes a
feu. Je serais bien aise que vous me donniez un compte-rendu,
bien precis, des visites officielles que vous faites en qualiti de
visiteur et que vous m'iadiquicz les noms des confreres qui
pourraieat faire partie de votre conscil de province.
Mais NMgr Cluzel met les choses au point. II montre au Pere
Fiat que la chasse est n6cessaire pour se procurer la nourriture ;
qui les missionnaires sont obligs de sortir avec des armes, car
ilssont souvent attaques par des bandits, etc... Alors, le PBre
Fiat est obligd de rentrer les excommunications qu'il a lancees
tan2s la lettre pr6cedente. Il rdpond, le 12 novembre : Votre lettre
m'apprend que, sous le rapport de la chasse, les choses ne sant
pas aussi graves que je l'arais cru ; tout est parfaitement en
rifle. Je regrette que les raissionnaires aillent avec des armes,
unnis la nEcessitd est rdelle.
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Comnue nous I'avons dit plus haul. deux ou trois cunfr-eres
quitter la Perse. Parmi eux etait M. Lesn6.
a\aieint detmaniidt
Ce digne culufrre, qui sera plus lard dtelegub apostolique, 6tait
venu en France et avait ete place au petit s~minaire de Montpellier. Mlais le desir des inissions t3trangeres le hantait et it
deimanda a M. Fiat de ['en\oyer en Chine. MI. Fiat lui rtpond Ie
15 avril : < I\ous are: quitt6 la Perse. Vous acez demandc
d'abandonner cette Mission. Ce n'est pas en Chine, mais en Perse
que Dieu rous reut. Vous connaisse: la langue et les usages.
Vous pourrez inmmdiatemnent y travailler acec fruit et betddiction. Cette lettre fit reflechir M. Lesnd ; elle le toucha et
e6crire a M. Fiat qu'il 6tait prtt A retourner en Perse.
l'amena
M3. Fiat le felicita, le 28 avril. II lui demande de rester encore
A Montpellier jusqu'a la distribution des prix ; alors ii viendra
a Paris et on songera a l'envoyer en Perse. En attendant, ecrit
M. Fiat. je laisse Ml. Martin (supirieur) d'apprdcier s'il y a inconvenient ou non a laisser pousser votre barbe.
Admirons conument MI. Fiat a su garder a la Perse un excellent missionnaire.
Province de Chine
A la procure de Shanghai, il y avait MI. Ayineri, procureur,
et M1. Bcttembourg, charge de I'aider. M. Bettembourg n'etait
pas trbs satisfait de la situation qui lui etait faite. M. Aymeri,
pour le distraire et pour chasser son ennui, !'avait envoye faire
un voyage dans quelques Vicariats. MI. Bettembourg eft pref6r6
revenir en France. lais ii n'ecrivait plus au PKre Fiat et celuici s'en plaignait affectueusement dans une lettre du 26 f6vrier :
J'ai pine 0 mi'exrpliquer votre silence et mon cacur en souffre.
Pourquoi done ne me donnez-cous pas de cos nouvelles ? Vous
sanwz bien que je les rececrais avec grand plaisir. Vous devez
aroir, apres cotre grand royage, des choses intiressantes d me
dire. et liles pourraient nm',tre de quelque utilitd. J'espere que
ce petit mot suffira pour delier cos doigts et animer votre plume.
Nous somnmes dans des circonstances erceptionnellement difficiles, et incertains du lendeain. Nous esperons que Dieu nous
gardera. J'ai incilt M. Aymeri ý venir en France. Je l'attends.
Si je rous eusse appeld, je cous aurais fait tort dans l'esprit des
confridres. C'eit etj une mauvaise manweuvre. M. Aymeri se disposait a \enir, lorsque la mort le surprit le 6 mars. M1. Fiat
ayant recu le teldgrannne, Icrit aussitot le 9 mars,
MI. Bettembourg. 1 lui annonce d'abord que le FrBre Barribre est parti
le 10 f6vrier : Au moins, dit-il, vous aurez un compagnon, en attendant que nous examinions plus attentivement s'il y a d'autres
mesures ei prendre. Vous voild pour le moment charge seul des
grands intIrets de la Compagyie i Shanghai. M. Aymeri a bien
mnrite de la Congrigation ; honorez son tombeau, en y faisant
placer, scion l'usage, un petit monument modeste mais bien convenable. ecrueille sur sa precicuse mdmoire cc que vous pourre: de notes edificantes, pour nous les communiquer.
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LePS temoignai-es elogieux sur M. Ayineri arriverent bientOt.
IMgr Tagliabue : Celle nort est une yrande
perte pour nos missions dc Chine. Qui tie sail Ie bicn qu'il a fait
ti nos missions pendant tout le temps de so geslioln it la Procure;
c'cst Ii lui que nous derons les ressources que nous possedons.
Ilabile nuyociatcur, ii a fondtldes rcrcnus ; administratcur inti'jre, ii s'est acquis l'estinc de tous les homines d'affaires ;
amiateur de la paucretd, itl mniuagrait ces fuonds beaucoup mienu
qu'il n'eitt fait des siens propres ; et quand it penl-uit acoir
peidu, inciiCe suts aucune /aute, dans une affaire, je I'ai 'c supplier'de ses propres dcniers ; il n'a nmene demandtd 'il ti serait
ipus t'ntu, d'cant Ic bon Diicu. de restituer cc qu'il n'avait pas pu
galyner, et il s'cnyay'a i donner au.r missions tout son patrimissions, it oafrontait
de 'intire
Inoine. Qjuand il s'uaissuit ddes
tiutes les fatiyues, sortant rtguliircemcnt, dcux fois par jour,
pour les affaircs, memnc aux temps les plus chauds. II s'exposait
pour obtenir quelque grdce des adminisa toute sort edrebuts
Iirtcurs. Voild lhomntme d'affaires.
Parlous du prdtre : hormme simple, droit. candidc, craignant
jisqu'au scrupule de mauquer t Dicu ou au prochain, it ne se
eait pay el ne ntenayeait personnce, quand it s'agissait du
m,:iiin
,ien commnun ; ami de tout le imtonde, impartial pour tous, d'une
coscience semblable a celles dte res olnfauls dont N.otrc-,'iyneur
II aimait toutes les Congr6a dlit : Talium est regnum co'orunu.
gutions, rendait service ei toutes, quand on le lui demnandait ; il
:ltait
surlout diroued u. cnatfaiit de saint Francois parce qu'it
l,.' trouvait plus pauvres ; aussi, it sa mort, se sont-ils sourtiins de ses bontis. Assidye par la famine qui lui fit perdre le
quart de ses chretiens, le Chan-Si trouva en lui un protecteur.
Aymeri se fit leur avocat ; il sollicita t'Europe, il dcrivait aux
.3.
,"tlholiques,usait de son influence aupres des protestants, et parrit
ainsi i transmettre i ses affames de trs grandes sonmmes ;
que, d'hommns lui doirent la vie .'
Quc dire de 'lhomtme de Congregation ? C'dtait la reyle per..o)InifiCe, personne n'eit pu obtcnir de lui, sous n'importe qc&et
pr0.':l.rte, une infraction a la rigyle. La cloche sonnait ; le premier coup, commie uine Etincelle Olectrique, le soulevait et le
rietlait en marchc. Soucent traiailldde la fievre ou accabld par
ii.rlhaleurs de l'td, sans force aucune, t quatre heures, il dveill1iit les autres, toujours le premier aux exercices. Souvent abattu
1 •ar un mal de tlte ou d'estomac, it se trainait au rifectoire, it
n i pourait manger, mais il suivait la lecture ou la faisait lui,r1ne. II aimiait la solitude, ne quittait la maison qu'd regret
f,'rlpenldant, Hi la voix du devoir, vogs le voyiez chaque jour,
'inii;t parcourir les rues de la ville, tantdt courir d un navire.
!I fut M. Ayneri toute sa vie, homime ryculier, integre, ddvoud
qui nous nourrit et nous nourrira
,i xss fr.res ; c'est son 'wucre
li,'igtimps encore, 1 moins que quelque revolution ne viemie,
Slinte la pieuvre, (tendre ses serres sur ces pauvres petites res:urces et les engloutir dans son insatiable voracitd.,
M. Fiat consulte des Vicaires apostoliques de Chine pour
i remplacement de M. Aymeri : le vous prieraien meme temps

ous citerons celui de
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de nmedire en toute simplicilt cc que vous pensez de la question,
si sýouecnt agitle, relative aux biens dont la gestion est confide
au procureur de Shanghai.
D'autre part, il 6crit & NM.Bettembourg : 11 y a une petite
prevention contre cons, qui tient d volre jeunesse, d la position
que vous acez occupde ici. Ne cous en effrayez pas ; mais je
tenais d cous avertir pour que vous soye: bien resered, bien modeste. Vous poucez compter plus que jamais sur moi si Dieu
me conserve, comme aussi je compte sur vous, sur cotre [id(liti, rotre decouement, cotre picte.
M. Fiat ecrit en m0me temps B la Visitatrice, Sceur Azais :
La mort du cvnerable et bien reyrettd M. Ayneri est une bien
grande perle pour la Congregation, mais particulierement pour
nos missions de Chine que, pendant tant d'anndes, ii a servies,
acec taut d'intelligence et de devouement. M. Fiat, qui ainw
beaucoup M. Bettembourg. veut qu'il soit un saint confrere.
comnie M. Aymeri ; il sait que M. Bettembourg est un excellent confrire, mais, comme la miore poule craint toujours pour
ses poussins, ainsi lM.Fiat fait-il pour son ancien secr6taire, ii
le perniunit contre les dangers possibles ; ajoutons que M. Bettembourg fut bien fid&le a suivre les recommandations de son
Supdrieur general.
Xlais il y a un autre point qui inquiete M. Fiat : J'ai appris,
dit-il. que rous ariez: t6 Blu membre du conseil municipal ; vous
ne m't'n dites rien ; vous n'aaez sans doute pas compris conmbien cette election vous mettait dans une position dlicate ; it
est de l'intirdt de la Congregation que vous restiez en dehor.s
de ces rt;unions et operations municipales ; arrangez-rous dour
pour faire agrier le plus t6t possible votre ddmission. La mort dr
M. Aymeri, l'hostilite qu'on professe contre les Congrdgation.
vous fournissent de bons pritextes. Mes assistants sont unaniime.
sur ce point, et je sais qu'en Chine, ii en est qui pensent comme
nous. Allons, bon courage et confiance. Ne me boudez plus ;
c'est a cette condition que je vous pardonne votre long silence.
En meme temps, M. Fiat ecrit au FrEre Barriere, qui vient
d'arriver a Shanghai : Vous etes au milieu des paiens, it faut
que, par vos pridres et vos vertus, vous enleviez a Satan beaucoup de ces dmes qu'il tient captives. Le bon M. Bettembourg
sera pour vous un frrre et un ami.
On se demandait en Chine qui allait Wtre nommd procureur.
M. Bettembourg s'inqui6tait lui aussi de cette nomination. Quelques-uns parlaient de lui et le lui disaient ; il demandait done
au PNre Fiat ce qu'il devait et pouvait faire actuellement. M. Fiat
lui r6pond, le 27 mai : Vous avez les pouvoirs de supdrieur local
et de procureurdes Missions jusqu'd ce que nous y ayons pourvu
autrement. Cette dernibre phrase laissait sous entendu (mais tres
discritement), que M. Bettembourg ne serait pas 1'6eu. Aussi
M. Fiat continue : Vous verrez plus tard les raisons de cette
rdserve, et vous m'approuverez, j'en suis sur. M. Fiat l'invite
ensuite de nouveau A se retirer adroitement du Conseil munici-
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pal. 11 termine sa lettre en lui declarant que la Procure de
Shanghai relive directement de Paris, et qu'elle n'est enclavie
dans aucune des provinces de Chine. MI. Bettembourg pressait le
Pgre Fiat de nomner bien vite un procureur et de le rappeler,
lui. en France. M. Fiat lui repond, le 23 juillet : Un mot pour
rous dire que vwos etes d moitid exauct. M. Meugniot vient prendre V'hritage de M. Aymeri, et it sera accompayne de cinq missionnaires, un pour chaque vicariat. Votre presence d Shanghai
sera ncessaire, pour un temps assez long. It faut que vous mettiez M. Meugniot bien au courant et puis, avant de cous rappeler
(Ce qui serait tout d fait scion tmes rues), it faut bien savoir si
telle est la volontd de Dieu. Je vous engage d bien prier pour
ccla et ( vous demander ce que vous voudrie: avoir fait a l'heure
de votre mort. On ne sait qu'admirer le plus dans cette lettre,
ou la ddlicatesse du Pere Fiat ou son esprit surnaturel. Les cinq
missionnaires dont ii est parle dans cette lettre Otaient : 1MM. Boscat Kiang-Si miridional). Morelli (Tche-ly occidental), Urge
Tchi-Kiang), Bossut (Kiani-Si septentrional), Allofs (Tche-Ly
septentrional). Dans la correspondance qui suit, on parle des
bruits de guerre entre la Russie et la Chine ; des precautions a
prendre en cas de guerre. etc... M. Fiat revient sais cesse sur
deux points : 1* preparez pen A peu vos collegues du Conseil
municipal A recevoir votre demission ; 2: quant a son maintien
i Shang-Hai. il y a sur ce sujet une lettre tres gentille et tres
habile, datde du 26 octobre. o• il 1'engage -i rester h Shang-Hai.
l.e jeune IM. Bettembourg. qui avail de grands talents et trbs
bou cceur, avait Wti un peu agite par cette affaire ; on avait
tellernent parld de lui comme futur procureur, et plusieurs le
lui avaient tellement annonce cornme certain, indubitable, ndcessaire, etc.. que son maintien en Chine ne lui semblait plus
utile, mais pouvait au contraire cr6er des difficult6s h MI. leupriot, du fait des partisans de M1.Bettembourg. Alors, par delicate-se. ii dUsire quitter Shang-Hai. M. Fiat lui ecrit le 26 noxembre : Dieu sait combien je vous affectionne et combien j'apprecie les qualitds qu'il a mises en vous, et qui vous rendent
jri;s utile a la Congrignation. Je n'ai pas encore oublid la peine
qufe rous m'avez faite sans le vouloir en quittant si gaiement le
secretariat pour la Chine. Si je vous demande de rester encore
quelque temps d Shang-Hai, pour aider M. Meugniot, c'est que je
compte sur votre vertu et sur votre ceur ; apris cela, it me semble que je ne pourrai rien vous refuser et que j'aurais plus de
plaisir a vous dire : revenez, que vous ne pourriez en avoir vousmtnme ei revenir.
A la fin de 1'annee, le 24 decembre, M. Fiat 6crit 6 M. Bettemb.iurg cette lettre delicate, affectueuse, charmante : Je suppose
quew ous voulez me souhaitcr la bonne annee, que vos vwux se
prelassent pcut-ctre sur mer, et que bientot its vont arriver.
Quoiqu'il en soit, je tiens a vous la souhaiter, d'autant plus que
je rous ai fait de la peine. Votre photographie semble me faire
des reprochos. Je vous ai ld, sous les yeux, et je vous regarde
qurlquefois avec complaisance, mais vous avez l'air insensible ;
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au fond, voltr cewur te m'en ccut pas ; ii connait le mien ct 1ute
ion affection. F'esprre cuLs eit donner des preuces si .\Atr,'-

S'ijitur ut'ln fou-rnit I'occasion. D'autre part, M. Meugniot suppliail le 1'tre Fiat de ne pas rappeler M. Bettembourg. donlt i
appr&eiait ie" talents. NM.Fiat lui r,.pond le 12 noveibr,

: Je

suis tout dpi.usi; i eaous laisscr M. Bettembourg, non scul' wmnt
le plus louHgtimps possible, mais pour toujours, c'cst a cvu.s de
le decider fi rester it la Procure. Cetle lhttre
voir, si rou. pourc
p'~a
West pas die lrI'tE*urc de -l. Fiat. toutefois eile est signii
lui : niais il y a un jiost-scriptu

nmoditie un peu I!e

qui est de -;n Iciitu'e et qui

seni de la lettre : .Mlo secretaire n'a pas intlvr-

pr''ti cxrartie'incr t ini piinsec, quand it dit que je rous laiss,'rai
M.
ettcnmborii
pouro toujours. Ce bon confrere aurail, je croei,
trop de violence i se faire. II rous reste.ra tant qu'il vouSi s.'ra
dji-ja \u plusieurs fois que Ies pi-tnihctssaire. Nous alonsi
scriptium de 31. Fiat s-(it souu\ent la partie la plus importalnte
de la lettre. W1.Fia;t ,ait un bon paysan d'Au\ergne. et l.s
paysans se ra\isent souxevlt pare qu'ils refl<chissent ]beaucoup.

M. Fiat, dans sa lettre du 26 nuvenlbre, souhaite A M1.'leugniot
le don des langues et il termine en disant : Nous allons ctlebrer
ec rinquaantii-rni anitrcrsair
e

e la iareur accordt; 4i votre rheltre

et dtsortmais illustre tante 'scur Catherine LabourS)

; ii !y a

grand entrain r't yrande ferreur.

Nous allon.s naintenant assister a une lutte mneinorable entre M1.Fiat d'une part, et les Vicaires apostoliques de l'autre.
MI. Fiat veut itablir des maisoins rg'ulitres dans chaque Vicariat. avec des superieurs avant autorita ; les Vicaires apostoliques qui, jusqu'ici, avaient un pou\oir presque illimite, craignaient des dilficultts. Cette lutte sera rude, elle exigera de la
part du Pere Fiat, une grande force d'ime et une habilett remarquable. 11 trioniphlera, aprts plusieur:s iois. parce qu'il ne
recherche que la gloire de Dieu. le bien des ctonfri•res, et qu'il
s'appuie surtlut -ur Dieu, sur les dGcrets de la Propagande et
des Assembhlaes g6in:rales. N1. Fiat expose son programme. dans
une lettre it tI. Nleuiiot : Je desire agir selon les intentions de
Rome. J ne reu.r quc ce que coudra le Saint-l're, apres qu'on
aura expose If pour et le contre. Yous coycz mon intention. Je ne
rurhe rien. Jr rous prie d'entrer dans rettr coi, ete n attendant
(quce iome se prononcr, suirce: la liune de conduite tenue par
M. Al.qyeri. X1.Fiat ainnance aux Vicaires apostoliques la nomination de AT.Aleugniot coinue procureur de Shang-Hai : II a
tout re qu'il faut pour cet office et pour bien d'autres, 6crit
Mf. Fiat. .M. Fiat demande ensuite aux Vicaires apostoliques de
vouloir bien faire la visite des provinces. II confie la visite du
'T'ch'-l.y septentrional it Mgr Tagliabue, celle du Tchi-Ly occidental i Mlgr Delaplace, celle du Tleh-Kiang i MgIr Tagliabue, celle
du Kiang-Si it Algr Delaplace. Ces visites furent faites h peu pres
toutes. et M. Fiat remercia chacun des Vicaires apostoliques
de leur zale et de leur rapport.
11 n'y et que .11gr Delaplace qui s'excusa et qui, en souhailant la f-te du NPre Fiat, lui denanda de le dispenser de
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cette visite. M. Fiat lui repondit : Le cadcau de f:te qjue vous
me demandez me coite un pcu a ous accorder, mais je ne me
sens pas le couraye de r•sister plus lonytemnps a 'os in.tances,
et je vous dispense de la cisile dont je cous acais chargy. M. Fiat
envoie, le 5 mars. une circulaire aux Vicaires apostoliques au
sujet de la grosse question de I'organisatiun des provinces de
Chine. II leur annonce son intention d'organiser des inaisons
rcgulicres dans cliaque vicariat : au molns deux ou trois. II
allegue 1'exemple des J.suites et des Capucins qui agissent ainsi
dans leurs Vicariats. Dlu reste. c'est un ddcret d'une Assemblde
.-tnilrale qui le prescrit. Nous devons donner l'exemple de oobdissance. Par cotte organisation. les chefs de district, qui auront
titre et autorit' de supdrieur do conrounaut6, pourront faire
observer la re-gle : ils no scront pas uniquenient pour les oeuvres.
Oni objecte que les Vicaires apostoliques i'auront plus autant
d'autorite qu'autrefois ; par exemple, ils ne pourront plus changer les supjrieurs sans recourir au Superieur gnertal. M. Fiat
repond que, dans les cas urgents, lorsque le recours au Supdrieur
general sera impossible. ils pourront faire changer les sup6rieurs par le Visiteur qui est sur place. M. Fiat fait remarquer
que les Vicaires apostoliques J6suites n'ont pas le pouvoir absolu de changer les confrires de residence : a fortiori les sup&rieurs. M1.Fiat ajoute qu'il a consultd le Prefet de la Propagande,
et que celui-ci ne s'oppose pas a cette mesure, qu'il ne voit pas
qu'elle soit contraire au bien de la Mission. En consequence,
M. Fiat prie chacun des Vicaires apostoliques d'6tablir des maisons r6gulibres dans leur Vicariat. M. Fiat ajoute une autre
raison : Nous donnons lieu aux confreres des provinces 'trang&res de se plaindre de cetle multiplication de visiteurs qui n'ont
pas de imaison i cisiter. M1.Fiat \a recevoir des observations ?
ie sujet. II ,crira

: 11 n'y a pas lieu de demander pardon. Je de-

nmande a ttrr ,eclaire
et je suis bien aise qu'on me parle fran-heinent.

Passons naintenant en revue chacun des vicariats et nous
verrons les r6actions de chacun des Vicaires apostoliques.
D'abord le Tchd-ly septentrional (Pekin), oil regne Mgr Delaplace. C'est un homme trcs apprecid en cour de Rome. II a de
-ranides qualitts d'organisateur : il a beaucoup de zile ; il faut
comipter avec jui, car son caractire et sa personnalit6 sont en
larmnonie avec son intelligence et son amour pour les Ames. Un
confrere de sa province a averti M. Fiat que l'on a raconte une
conversation du cardinal Simeoni, Pr6fet de la Propagande,
dl'pris laquelle ledit cardinal ne serait pas favorable h l'institution des maisons r6guliires en Chine. C'est un gros embarras
piur M. Fiat et une espkce de d6nienti de I'affirmation qu'il fait
dlans sa circulaire que le Prifet de la Propagande n'est pas
ipp,',s' h cette transformation, mais chacun sait (et le PEre Fiat
ne 'ignore pas) qu'on fait dire souvent aux grands personnages
c qu'on veut qu'ils disent (sans aucune mauvaise volont6 mais
flar suite de la deformation qu'un amour-propre inconscient,
,'-siice de prisme intellectuel et moral, fait subir aux paroles les
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plus inoffensives). Et puis on sait d'ailleurs qu'en bonne administration on se base surtout, non sur des paroles, mais sur des
ecrits. Verba volant ; on en dit beaucoup pour faire plaisir aux
interlocuteurs. Les vraies intentions se manifestent par les
6crits. Scripta manent. On ne peut d6mentir ces derniers aussi
facilement que les premieres. Ce qu'on avait racont6 des dires
du cardinal Sim&(oni etait-il conforme a la stricte vxrit6 ? Chacun sait qu'on ne peut se fier aveugl6ment h tous les on-dit qui
circulent sur le compte des grands personnages, aussi bien que
sur celui des petits. On s'illusionne quelquefois sur les intentions
des autres, d'apres des paroles vagues qu'ils disent par politesse.
ou bien voulant qu'ils disent telle chose on en arrive A croire
de bonne foi qu'ils l'ont dite. Ainsi, on a pu Wtre trompe sur
les paroles du Cardinal. sur leur sens exact, precis. Quelqu'un,
pour faire plaisir, a pu interpreter cette parole dans tel sens, etc.
Tout est possible. Sous connaitrons toute la vdrit6 sur tout au
jugement dernier. Comme il y avait des raisons pour et contre
en cette affaire. le Cardinal a pu approuver telle raison alleguee par celui-ci, et, d'autre part, il a pu approuver telle autre
raison allJgude par celui-IA. Aussi, il peut y avoir des fluctuations dans les delibdrations ; ce qui importe, e'est la d6cision
finale de l'autorit? supreme qui a entendu le pour et le contre
et qui. ayant pesI le tout au poids de la sagesse, decide telle ou
telle chose.
Mgr Delaplace a done envoyd ses remarques au Pere Fiat.
au sujet de sa circulaire. Voici la reponse du SupBrieur g6neral
a la lettre du Vicaire apostolique de Pdkin. Elle est du 2 septembre : J'ai requ vos observations sur le projet d'organiserdans
chaque Vicariat plusieurs maisons de la Congregation, conformoment au decret de 'Assemblte de 1861. Je ne suis nullement
offensd de ce que vous me dites, ni de votre recours d Rome.
Comme je suis moi-meme dispose a ne rien entreprendre d'important, sans etre assure auparavant des intentions du SaintSiege, je ne redoute pas ce recours ; il ne peut que contribuer d
donner d nos entreprises une plus grande garantie de succes.
M. Fiat ajoute qu'il est pret a renoncer t ce projet et qu'il ne
veut pas reprendre une t une les observations de Mgr Delaplace.
Cependant, dit-il, je tiens d vous dire de nouveau que les Peres
Jdsuites ne m'ont pas tromp. Ils ont des maisons oi il y a un
supdrieur, et des maisons oil il n'y a qu'un ministre. Mgr Delaplace ne veut pas de la combinaison proposee ; M. Fiat lui en
propose une autre qui sera peut-etre encore plus opposde aux
pouvoirs absolus des vicaires apostoliques : ne faire qu'une seule
province en Chine dont le Visiteur pourra etre le Procureur de
Shang-Hai. Par ce coup, les Vicaires apostoliques ne seront plus
Visiteurs ; ils n'auront plus les droits spdciaux qu'ils ont actuellement par rapport i la Congr6gation, en tant que Visiteurs.
Nous verrons plus tard la r6ponse de Monseigneur.
Mgr Delaplace a fait miroiter au PBre Fiat qu'il a l'intention de diviser son Vicariat. Le Pere Fiat ne se laisse pas ddsarConner : Si vous pensez ndcessaire de diviser, je ne trouve pas

-

467 -

jtaucais que vous donniez suite d votre projet, settlement je n'ai
pas de renfort a rous donner. C'est piti6 de coir le vide fait dans
notre Maison-Mire autrefois si nombreuse. Mais si l'on divise
le Vicariat, et si M. Fiat ne peut envoyer des sujets, le nouveau
Vicariat sera confit a une autre Congregation, et Mgr Delaplace
sera-t-il content de voir s'6tablir au Tch&-ly d'autres missionnaires que les Lazaristes ? C'est douteux.
En d6cembre, .lgr Delaplace a envoy6 un petit rapport sur
ies confreres de son Vicariat. M. Fiat 1'en remercie le 24 decembre : Je remercie Dieu des bonnes dispositions des confreres.
Sans doute, ii y a quelques ombres au tableau, mais peut-on esperer la perfection sur la terre ? Apres cela, M. Fiat qui est non
pas htu, mais persev6rant dans ses desseins, revient sur la question de I'organisation des Vicariats. D'abord. il annonce qu'il
tnvoie la collection des DIerets de la Propagande oii pricisenent
ses propres iddes concordent avec celles de la Sacrde Congregation. 11 ajoute ensuite : Je n'ai qu'un but, agir selon la Sainte
Eglise. Je serais bien afflige que l'on vit dans les mesures que je
propose (maisons r6gulires en Chine) des sentiments de malecillance pour NN. SS. les Vicaires apostoliques. Dieu, qui lit
dans le fond des cwurs, sait la vdritd.
Parmi les lettres adressees aux confreres du vicariat de
\gLr Delaplace, citons-en deux ou trois qui presentent plus d'intl'rLt. On se rappelle que les confreres, n'ayant pu envoyer un
reprl.sentant a I'Assemblee de 1878, avaient fait parvenir un postulatum concernant precis&ment la question ddbattue entre
Ml;r Delaplace et M. Fiat. Celui-ci ecrit a plusieurs des postulateurs : Je n'ai pas oublid cotre postulatum ; mais en bonne
adinilistration, on ne va pas vite. Chi va piano va sano ,.Le
s.ccesseur de saint Vincent ne doit agir qu'avec Pierre et selon
son esprit. On se rappelle que M1.Delemasure, du vicariat de
l'•kini, avait 6tidemand6 par le PIre Fiat A Mgr Delaplace, dans
I1,but d'aller s'occuper des Chinois de file Maurice. Le PBre
Fiat semble avoir choisi et propos6 M. Delemasure parce que
relui-ci n'Wtait pas en harmonie d'id6es avec Mgr Delaplace, surtout au sujet des maisons r6gulibres A dtablir en Chine. Or,
M1gr Delaplace s'etait montr6 oppose & ce changement. M. Deleria-ure ecrit a M. Fiat qui rdpond, le 26 f6vrier : Je suis trds tour/ct' do, rotre lettre. Je comprends votre peine, j'y compatis. Je
,ous fdlicite de l'exposd que vous m'en faites acec abandon filial
,t moddration. Je n'ai pas oublid votre quaesitum ni le dWcret de
I'Assemblde de 1861 sur lcquel ii s'appuie. La prudence m'oblige
4i ne pas vous en dire long sur ce chapitre. Ml. Fiat ne dit pas
que Monseigneur s'est oppos6 au transfert de M. Delemasure. II
dit simplement : J'avais pensd vous envoyer d& ile Maurice ;
j'ai suspendu ce projet dans la crainte que le climat ne fttt trop
chaud pour vous ; it parait que vous avez un embonpoint remarquable. Je vous prie de me dire votre pensee a ce sujet.
Cette ann6e 1880 fut endeuill6e par la mort d'un digne confrere du Vicariat de PWkin que M. Fiat estimait et aimait beaucoup. Voici comment Mgr Delaplace annonce cette mort :
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Pekin, 28 septcmbre 1880.
Monsieur el T'rbs Hoaord Pere,
Votre bdnddiction, s'il rous plait.
Notre cvdnrable et cher confrere, M. Jean-Baptiste-Raphaw
Thierry a rendu son dine i Dieu, cc matin aidcux heures et demic. Sainte vie, tres sainte mort. Quinze mois de inaladi', un
squirre a l'estornac. Bien que prevue depuis lon'temps, -rtle
perte est tres sensible. On ne retmplace pas du premier ciupl un
nissioinaire d'une regularitd si ionstante, d'un derouanenl si
ydinPreur et dctaird par ringt-cinq ans de Chine. La lettre de
Monseiineur est xraiment belle. En voici la finale : baiigne
anrier. Monsieur et Tres Honord P
I'erpression dutprofund
V're,
respecl ott d la soumission de rotre trs humble serriteur ct
tres obdisvsait en saint Vincent.
" L. G. DELAPLACE,

Vicaire apostolique de Pe;in.
Ecque d'Andrinople,
i.p.d.l.m.
II est juste de nmentionner que Mgr Delaplace etait un grand
missionnaire et un sage administrateur et un merveilleux animateur. Les lettres qu'il envoie sur les o'uvres en font foi. (in
trouvera dans les Annales de 1881 vol. 46) des details tris consolants a ce sujet. Ces recits entlhousiasmaient le Pire Fiat et la
jeunesse de Saint-Lazare et provoquaient un courant trbs fort
pour les Missions.IM. Fiat priait beaucoup la Sainte Vierge do
la M1daille pour la clh-re Mission et il terminait une de ces
leltres par cette phrase : Que
)
Marie limmaculhe dcrase de son
pied virginal tous les diables qui opprimncnt Ia Chine.
Nous n'avous pas beaucoup de lettcr,-s du PI're Fiat aux
Soeurs de P'kin. Citons celle qu'il adreýs..
!e 16 mars, A une
Saour Servante et qui colfirmire ses pensI-es iien connues : Les
commnunions conedcies au. Filles de la C'harilh sont ddjd tres
nombreuses ; ii ne me semble pas opporlun d'en multiplier le
nombre en vous accordant une facenr 'quihb,'ntt ecra rdclamee
par toiues les maisons de Chine, puts par la Commnunautd ,.
Il est remarquahle de voir comment partout les Filles de la
Charild aspiraient i comniunier plus frcquuemment ; i'EspritSaint, qui agit dans tous les nmeilmbres du Corps mystique. poussait ainsi et preparait les Aines it roce\vir les decrets de saint
Pie X.
.Mgr Tagliabue dtait Vicairo apIostllique du Tche-lv occidental et en nmme temps. conime les autres vicaires apostoliques,
supirieur et visiteur. II a dtC charge de visiter deux autres Vicariats : il I'a fait serieusenment et tout le monde a etd content
de sa visite ; beaucoup en ont remereci le Pere Fiat. A signaler
cependant qu'un confrere de son vicariat s'est dit humili6 de la
visite faite chez eux par un autre que leur propre 6veque et
visiteur : i1 pr6tend que lui et ses confreres out perdu la face
et pour ce motif, il demande la demission des Voeux. 11 y a quel-
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quefois des cerveaux moins bien kquilibres. C'est un exercice de
patience pour les confrlres et pour les supdrieurs.
Dans la correspundance du Pere Fiat avec IMgr Tagliabue. en
Is8t8. nous distinguons quatre sujets traites particulirement :
1° la mort de MI. Aymeri. M. Fiat fait un grand Cloge de ce
,.onfri're : 2* le pere Fiat reliee fortement un dtfaut qu'il a
ifutig sekveremnent dans sa circulaire du premier de l'an : le
manque de charit6 entre quelques confreres. 11 ecrit i Mgr Tagliabue, le 6 mai : Je trouce qu'en Chine, comne en Europe,
lquclques missionnaires font prcuve de peu de philosophic ou, si
rous l'aimez mieu.r. de pene e discretiun et de charite dans les
juycments qu'ils portent sur les uns et sur les autres, meme stir
les. suipdricurs. On avait jasd bcaucoup sur un petit voyage fait
par 31. Betteibourg dans ino, Vicariats : on parlait d'espionnage,
dr, tourisine, etc... 3M. Fiat met les choses au point : M3. Bettembolurf a iet envoyc en Chine pour seconder M. Aymeri ; c'est ce
drnier qui a dentandd la permission de le faire voyager chez nos
confreres, pour qu'il [ftt plus vile au courant de la lanyuc et des
,ri'rcu
s et aussi pour dissiper un ennui mortel qui le minait.
Voil,7 totnc la verite. Ce jeune confrere n'arait d'autre mission
qiuc celle dt'difier et d'apprcndre Ia langue. Pourquoi done s'eston lirred
propos de ce royage 6 des riflexions sans fondement,
peu respectueuses, peu charitables ? Caritas non cogitat malum,
henigna est. Ceci n'est nullemnent d votre adresse, Monseigneur,
,ar je connais voire reserre habiluelle. En Chine, comme ailleurs,
,n a mal supporte que M. Fiat ait demand6 aux consulteurs des
rapports sur la maison, sur la province. M. Fiat se defend avec
lhmitlit6. respect. douceur et fertnet. 11 ecrit a Mgr Tagliabue :
.1' a .suis nullement blessf du mot que vous jctez dans mon cu'ar
an siijet de ma circulaire du I e Iai 1879. Vous n'approuvez pas
que je dise clairement que les consulteurs doircnt dcrire leur
maniere de voir sur le visiteur, le supdrieur, etc...
II est rrai que je ne sais pas dissimuler ma penste et que
j'aime it dire les choses clairement. Dis lors que la correspondance de ces officiers est exigce dans le but de renscigner le Supe:ricur general ou le Visiteur sur toutes les choses importantes,
it est bien clair qu'ils doirent parler du Superieur et du Visitcur. Cela ne les constituc pas au-dcssus d'cux ; ils ne sont que
des tdmoins que le zile pour la communautd doit forcer a parler quand la regle ou des intCerts majeurs le demandent.
J'ai parld clairement parce que l'e.xperience prouve que la
reJgle ne suffit pas et que nous aeons bien de la pcine a Ctre bien
rcnseignd sur l'6tat des maisons. Admirons ici la fermet6 de
M3. Fiat. Admirons Mgr Tagliabue. ce digne ve\que. vrai fils de
saint Vincent, tres humble, tres simple. tris obeissant. Mais,
conmme sa conscience I'y obligeait, il soumiettait au Pere Fiat
I's inconniiients qu'il voyait en telle ou telle mesure, ainsi font
les bons confreres qui s'interessent au bien de la petite Compagnie. a la gloire de Dieu. Cela nous amiene h la quatribme difficultt
objectoe par Mgr Tagliabue. Elle concerne 1'rection de
raisons r6gulibres dans chaque Vicariat. M!. Fiat lui rdpond
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de la menine maniire qu'il a fait a .lgr Delaplace. Coinme nous
en avons parie plus haut, nous ie reviendrons pas sur ce sujet.
La forme, le ton de la lettre \arie un peu, mais ce sont les mi'Tmcs
arguments, le fond est le mime. M. Fiat termine sa lettre en
in\itant Algr Tagliabue A venir i Paris d&s qu'il le pourra : it
a la permission de !a Propagande.
Dans la correspondance avec les confrires du Vicariat, nous
ne releverons que cette petite remarque faite a un confrere de
Kao-y-ly-tin : Je rous remercie de l'observation que cous me
faites sur l'inconenance qu'il y aurait pour nos jeunes, a fumn'r
ai bord des paquebots qui les transportent en Chine. L'Assemblc:
de 1860 (session 5, n° 8) a ddfendu de fumner d'une maniir"
absolue, etiani pro missionibus exteris. Nous sommes en 188i.
.lentionnons que le Pere Fiat vit avec grande joie les seminaristes de ce Vicariat correspondre avec les s6minaristes de SaintLazare. Dans la lettre de ces derniers, qui est de novembre.
extrayons ce petit detail : Notre-Seigneur Jesus-Christ, dans /'*epace de dix jours, a amend vingt et un nouceaur confrires nu
seminaire interne de cette Maison-Mere. Gr4ces soient rendii's
au Sacr,0-Ca'ur de Jesus, auquel Notre Tres Honord Pere et Superieur genfral a propose de consacrer notre petite Compagnie ;
graces a nutre bienheureux fondateur saint Vincent, a saint Joseph, notre bienheureux patron et le pourcoyeur de notre s#;minaire interne ; yrdiccs i I'lmmaculee Vierge Marie, mnre de Dieu,
que nous voulons honorer d'un culte extraordinaire le 27 de re
mois de nocembre, par la celebration solennelle du jubile de son
apparition d Swur Catherine Labourd, Fille de la Charitd.
A la tite du Vicariat et de la province du Tch&-Kiang, se
trouve Mlgr Guierry. II a tcrit au Trbs Honor6 Pere qu'h Rome
on avait RtB mecontent de la derniere Assemblde g6n6rale au sujet
de I'ligibilit6 des Vicaires apostoliques, que le cardinal Simeoni
avait regrette qu'on leur ait conteste le droit d'etre 6lus, alors
que rien ne semble leur avoir enlev6 ce droit. M. Fiat repond
t .lgr Guierry. le 10 mai : Je me suis permis de dire 4 S.E. le
Cardinal Simeoni, qu'il avait etd mal renseiynd ; que la majorite de l'Assemblie reconnaissait complltement ce droit aux
Vicaires apostoliques, qui, d'eux-mimes, et pour le bien de la
paix, pro hac vice, avaient renonce a leurs droits, lors de la
nomination du Superieur gendral. Cette renonciation, acceptde
de tous, 6tait pour tous une reconnaissance de leurs droits, car
on ne renonce pas i ce qui ne nous appartient pas.
La seconde affaire dont ii est question dans la correspondance avec Mgr Guierry est celle de l'organisation des provinces
et du temporel. Les Vicaires apostoliques revendiquaient des
droits au sujet des hiens de Shanghai. M. Fiat repond le 2 septembre : M,/r Tagliabue va renir exposer at ome la situation
de la Congrgation de la Mission a cc double point de vue. J'espere arriver a une solution. J'aime les situations nettes et j'estime que le plus sage et le plus stir est d'exposer simplement
l'etat de la question an Sourerain Pontife ou o ses reprdsentants.
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31. Fiat termine sa lettre par ces niots : N'ayez pas d'inquidtudes au sujet de mes intentions sur la Chine. Je veux le bies
des confr&res, des Missions ; je veux l'un et I'autre avec I'Eglise
et comnte l'Eglise romaine.
Parmi les confreres du vicariat, il y en a un dont on aurait
pu dire Quem diligebat Fiat, c'6tait M1. Reynaud, futur Vicaire
apostolique. Le Superieur general kcrit en d6cembre : Je suis
pein, du silence que garde A mon Ogard M. Reynaud, auquel je
porte un intdret particulier.
M. Reynaud profitera de ces dispositions bienveillantes pour
.illiciter des ressources. M. Fiat lui en enverra autant qu'il
pourra mnais, comme il le dit dans une lettre : Je n'ai pas a ma
disposition une fortune de Crdsus.
Dans les lettres adressees aux Sacurs du Vicariat, notons
une lettre adressee a Sceur Perboyre, de Hang-Tcheou, la sceur
du martyr ; une lettre a Sceur Th6ron de Ning-po, dans la
quelle il la presse de se mettre genereusement A I'dtude de la
langue chinoise, moyen indispensable pour faire quelque bien,
et cntin une lettre a Seur Foubert, de Tcheou-San, par laquelle
ii tui annonce dix mille francs, mais, ajoute-t-il, je rous prie de
nrn pas parler pour que je ne sois pas assailli de demandes.
Le quatrieme Vicariat 6tait celui du Kiang-Si, dont le Vicaire apostolique itait Mlgr Bray G6raud, un bon Auvergnat, un
vr;tran des missions qui avait 6et en Mongolie. II reside A FouTcheou. II veille avec z4le sur le spirituel et le tenporel de la
Mission. Depuis dix ans qu'il gouverne le Vicariat, le nombre
des prftres chinois s'est accru ; les fideles out augmentA de dix
mille ; la moisson est abondante. MIais, comme I'argent est le
nerf de toute guerre, et aussi, un peu tout au moins, peut-4tre
beaucoup, de la guerre contre le diable (car il faut des ecoles,
des eglises. des hopitaux, etc.:, Mgr Bray, en bon Au\ergnat,
veille avec soin. Le Pere Fiat annonce en outre audit Mgr Bray
Rome, avec M5. lailly, pour exposer
que M1.Meugniot est alle4
la nature des biens confits I sa gestion et que Mgr Tagliabue va
venir en Europe pour examiner cette question. M. Fiat salt qu'on
critique, en Chine, sa maniere de faire, en particulier les visiles qu'il a fait faire. M. Fiat ne se decourage pas ; il n'est pas
cuunne ce sup(rieur qui, se sentant critiqu6, disait : le ressort
t•- brise, je ne puis rien faire ; chez MI. Fiat le ressort ne se
lri-cra jamais. Ecoutons-le dire t Mggr Bray, dans sa lettre du
IT dtcemubre : J'espBre beaucoup de ces visites ; j'tudie je prie,
j'bserce. Je ne reux que le bien de nos missions et de nos missionnaires et je ne le veux que dans l'esprit de la sainte Eglise
rilaine ea laquelle je dtsire soumettre toutes les difficultds. Ne
'oIus effrayez done pas, en Chine, de mes projets ; je ne marche
qu'arec mes vednrables assistants, duce Vicario Christi. Ces dispositions me font voir avec peine qu'en Chine quclques-uns opposent Paris d Rome et d'autres Rome t Paris ; cela n'est pas ddifiant ; it n'y a pas, il ne doit pas y avoir d'opposition. Si je
n'dtais plein d'un respectueuse diefrence pour le Saint-Sidge, je
n'aurais aucun droit a la soumission de mes confreres. La fin
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de la lettre est une nierveille de finesse et un coup direct de
nature a desarmer I'adversaire. On salt qu'il a paru un recueil
des Actes de la Propayande, dans lequel prkcismrent on recomniande tout ce que recommande le Pere Fiat. Aussi, sans avoir
I'air d'y toucher, avec une simplicitM colombine, mnlee d'une
grande prudence serpentine, it 6crit : Comme ttmoignage d(t ce
respect que je professe pour tout ce qui imane du Souverain
Pontife et des ConyrCgations romaines, j'envoie aux Vicaires et
aux Prý[ets apostoliques 'c recueil des Actes de la Propagande
fait par le superieur des Missions Etrangbres. Par ce recueil,
les Vicaires apostoliques sont desarmes, ils sont vaincus, c'est
IM.Fiat qui triomphe.
Glanons quelques phrases dans sa correspondance avec les
missionnaires du Kiang-si. A un missionnaire qui se condui.ait
plus en ouvrier qu'en pretre : Laissez la truelle et le martrau.
Ce petit avertissement est precede d'un bon 6loge qui fait avaler la pilule. A un autre : C'est pour moi une peine profonde de
voir des missionnaire.s rtrograderdans le sain de leur perfction. A un autre : Je vous remercie d'appeler mon attention sur
la familiaritJ avcc laquelle les Rtudiants se traiteraient,soit d
la Maison-Mlre, soit sur les paquebots. M. Fiat entendra souvent
critiquer les jeunes gens de Saint-Lazare, leur formation, ii ne
s'en fAchera pas, mais il ne changera pas sa maniere de faire.
M1.Fiat est d'avis qu'il faut surtout aimer les jeunes, les encourager. et par 1i les attacher a leur vocation. Ses lettres d&bordent de sentiments affectueux. Citons celle-ci adressee ai 1. L.efebvre Emile, du Kiang-si. Elle est du 24 d cembre, veille de
No;l. tut impregnee de 1'esprit de 1'Enfant Jesus : Etes-rous
2nort ou rif ? D'oi vicrnt que vous ne me donnez plus signe de
vie ? Vous sav)z pourtant combien je vous aime et combien roils
me ferce plaisir en m'dcrivant. Je vous previens. Vous ne me laissere: pas sans rponse et mdme vous me ferez une belle lettre
pour me faire connaitre ros travaux, votre mission, etc... Et
pourquoi ne m'enverriez-vous pas votre photographie ? Ce sera
une consolation pour moi de revoir ros traits sur le papier, ne
pocrant Irs voir autrement. Comment r6sister a pareille lettre ?
M. Fiat a vraiment un cceur d'or.
On pourrait citer d'autres lettres dans le mlme ton, particuliirement celles adressees a M. Dauverchain. Ii entre dans des
d6tails intimes, il parle comme un pere ou plut6t comme une
nire : Je prie la Sainte Vierge de garder sur votre time quelques-uns des rayons qui s'dchappent de ses mains. Les seminaristes du Kiang-si envoient, eux aussi, une lettre a Saint-Lazare
et les sdminaristes de la Maison-MBre leur repondent. MI. Fiat
encourageait cette correspondance, cet 6change de sentiments,
car il sentait que cela 6tait de nature A faire dclore des vocations pour la Chine. 11 faisait lire ces lettres au rdfectoire. Plusieurs, ý Saint-Lazare, auraient prdferC la lecture de livres en
vogue. Itolibacher, etc... M1. Fiat tenait hon pour maintenir la
pratique qu'il tenait du Pere Etienne de faire connaitre, aimer
la petite Compagnie par des lettres qui rappelaient les fameuses
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lettres edifiantes des Jesuites. II disait que la plupart des Ordres
reli-ieux agissent ainsi et naintiennent par la l'esprit et I'amour
de leur socirti. Si M. Fiat avait connu la pratique actualle de
Sainl-Lazare de lire les Ephimn6rides Vincentiennes, h la iln du
repas. il aurait td oil ne peut plus satisfait.
Le Kiang-si fut divis6 en deux : Mgr Bray resta Visiteur et
Vicaire apostolique des deux troncons, mais ii y eut un pro-vicariat qu'on d6nomna Kiang-si mdridional. M. Rlouger Adrien eut
la direction de ce pro-vicariat. A lui aussi M. Fiat tcrit de longues lettres pour justifier les niesures qu'il a prises ou qu'il
veut prendre en Chine. Nous ne reviendrons pas sur ce sujet.
Nous citerons seulement une phrase extraite d'une lettre datte
du 20 juillet : Outre ces raisons, ecrit-il, ii en est une dont je
n'ai pas parld et qui est assez grave. C'est qu'unc province suppose plusieurs maisons et qu'en erigeant autant de provinces que
d , vicariats, M. Etienne supposait ou devait supposer qu'il se
f,,rmnerat en chacune d'elles asse: de maisons redfulieres pour ld!titier
cette trection, au point de rue du droit canon.
M1.Fiat doit non seulement eclairer le pro-vicaire, mais ii
doit aussi encourager les confreres. II le fait gentiment, soil par
ule lettre, soit par un simple petit mot. Ainsi il a kcrit, par la
miain de son secr6taire, une bonne lettre A M. Lagarde ; cela ne
lui suffit pas. II ajoute de sa main : Benedicat tibi Deus, fili mi
cr iisimi.
A un autre confrere qui veut quitter la Chine A cause des
lanlers qu'il y court, it dcrit lettre sur lettre pour I'y retenir.
: il y a des danV',u.s tes fait au climat ; I'ous sacez lanju :
yers partout ; priez, veillez. I.e bon Pere ne reussit pas. Le confri-re revint en France ou du reste it fut un hon missionnaire.
r'n autre confrere, dont M. Fiat disait que c'ctait un exceli·nt sujet et qui, en effet, le nuontrera par la suite en occupant
les postes de procureur et de visiteur, \enait d'arriver en Chine.
Mais ii fut de suite en proie -i un dtgofit complet, a une desolalion extreme. II lui sembia qu'il avait mal fait de demander
ia Chline, qu'en France et en AlL'rie ofi il etait. il faisait beaucoup de bien par ses predications, ses retraites. son enseignenimnt au grand siminaire de Kouba. etc., et il demandait de rentrer en France. M. Fiat dcrivait au pro-vicaire : M. Boscat me
brise Ic cwur par I'dtat d'ahattement oi l'ennui l'a jetd. A mon
aris, c'est une tentation satanique, commnc ii y en a iant dans le
present, oiu les portes de l'abime paraissent oucertes & deux battants. M. Fiat dcrivait aussi h M. Boscat des lettres pleines d'aftection, dans lesquelles it essayait de le ramener a une juste
conception des choses : Un acte d'obeissance vaut micux que tous
les discours. Le sacrifice que vous ferez de toutes vos belles
confdrences sera, si Dieu le veut, plus efficace que le debit que
i-ous pourriez en faire dans les plus grands auditoires. La manitre dont tous parlez de vos retraites et de vos sermons (me
porte) d croire que vous ajoutez un peu trop d'importance a tout
cela. Notre-Seigneur veut cous faire inourir coinpltement d
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rous-nmeue. Honorez l'exil. de Notre-Seigneur et de la Sainte Famille en Eyypte. M. Fiat eut la joie de voir que sa lettre a\ait.
portW, rass4r~nant le cher M. Boscat ; il retrouva le goMt ; ii
chassa 1'ennui, et, comme nous le verrons plus tard, ii fit un grand
bien en Chine. La bont6 de M. Fiat, sa patience, ses prieres ont
procure un bien immense. Beati mites quoniam ipsi possidebunt
terrain.
II y eut, cette annee 1880, un grand vrenement dans nos
Missions en Chine, ce fut la tenue des premiers conciles provinciaux. Celui de Pekin (premiire region) decida en particulier de
former avec soin, selon les desirs de Rome, un nombreux clerge
indigene pour sauver les ames. 11 est h remarquer que nous soinmes en 188i et que e ne fut que longtemps plus tard qu'on
parla beaucoup dans les journaux et les revues de la formation
du clerge indigene. Nos confreres, sans le dire tapageusement
dans la presse. ont done Wt6 des precurseurs. On n'a pas parlt
d'eux cinquante ans plus tard quand la question a 0td r6pandue
dans le public. Peu importe. Le principal est que le bien a ,tl
la bmaniere vincentienne, sans tambours. ni
fait et il Va tit
trompettes. Mlgr Tagliabue raconte au PBre Fiat ce qui s'est passe
au Concile. il dit sa jouissance de I'union qui a r6gn6 dans I'ass.emblee. La charit' de Dieu a uni toutes les opinions. La dixergencee des opinions n'a pas rompu un fil de la bonne harmonie.
De son citd. Mlgr Adrien Rouger. pro-vicaire du Kiaiig-si,
rido compte du Concile provincial de la troisieme region auquel
assisterent Mgr Guierry, Mgr Bray. On fit un postulatum en faxviur de la canonisation des vtn6rables Clet et Perboyre. Apris
le concile. on se rendit en plerinage h la montagne of reposaient jadis les restes de nos deux martyrs. Lorsque nous sommes
arrirEs au cimetiire, sur I'emplacement oit reposa jadis le venerable Clet nous n'avons trouve ni croix, ni colonne, ni pierre, ni
inscription quclconque, rien absolument qui puisse indiquer au
p'lerin le reritable endroit de la sepulture. II n'existe plus qut'un
seul paien, tCimoin irricusable, et c'est d lui qu'il a fallu avoir
recours pour decouvrir ce que nous cherchions. Mgr Zanoli, luimeme. hesitait et tdtonnait ; il y avait bien autrefois une pierre
tumulaire ; il parait qu'elle fut brisee en deux morceaux lors de
la redolte el qu'un morceau est cnterre dans la fosse mnme et
'autre dipose t la risidence episcopale. Aujourd'hui que l'on
traraille activcmcnt a la beatification de nos vendrables, et que
Vautorit civile ne s'oppose en rien, ni d nos ptlerinages, ni a nos
picuses ddmonstrations, ne pourrait-on pas faire quelque chose
pour reparer les ddgdtts causoes ? M. Fiat donna immidiatement
l'ordre d'dlever un monument convenable sur le lieu oi furent
dtposus nos martyrs. Mgr Rouger continue en constatant qu'd
Ou-tchang-fou, thldtre des combats et des victoires des vIndrables Clet et Perboyre, les Franciscainsont de magnifiques dtablissements. Quels changements extraordinaires en l'espace de
quarante ans. Nous pouvons benir Dieu et reconnaitre que du
sang de nos confreres et devanciers, surgissent tant de fruits de
salut. Que de belles espdrances pour un avenir prochain ! Qui
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aurait pense, il y a dix ans, que nous aurions tdCtmioins en
IM80 des magnifiqucs fetes et des ceremonies consolantes occa.ionnies par le premier concile tenu au centre de I'Empire ?
Cette description enthousiaste contraste avec l'6pithite que se
ldonne Algr Rouger, un froid Bourguignon-Champenois.
.joutons que d'apres une lettre adressee au P6re Fiat, les
proces fait en 1870 et remis d M. Aymeri ont 0et perdus par
suite de la guerre et de la Commune.
Edouard ROBERT.

LA TEPPE
LE CENTENAIRE DE LA MAISON

(21-22

juin 1958)

L'Etablissemient md;dical de La Teppe a cent ans d'exercice,

et il convenait absolument de cdlebrer cc centenaire les 21 et

22 jiin 1958, car cela en calait la peine, si on considere le
travail enorme qui y a t6c fait, comme on le verra dans les
rapports ci-dessous. On a retard la ceCibration d'un an pour
permettre aux entrepreneurs de finir les travaux de refection
et d'aminagement des dicers services, afin qu'ils aient une apparence de convenable remodelementet parfaite adaptation.
Si on vcut acoir une idee juste de l'Etablissenent, it faut
lire l'article ci-dessous de Mile Suzy Cadet qui a lentement visite
e's services, en ecoutant patiemment les explications. Munie de
notes, elle a compris l'Etablissement, et leimontre fort bien.
Ccrtcs, ii reste encore 4 faire, dans ce perpetuel souci de perfectionnement et d'organisation qui doit caractdriser les vrritables
('urres de saint Vincent.
.Vombre de gens croient que I'Etablissement est un asile
d'alihnes et le disent un peu trop criuent, en voyant passer nos
pensionnaires en groupe. Incontestablement parmi nos chers
maladcs, ii y en a de fortement diminuds par suite de I'action
du yardenal et autres barbituriques,des bromures et autres sodatifs. En fait, beaucoup se plaignent de la diminution de leur
lemmoire, en particulier ceux ct celles qui autrefois jouaient les
grands rdles dans les comedies. Its constatent obnubilation de
I'intelligence et manque de volontd et de decision. Chaque maladie
a ses suites, l'dpilepsie conserve celle-ld.
Grdce au traitement de plus en plus am6liord ou perfectionnd,
le resultat general est-il vraiment satisfaisant ? Sans crainte,
on doit repondre affirmativement. Certains, en effet, parviennent
' Iitre reclassds au dehors. Ceux qui restent ici s'occupent de
diffCrents travaux suivant leur capacitE, ce qui leur rend la vie
supportable. Le rdsultat n'est certcs pas manuats suivant le
timoignage d'un examinateur officiel de la Prefecture de Valence : c Je n'y comprends rien, et ne sais comment vous vous
y prenez, ailleurs on fait des rdvoltds, et vous, vous faites des
saints ! , Certes il faut comprendre ce bienceillant Nloge, mais
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ii c'xpique lcs rdsultats conlstates dans Ics quelques paees qui
suiccnt.
LE CENTENAIIE DE LA MAISUON

Point n'est besoin d'etre croyant pour admirer la -rande
figure de saint Vincent de Paul. ce no\aleur genial qui Iit admettre, dans les derniires convulsions d'un mnonde europuen encore trcs mnoyenigeux. des principes sociaux d'une audace qui, aujourd'hui, nous comblent de stupifaction. Et il est particuiierement dmouv-ant d'evoquer, au cours de ces journSies du Centenaire de La Teppe, 6tablissement entierement tenu par les Filles
de la CharitY, la grande ombre de Monsieur Vincent, dont les
Filles continuent l'euvre et la mission, dans le plus pur esprit
du fondateur, avec ces audaces sociales. et ce sens du rdel, ainsi
que ce profond amour des autres qui dicte jes gestes empreints
de justice et de loyaute.
De 1858 a 1958
QUEL CHEMIN PARCOURU DANS LE SENS
DES REALISATIONS FRUCTUEUSES !

La Teppe est un grand domaine situ6 A la sortie sud de
Tain. Cet etablissement a une origine curieuse qui vaut la peine
d'itre contee.
Une famille de la region, celle du comte de Larnage, se
transmettait de pere en fils le secret d'un remede qui traitail les
6pileptiques. Ce remnide, fabriquei chez les de Larnage, avait
coinme principe actif une petite plante poussant sur les coteaux
de Il'ermitage, le Gallium. Deux fois par an, le comte de Larnage faikait large distribution de ce rein'de aux malades, venus
de toutes parts. II conuut alors le projet de donner un abri a
ceux dr ces souffrants que les families ne pouvaient pas garder.
II acheta, dans ce but, le domaine de La Teppe, qui consistait
en une grande maison, possedant un jardin et une ferme. Hdlas ! ces heber2ements colitaient fort cher, et la fortune du
comte n'y suffisant plus, malgre les donations, les kermesses et
les aides charitables, force lui fut de ceder le domaine. Des
pourparlers furent entrepris avec 1'Etat qui voulait 6tablir, dans
la Drome, un asile d'alidnes. Les negociations 6taient sur le point
d'aboutir quand les Sceurs de Saint-Vincent de Paul, qui etaient
deja Il pour s'occuper des malades, obtinrent que 'Ordre fut
I'acheteur de la maison.
Un siecle a passe, mais que de changements se sont ope6rs,
tant dans l'administration des domaines que dans la facon de
soigner les malades !
Actuellement, on ne parle plus d'asile mais de traitements
L'6volution de la medecine et des iddes sociales se joignent
pour des rtsultats heureux. La terrible maladie, qui faisait autrefois retrancher le malheureux hors du cercle de la societe,
est considcree maintenant sous des angles multiples. Et I'Asile
hebergeant les malades est devenu un grand centre t renomm6e
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mondiale, oh un service mndical fonctionne, sous la direction
du m&decin residant, oil chaque cas est observ6, traite, amelior6
bien souvent, dans des conditions scientiliques de contr6le et
suivant toutes les possibilites du progres dans ce sens.
Regroupement des

rimaades, mission premiere et cffcctice

On ne se contente plus maintenant de yarder siniplement
les individus en les soignant par des therapeutiques approprices.
(n procede h ce qu'on appelle le reclassement, c'est-a-dire que
chaque cas est considere, d'une part, au point de vue maladie,
mais d'autre part. au point de xue de son intdgration dans la
cellule sociale. Tel individu pourra faire du jardinage, tel autre
s'occupera des bibliothiques, etc. La visite des ateliers de chaussures, do vannerie, de broderie et de couture, dit assez quel soin
est apport6 dans le souci de donner un metier, et de perniettre
une vie normale, dans les possibilit6s laissees par les deficiences
inh6rentes a la ma!adie.
Le coin des enfants
groupe une trentaine de fillettes de six a
pavillon
Un petit
quatorze ans, dans des locaux admirables de goCt, dans un decor
gai et sain, o(irien ne laisse transpirer la clinique ou l'hcpital.
IA. elles sont en classe. la, elles s'ainusent, lt, elles dorment,
et les , nounours , attendent sur les petits lits bien tires, que
1'enfant arrive et fasse le 4 cdlin , du soir, comme tous les enfants du vaste monde.
Les chambres, les salles de jeux, tout est clair, luxueux, et
laisse l'impression rdconfortante d'un bon hotel pour stjour
familial. Helas ! il y a bien, un peu partout, ces terribles rtminiscences du ,( pourquoi , : les lits de repos et les brancards,
tout prets h servir...
Mais ii y a aussi des visages souriants, detendus ; ii v a
une tente de camping dans une cour parce que les jeunes filles
font du scoutisme, tout comme les autres ; i y a le court de
tennis. Partout, il y a une vie organisee, des souftrances, bien
sur, mais aussi le travail et la joie. Les jours se passent ici
comme ils se passent ailleurs, avec des horaires d'usine et
d'ateliers et des loisirs bien remplis.
, mais seulement
Les malades ne sont plus des " retranchis
d(i , cas , sur lesquels se penche la vigilance charitable des
Filles de Monsieur Vincent, aidees par les connaissances mndicales d'un m6decin comp6tent. La visite du bloc medical est
lourde d'enseignewnent t ce sujet. La, rien ne manque et tout a
k-t( prI4u : la salle d'attente, le cabinet de consultation, la salle
d'examen, la salle de traitements et de radiotherapie.
A travers les imtenses couloirs oil, traversant le beau pare
aix ombrages siculaires, les coiffes frWmissantes aux grandes
ailes d6ployOes des Sceurs de Saint-Vincent de Paul, vont et
\iennient. tutrices vigilantes de I'CLuvre. conservatrices fideles
de la mission du Maitre.
Suzy CADET,
Correspondantedu Dauphind Libgrd.

-

478 -

Au cours des ceremonies et fetes jubilaires des 21 et 22 juin
1958 [voir pp. 339-340), il y eut, le samedi 21 juin, une messe pontificale cedlbree par Mgr Joseph Urtasun, archeveque d'Aviynon,
un ami de la maison, eveque de Valence de 1952 d 1957.
Aprbs l'office religieux et acant la visite des difftrents services de la maison, le docteur Facel, mndecin traitant, pr;sci'ta
une breve evocation du passe (1), et notamment exposa les resultats et la technique actuelle dans le traitement et le soin des
malades.
LE TRAVAIL DE LA TEPPE : LA u LUTTE CONTRE I.'PILEPSIE »

Depuis trois sibcles, la fanmille de Larnage d4tenait le secret
d'un traitement reput6 curateur de l'epilepsie. Deux fois par
an, en mai et en septembre, les malades venaient A Tain-l'Hermitage boire le jus du Gallium Album, recueilli sur le coteau de
l'Hermitaye. Is venaient nombreux pour cette 6poque, depourvue de moyens de transport commode, ils venaient plus de huit
cents par an.
En 1857, le comte de Larnage a l'idee de fonder un asile
pour les plus d6sh6rits d'entre eux. II acquiert, dans ce but,
Ja propriWtd de La Teppe, situde a deux kilometres au sud de
Tain-l'Hermitage. Son ceuvre connait un essor rapide. Le 1" janvier 1858, I'etablissement abrite neuf malades, le 1" janvier
1859, le nombre des pensionnaires est de soixante-dix.
Cet accroissement rapide de l'oeuvre est A l'origine de difficult&s financieres insolubles par son seul fondateur, qui rechercha en vain des moyens de solution et fit diverses tentatives infructueuses. C'est alors que le Pere Etienne, Supdrieur g6ndral
des Lazaristes, proposa au comte de Larnage de ceder Ja propriete de I'Asile, avec ses charges passees et actuelles, i la Corinmunaute de Saint-Vincent de Paul. Cette cession fut ratifide par
les deux parties, le 3 novembre 1858.
(1) De 1857;ouverture de la maison) & 1863, le chanoine Terrier
assura le service de 'Aum6nerie. En 1863, le service religieux fut pri;
en charge par les Lazaristes. Depuis lors, voici la liste des Superieurs
de la Maison de la Teppe :
Pierre Blin '1863-1865) : Pierre Vasseur (1865-1867) ; Louis Mathieu (1867-1874) ; Pierre Heard (1874 t 31 mars 1897) ; Emile Andrieux (1897 t 20 mars 1901) ; Jean Galineau (1901 t 20 aoQt 1901) :
Jacques David (1901-1913) ; Hyacinthe Le Gall (1913-1916) ; Jacques
Vessiere (1916 f 30 aoOt 1921) : Emi!e Boudat (1921-1924) ; Crepinien
Tison (1924-1928) ; Paul Bonnery (1928-1937) ; Francois Couturier
(1937-19471
10 novembre 1948) ; Auguste Constant (1947 f 21 septembre 1949) ; Louis Chanet (1949 f 26 avril 1952) ; Louis Morel
(1952-...).
Voici d'autre part la liste des Sceurs Servantes de la Matson de la
Teppe : Sur Rose-Francoise Chabert (1857-1859); Soeur Francoise Decourioux (1859-1868); Sceur Maric-Josdphine Viala (1868-octob. 1868) ;
Saur Marie-Marguerite Buhan (1868-1874) : Soeur Jeanne-TherBse Semenou .1874-1878) ; Seur Jeanne Laffon (1878-1914) ; Sour MarieLouise de Gilede-Pressac (1914-1918) ; Sceur Marie-Josephine Davin
(1918-1938) ; Sceur Marie-Philonille Chaiilou (1938-1953) : Sceur Eugenie-Marie Lischer (1953-....).
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Depuis, I'Etablisseinent n'a cess6 de se dtvelopper, sa capa.-it# atteignant quatre cents lits entre les deux guerres.
La guerre de 39-45, avec ses difficultis 6conomiques, entraine une stagnation et mnme une regression de I'<euvre : en
1,i.53. le nombre des malades n'est plus que de deux cents.
Depuis, un effort de rdnovation a Rt6 entrepris, portant sur
i'organisation du service medical, du travail des malades et de
leur vie dans I'Etablissement. Ainsi, il a etR ouvert un service
medical dot6 d'un equipement d'electroencephalographie et de
radiologie, de nouveaux services de malades, un aux hommes,
.deux aux femmes, un service d'enfants et un service d'adolescentes. Le nombre des lits a 6ti ainsi porte a trois cents. Des ateliers ont &te construits pour les homines ; les ateliers pour les
feinmes, dtja en exercice, se transporteront, I'an prochain, dans
leurs nouvelles bitisses. De plus, les services gdneraux sont en
refection : la cuisine a Rt6 dotle rkcemment d'un equipement
moderne, et la salle de spectacles sera bienltt munie de tous les
iimbvens de securite.
En meme temps que se faisait cette evolution sur le plan
materiel, La Teppe evoluait sur le plan medico-social, cette evolution etant la consequence des progr-s de la therapeutique qui
permet de stabiliser une proportion toujours plus grande des
imalades.
Pour rendre compte de ce qu'est actuellement La Teppe.
inus allons analyser le fonctionnement de la section d'adultes
et les r6sultats obtenus. Les services d'enfants et d'adolescenti- fonctionnent depuis trop peu de temps pour qu'on puisse
dj.i en tirer des conclusions valables. Cette section d'adultes
cvimporte six sections de femmes totalisant cent quarante-cinq
lit-, et quatre sections d'hommes. totalisant cent neuf lits.
Cette section recoit des malades de seize a quarante ans L
c1·oidition qu'ils ne presentent pas de troubles psychiques justiiiant un placement en hopital psychiatrique, ou une infirmit6
telle liemiplgie, quadrapligie...), qu'il ne puisse effectuer seul
lr- actes 6l6mentaires de 1'existence.
1:es malades proviennent des consultations ou services spdcialisks des h6pitaux, des dispensaires d'hygi ne sociale et des
hpitaux psychiatriques. Ce sont des malades qui n'ont pas etW
.tabiliss durant un sdjour de courte durte en milieu hospitalier. ou en clientile, ou des malades chez qui la maladie comporte
une composante psychique : deficit intellectuel plus ou moins
acentud, troubles du caractere. Ce groupe de malades se situe
entre ceux qui sont suivis en clientele ou pratique hospita.lire
co•urante et ceux dont l'6tat justifle un placement en hospice ou
en hepital psychiatrique. 11 s'agit presque toujours de malades
difficiles A 6quilibrer.
Depuis 1955, la Maison a subi d'importantes transformations. Un Service mddical a 6tC organise, il comporte deux salles
d'examen, un laboratoire d'dlectroencephalographie, une installation radiographique pour les radios courantes, une salle de pan-
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sements, une aalle pour passation de tests et une salle d'archi'es
ofi sont classes les dossiers. IUn service social a t6e organiii-. it
est actuellement t'nu par une Swcur, assistante sociale.
Le travail des nalades a 6t6 reorganise dans le but de doiner
a chacun une pozsibilit6 de reclassement.
I'our les homiles, nous avons :

Une section d'agriculte'urs,avec une ferme, une equipt marairhere et une iquipe d'herticulteurs. Ces difffrentes sections
sont eniadret-s par des moniteur'. Des cours d'agriculture sont
assuris par der protfessurs venant de la Maison Familiale de
Romans, et la pr!paration du Certificat d'Aptitude Professionnel
est assuree en trois ans de cours. Dans cette section travaiiient
cinquante-sept malades.
Nous a\ons une section de canniers, dix malades : une .,cction dr cordoniniers, six maladcs ; une section bdtiment, dix iialades ; une section menuiserie, trois malades ; une section de
tapissiers, quatre malades ; une section de bricolage, quatre nialades.
Ces sections sont egalernent dirigees par des nioniteurs qui
donnent un enseinemnent surtout pratique.
Pour les fecnnes nous avons :

'n atelier de confection, vingt-deux malades : un atelier de
couture, six malades : un atelier de broderie. dix-neuf malades.
Ces ateliers sont dirigis par des monitrices qui assurent
un enseignement thlorique et pratique de la coupe et de la
couture.
I't certain nombre de malades femmes sont employees dans
les services =-_ndraux de la maison : quinze a la lingerie, cinq
a la buanderi,, dix-sept a la cuisine, dix-neuf au raccommodage,
douze au minae, cinq k la sacristie.
Quarante-trois inalades, soit vingt-huit femnres et quinze
homines, ne travaillent pas, en raison de leur teat physique ou
mental, ou de leur ige.
A leur arrivee, les malades vont dans un service d'admission. I1 en existe un aux hommes et un aux femmes. Les examens n6cessaires sont pratiques et leur traitement est modifi6
ou non, en fonction des resultats de l'observation.
Par la suite, ils sont dirigs sur les autres services, en
tenant compte de leur-. possibilit6s d'adaptation.
Les malades sont suivis mddicalement par la tenue journaliiire de feuilles d'observation oil sont notees, par l'infirmiere
responsable, les manifestations critiques et les manifestations
psychiques de la inaladie. Ces feuilles mensuelles sont classdes
tous les mois, dans les dossiers rnmdicaux.
I'ratiquement, tous les malades sont, tr&s rapidement apr6s
l'entrte, affectes i un poste de travail.
Le choix du poste tient compte : des desiderata du malade
ct de ses possibiliths telles qu'elles ressortent des examens psy-
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choteclmiques qui out pu Otre faits anttrieurement, des tests
eventuelleient pratiquds dans I'tablisseinent et de l'observation.
L'e\olution Imtdicale et professionnelle des malades est surveillde en comrun par I'equipe formn e parl les Steurs inliniirires, responsables des serxices, les moniteurs d'atelier-. l'assistante sociale et le imndecin.
I.orsque Ips imalades sont stabilists, leur sortie est envi.orsque le milieu familial peut les recevoir, ils sent replacts dans leur famille. Lorsque le milieu familial est inexistalnt
ou qu'il ne peut rpreprndre le malade, nous nous effor;ons de lc
reclasser. Nous a\ons 6It aidts rstrs
etricacement dans eette tache
par les services de la miain-d'o'uxre et par la commission de reclasseintit professionnel de la Jrtjnii. ( ertains di iio malades
out fait apr'-s leur sortie de La Teppe un stage de f'rimation
professionnielle aceeleree dans un centre de F.P.A.. un conuline
c;rreleur, un comiiime cordonnior. un comime aide-comptable.
Apr-s leur sortie, nous nous etlf'rcons de liaintenir le contact averc ux. Nous leur demandions d e nous 6erire pour nous
donner de leurs i ouvelles, ceux qui sont plaeds dans la region
\iennent \iolitiers nous \oir et assez souvent passent une partie
id leur ItoniIg6 t I.a Teppe.
Iarmili les malades

1noi .st4loilis(.s par leur traitemient, un

certain nobire sont repris par leur faitiille. d'autres doixent 0tre
plaeus en ihipital psyclhiatrique, pour a-traxtion de leurs troubles inentaux. Entin. une fraction importante demeure a La Teppe
reste
equipour eux I'asile. au b!on sens du termne, qui avait et6
\otulU par son I'ondateur.
A\vant de passerI'analyse des resultats, il faut insister
It ri6i dul travail dans un laldlissemnent cominne Ie nitre.
•.'ur le plan r6lducation. Itltravail est important non sculemlent parce qu'il donne une possibiiit6 professionnelle i la sortit, imais egalement par le fait de la simple remise au travail,
de la reprise d'halitludes dte traail axec un horaire pricis et
-ir

tine Iproression dans les rytlhles.

Mur le plan vie de rollectirith, Ie travail est important dans
cette societ en rtiductioti que represente la naison. il facilite
i'i'te;gration des malades, itdiminue la frequence des troubles
caracteriels et, A cetecgard. nous redoutons les jours feries.
S.ur le plan indiciduel : l'artivit. diminue la frequence des
ianifestations critiques. Celles-ci apparaissent plus volontiers
au repos quand les miccarismes qui ri-glent la vigilance ne sont
pas iollicites. Le travail redonne iaFindividu la notion de sa
prlpre valeur, beaucoup d'epileptiques soutfrent de ne pouvoir
tra\ailler. Le fait de pouxoir produire quelque chose, comme tout
Ile lmonde. leur redonne confiance en eux, mime si leur maladie
les empeche de reprendre une vie sociale normale. Nous nous
cfftorons de faire comprendre au malade que, meme hospitalis6
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La Teppe, il participe par son travail a son propre entretien
et que La Teppe est en quelque sorte sa maison et son foyer.
Enfin, le travail des malades, dans une maison comme la
ndtre diminue le prix de revient de I'hospitalisation par l'utilisation sur place de la production : produits de la terre et des
ateliers, et par la reduction du personnel des services gOniraux.
II permet egalement de distribuer aux malades un modeste pe6
cule.
Examinons les r6sultats obtenus au cours des annees 19561957, et des quatre premiers mois de 1958.
Durant cette pdriode, le nombre des malades en sejour dans
la section d'adultes, est rest6 stable, au voisinage de deux cent
cinquante-quatre.
Nous avons fait rentrer des malades au fur et a mesure des
sorties. le mouvement a port6 sur deux cent dix-sept personnes.
Les deux cent dix-sept malades sortis se repartissent en
cent sept femmes et cent dix hommes.
Sur ces deux cent dix-sept malades, cent vingt sont sortis
stabilises, c'est-a-dire que chez eux le traitement controlait efficacement depuis plusieurs mois les manifestations critiques.
- Sur ces malades stabilisds, quarante-neuf ont dt6 reclasses par nos soins et travaillent rdguliirement ;
- Cinquante-quatre ont dtd replacds dans leur milieu famnilial, leur etat leur permettant de travailler ;
- Dix-sept ont dtd rendus a leur famille, ne pouvant pas
travailler, malgrd la disparition des phases critiques, soit du
fait du ddficit intellectuel, soit du fait d'infirmitd physique.
- Quatre-vingt-dix-sept malades ont quitt6 La Teppe, non
stabilisds ; ils se rdpartissent ainsi :
- Vingt-quatre malades qui ne correspondaient pas au type
de malades que nous recevons : arridrds profonds, grands caracteriels ou infirmes moteurs :
- Trente-huit malades qui ont du etre internds pour troubles du caractdre, iddes ddlirantes ou 6tat confusionnel.
- Dix malades sont d6c6dds. Parmi ces ddcbs : trois sont
imputables A l'dpilepsie ; un ddces subit au cours d'une crise :
deux suicides impulsifs ; les autres sont d&s a des maladies
intercurrentes (cardiopathie, pneumopathie, chez les vieillards.
cancer, embolie post-op6ratoire, etc...).
Les malades que nous avons le mieux suivis sont ceux que
nous avons reclassds directement.
Parmi les vingt-huit hommes reclassds, nous trouvons : dix
travailleurs agricoles, trois jardiniers, sept manoeuvres dans 'industrie, un macon, un plombier, un carreleur, un aide-comptable, un gargon de salle dans un college, un gardien d'usine, un
cordonnier, un magasinier.
Parmi les vingt et une femmes reclassdes, nous trouvons :
dix femmes de service en dtablissements hospitaliers, cinq em-
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ployees de naison, une lingere, deux ouvrieres agricoles, deux
ouvrieres d'usine, une secretaire.
Sur le second groupe de malades qui out et4 replaces dans
le milieu familial alors qu'ils pouvaient travailler, nous n'avons
que des renseignements 6pars ne permettant pas une etude statistique.
En conclusion, on peut retirer de cette analyse que, meme.
parmi des malades consid6rts comme gra\es, une fraction importante peut etre reclassote et retravailler.
Pendant une periode de deux ans et demi, dans une maisulo
de deux cent cinquante-quatre malades, avec un roulement de
deux cent dix-sept malades, I'analyse des sorties par rapport aux
entrees montre que 55 pour 100 des malades peuvent 6tre stabilises et que 47 pour 100 peuvent etre replaces.
:es resultats encourageants t6moignent
la fois de rutilitt de I'oeu\re de La Teppe et de sa vitalitY.
Docteur FAVEL,

MJddecin psychidtre traitant
d La Teppe.
1858-

1958

CENTENAIRE DE LA TEPPE

II elait une fois...
Ceci n'est pas un conte, mais une belle page relatant les
deliiatesses de la Providence a l'dgard de ses preferds : les souffr niits.
11 etait une fois une toute petite plante qui poussait sur les
coteaux de I'ermitage, fleurissant sous le regard de Dieu, jouissant de ses bienfaits : des pluies du printemps et du soleil d'etd.
Et parce qu'elle etait humble, petite, mais surtout grndreu-se. donnant son suc prdcicux h qui en avait besoin, elle fut
h I'nrigine du a Centenaire , qui nous r6unit aujourd'hui.
C'Jtait ii y a cent ans...
Quc sur les bords du RhOne, arrivaient, pleines d'ardeur,
le- Filles de Saint Vincent.
comment y arriverent-elles ? Sans doute dans une bonne
vieille diligence, ayant mis plus de temps pour venir de Paris
iu'
,,on n en met maintenant pour aller aux Antipodes.
Combien etaient-elles ? Trois, peut-6tre... Nous savons, du
Imoins, le nom de la premiere Supdrieure : Ma Soeur Chabert,
qui. pendant deux ann6es, dirigea les premiers pas de I'ceuvre
nais-ante.
Le nombre rdduit de malades : neuf au debut de l'annme 1858,
de\ait s'accroitre rapidement ; au 1" janvier de l'annee suivante, its dtaient soixante-dix. Ma Seur Descourioux succ6da i
Ma Scpur Chabert en 1859. Sous sa direction, le domaine s'organiF et s'embellit.
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l-'n 1hW63, un pjen-iiiojaire fortune( : M. Charles Pellietir, fit
tbtir la chapelle. ne demanidant que d'en etre 1'lihuirile -erviteur.
En 1866; fut initalilte i'hotIluge et sun carillon : tlujours
]a 11.11inet*pque. nOIus \,yonls paraitre le , Iontd d( SainltVit,' 'rlt -l t lI pout gracieux qui y ctiiduit. Les statue- ildsaint

x\ir

Jn,,lphl
et de I'Aine
ln

'"-!i.

ltl

iaardien, pro\ ieunien de dons faits dans ces

lfe~.

lD>- acqiui--iionts s.rcs.i\e- ai-graindirent Ja propric-tr 4'I perrliri-iit la cusItructionl dtu lbttiiiimnt de la pharmaire. de la tierme.
1, hlib uatnderie.
I-rsIS6.. 2 M. I-Etiei
, Superieur
tiin 'ral tlde's I.izAriites,
iU p'ri'.jct d';lnrrtixr itLa Teppe une iirai'son d(i ;missionnaire- iqu dunnleraient des exert'vies de Mission dans la 1r."-i~n

V
',Imiut

4t a-sureraienit le serxic.e spirituel des habitants de L.a T''pe,
*t I'aiine ls(i3 aiieniait les premiers MFils de Saint Vincenit. size
-ullp-ri-urs. se sniit sutredds pendant le cours du siierle. M. lli;ard
les pireimi;res confidences du jeune cornuniant, M. Emile Nevrout. 4t (lec-onduira julqul'au sacerdo.-e dans la Congr'iir.gation de

iut le plus long

suprriirat : \int-trois ans; c'cst lui qui reirv\ra

la Mli-sion.

ces bons ouvriers de l'Evangile. I)ieu seul en connait la richissp,
et la rt-velera un jour.

En 1903. la tenipute qui ai.itail I'Egli-s de France cha-ss
et souels resUterent i La Teplpe
les trois auniniers ch:args- de lo'uvre.
Nous lni piouuons parler. ici.
du tieni fait dans les aiinels par
Mlais. nous axons anticip. et ii nous faut revenir en arrirre,
pour voir arriver, en 1868, Ma So ur Bulian qui, pendant six
ann-es. se devouera a Tain. Se'condee par 1Ia S~iur Leblanc. qui
',r-anisa li' secri4ariat, elle fit i'oniilencer le bI liirent des " I)-'imoiscUles , et creuser un puils pour fournir Vlau nec:ssaire.
Ces deux S'ours fure'nt -'ranideminent aidtes par M.11.
Leon Jacob. av\-iat. qui dounerla son temps. sa fortune et son drvoilement a La Teppe. I! donne, pour sa pension it\ie. la sonmme ie
cent mrille franes.
les rnissionaires rissiornants,

Fn IST75. \1a So'ur
iLSetcnouti

fait construire les serres pour

perrelttre d'amleliorer le travail de I'horticulture.
Ila S-eur Lafond. qui lui succide. restera trente-six ans A
la t-I de la niaison. I'endant sa longue administration, I'Etalli-senienil prit peu ia peu son aspect actuel. Elle apporta bien dos
amroliorations. faisant chauffer les iAtiments par des calorifire-.
En 188I , M. Nouaillan fail don des orgues qui, ak cette epoque. out cclrte vingt mille francs.
En s188. prenmibre reconstruction du bdtimnent du Sacre('Crur, qui devait I't
tre une seconde fois en 1935. De la memv
epoqune, dale l'oratoire de la Citd.
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Ie 6 aolt 1899. la lrande cihapelle 6tait consacree par lgr
Muntty, archlieque lazariste. Les clhruniques disent que ce fut
utre ftre magnitique.
Cette
tmoine annee est organise le bLtiiitnt actuellement
, .S'itilr-Cathtl

rinic ,. et, prod r.s niitalle, est install

I'eclairage

i acstylniie.
Au debut de l'annte 191 . le Seigneur rappelle it .ui Maa
SI ur Laffon, g
de quatre-vi igt-six ans.
Ma Sceur Iressac, qui lui sucrede, connaitra hien des. dilli,iultts donlt les moinidres ne sunt pas colles causers par la guerre
ilui rst ddclari
e quelques semaines apres son arrivee.
Noui colunitelWons it trouxer itcette 6potque le sou\enir du
Idorteur BrI'gniat, qui fut un ,irand blienfaiteur de la Toppe. C'est
Lriice it lui que I'flectricit! devient le mode d'erlairage de toute
la mniaison. que le ttliphoine est installe ainsi que le chaulage i
eau chaude. etc... A sa miort, en 1928. ilfera de La Teppe sa
h-ealaire universelle.

Ma S(eur Pressac fut ettiprtee aprbs quatre ans de tra\aux
et reinplacte par Mia Swour Duain. qui, durant \ingt ans, administrfra a\ee sagesse sa grande miaison.
IAJs son arrivee, elle accueillit les S(eurs inlirine de I'Hay.
hlass-ees par les bolnilardements de la grosse IBertha et des Ta7ub's..
. Verdier, superieur g6n6eral, lui demanda d'assurer des
retraites aux Swurs de la rtgion : la premiire fut donnme en
En 1920, nous trouvons la relation d'ulne ''pi' mi, ... d(1ra•le:

utin junie chlien de la ferine. avant Rto atteint. Imordit une dizaile
di malades et trois Seurs : niais, grice au vaccin qu'il fallut aller
chercher chaque jour i

Lyon pendant dix-huit jours, it n'y cut

pas- d'autres suites.
Vers la niine
o poque. MI. Vaissibre, suptrieur. donne un
Lilrtn it cihaque service et en fait graver le nomn au-dessus de
la porte d'entree.
Depuis 1920, nous trouvons relat6 la visite des superieur;
majours : les communications detvenues plus faciles et plus rapides ln snint sans doute la cause - ce fut cette annee-la, celle
de M1.Verdier. I'annie suivante, celle de Algr Chesnelong, et de
Mar Paaget, de Notre Mlire Eriilie Maurice. Cette dernire fit
in remarque que les superieures generales devraient venir i La
Teppe la premiibre ann6e de leur g6ntralat, pour comprendre
"s-hesoins et faire des sacritices pour lui donner des Sceurs.
II y a it cette epoque. heaucoup de places vides dans I'dtaIIli;seinent et Ma Sweur Davin dul faire un peu de publicit6 pour
s faire
r connaitre.
Au mnois d'aofit 1921, le Seigneur rappelle a Lui, 31.Vaissi;re. superieur depuis cinq ans, mais risidant A La Teppe par
intervalles depuis 1902. La chronique nous dit qu'il fut trIs re-

g.rltic.

qu'il ainait et comprenait les malades, avait du jugeie.nt, de la dignit6 et une grande pidt6.
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I'amnne suivante voit la suppresion d'un ouvroir externc
oil les jeunes filles de 1'exterieur venaient apprendre la couture
vt le repassage. i'lusieurs bomies vocations de Filles de la Charite avaient Cclos dans ce groupe.
En fevrier 1921, s'eteint AMgr Bellet, qui vivait a La Teppe
dcpuis quarante-neuf ans. I! est I'auteur de plusieurs ouvrages
stir la rieion.
Visite de N.H.M. Inchelin.
En 1925, subvention du Pari Mutuel, qui permet I'installation d'une cuisine nouvelle avec des marmites h vapeur, la construction du bAtiment qui prolonge le service a Sainte--Jfnne
d'Arie *. I'achat d'un sochoir A vapeur pour la buanderie. d'une
machine pour la nienuiserie.
1931 voit s'6lever le Chateau d'eau, et le bassin s'agreitmenter d'un jet d'eau.
En 1932, Ia ferine augmente son effectif par un nouveau
poulailler ; mais; on cesse de faire le pain dans la maison pour
I'acheter chez le boulanger.
1933. On conmmenca la construction de pavilions pour le logenent du personnel. Le 19 juillet, inauguration du pavilion
u S.1aite-Louise ,,beni par Mgr Pic. Les travaux dtaient en cours
depuis quinze mois.
I.'annee suianLte. les employes prennent possession des pavilluns de la Cite, du Rhone.
De graves inondations vont, en octobre 1935, dprouver la
maison, causant beaucoup de degats ; les pompes fonctionnirent
presque sans interruption pendant plusieurs mois, les caves eurent plus de deux metres d'eau et, au mois de juillet suivant, il
y avait encore de 1'eau, bien que certaines caves aient et6 combl6es.
1938. Ma Soeur Davin qui, depuis vingt ans, dirigeait La
Teppe avec une grande charit6 et un rare bon sens est rappele
a Dieu. Elle 6tait pour tous (,la Bonne Mere et le Chef ,)que
tous et toutes v6ndraient et respectaient.
Ma Sceur Chaillou qui, le 29 janvier, prenait la direction
de la maison, trouvait pour l'initier et la seconder Ma Sceur
Bahier qui, depuis de longues anndes, partageait, en qualit6 d'assistante, le labeur de Ma Sceur Davin.
A peine dix-huit mois s'6taient-ils 6coules que la guerre
eclatait : dure periode, pendant laquelle les Soeurs firent des prodiges pour assurer le ravitaillement des malades ; malgr6 tous
leurs efforts, la privation de chauffage, les restrictions alimentaires firent de nombreuses victimes pendant ees sombres
annees.
En juin 1940, une bombe d'avion cclate i deux cents metres;
a la meme dpoque, un canon envoie six bombes.qui tombent entre les bitiments de la Cit6 et celui de la Mission, sans atteindre
personne.
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La protection de la Sainte Vierge, pri6e avec ferveur par les
malades couvrira la maison ; malgr6 la destruction, a plusieurs
reprises du pont du chemin de fer par les maquisards, aucune
rcprdsaille n'a Wt6 exercee chez nous.
Les bombardements des environs, si meurtriers, I'ont epargnde et, au moment de la d6bacle, bien qu'elle ait tle envahie
plusieurs fois par les troupes ennemies et, en particulier, par
les soldats Mongols, on n'eut a deplorer que des pertes materielles. Aussi les mauvais jours 6tant passes, un monument de reconnaissance fut Blev4 A l'entree de la Maison : 61dgant portique
que domine la statue de la Vierge Puissante.
En terminant ce rapide coup d'oeil sur les anndes du si6cle
qui s'aclihe, ii est beau de constater que tout ce qui s'est accompli l'a etd grace A une 6troite collaboration entre tous les membres de cette grande famille qu'est La Teppe.
Comment ne pas nommer, les docteurs Tournaire pere et fils,
qui soignerent pendant de longues annees nos chers malades,
le docteur Calmels, enlev6 trop tot a l'affection des siens, M. Baux,
le devou6 architecte de la maison, et tant d'autres qui se ddvoubroent pour cette omuvre si attachante ?
Du pr6sent, nous ne disons rien, si ce n'est que les bonnes
traditions de La Teppe se continuent en s'adaptant aux exigences
des temps que nous vivons.
Et que pouvons-nous souhaiter de meilleur a ceux et A celles
qui viendront aprbs nous, sinon que, par la grAce de Dieu, leurs
jours s'6coulent dans la paix et la concorde, en continuant A
s'aider les uns, les autres, chacun mettant au service de tous,
eI. dons qu'il a requs.
Que Dieu soil lou6 et remerci6e jamais !
Smur LISCHER.

M. SEBASTIEN MENDES, In Memoriam
(10 janvier 1882 - 8 mars 1958)
Cest d'une pauvre et honn6te famille, trbs chr6tienne, qu'est
ie, le 10 janvier 1882, a Castro Daire, chef-lieu de canton du dpartement de Viseu, diocese de Lamego, celui qui devait Utre,
plus tard, le Visiteur des Lazaristes portugais. Ses parents s'appelaient Luis Mendes et Maria-Angelica Moura. Le petit, qui
,tait le plus jeune, et le seul garcon des trois enfants du foyer,
fuw baptisd, le 20 du mime mois, et recut le nom de Sebastien,
le saint qu'on fete en ce jour. Une dure dpreuve ne tarda pas
a fondre sur la modeste famille. Le pere et le soutien du foyer,
atteint de la fiUvre jaune, succomba en 1883, un an apres la
naissance de Sebastien. La mire, vaillante femme, mais privde
des moyens indispensables pour nourrir ses enfants, dut aller
ichircher A Lisbonne, dans un travail honnete, de quoi y pourvni r.
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Apr,,s atuir -eerti chez differents niaitrus. elte fut cnzuie
re~ue daris la famiille de Casal-Ribeiro, dont le chef, Ihoame
d'Etat et Pa]Iolitntaire iliustre., dtait jrendre. ? un itolItlnt.
critique. ]a dt'fciie publique des Fille- de ]a Ctiaritf. de&Ntot les
C'hantib-res, oui on l1s attaquait.
ILe petit Se·ba-tieni, qui aiait daboid. loog avec unJL t[dlrte.
et fr-,quvltiq
u
IefJior miaive coirnukunale, fut bientaMt airin- ame
sa a a-re. daui- lit famille t:a-al-liiieiro, irc de Chagas. La title
du cinite de Ca-nl-Ribeirvo.
xcuve du docteur Lourenro Ciiatceieiros. -'attacfia lteaucuc

p au petit S~3ba..;ietl, dont

clle apihl-6ia

Firlltei-tienve prIctce. le dtlsir de reiidre ser'ice, ia riuidestie
et Ia dhl i4cqat -e de collscience. et re-ta tuujoulr pour lii une
xt ijilale

miiioie.

Ti"· attacrhfl
ii lia fariille de saint Vincjent. et IDame dI- la
C:iiaiit- trse- dtkvoute. elle crut pou\mir zasocier
le gavirinllet,
ýLoa
-n
l jeulle Age, itosil actki'itaý chlaritable. en It cthar-c-ant
de icce\o* ir les souseriptiuns des bienfaiteurs. Ceux-ei fiuetit,
d~ali aid quehque lieu Cetoiif.
de lit countance qui atait taitt' au
pptit S Jlastien, mIais iis ne tardor-tit pas. expelrienve faie. .'I -C
tiit
comi\aill-re. rumimile 'I
CilhaiweleiiJ$. quc cetto co nfianee -ia
bien pnlacto-.
Les 'ii0-es Lazari-tes. do fIiso
zdSaint-Louis dirigeaient ators
uie 6vole (Jui. sous le i1v111 de .jIairixte .SainI-Louis, aRtait atteliaute

(i I¾-'IisAe. Les enfants de ]a fanille Cawal-loi 'iro Ia
litiquaalloil
tai cut et doina Mariania crut bon de faire jouir du mtninmiiI 'ntýfice soui petit j-1rootaaei. I! tait aMors ;1i1i, de i 'aze ans. ("esi( : pi41e,
le 31 inai 1894, ii fit sa premiii.I-re comnlnunion solouennle Iet taut.11
I- -aravtuient de contirnmatIimi. avant pour piarrain te1)5)or) M1.Mi Il,
supc.ieur de ]a raison. et \isiteur de la Provtince.
C:e contact aecc les Pet-reLazaristes fit s0oulmiitcr au 1-h it
.S~bastii'ni son admission dans tour famille religieuse. Cc d&uir
ne pan alit qju*ýtre airtralble A Mne 4 ThancePliri-s. et ihi t fill (ie
septflitrs'e ISM9. son1 protsac iwit le chieiiini
de Santa Qujteria,
dans If- noid du Portug- I.po
i-etrei dans; la petite (cIcle alt''"
tol iqus quv- dirihzeaient les IW';res, A t4At de Jo-ur colFii,. df-t i
Bnobust?' olic rIii)
ie cours des 1iaYs`.
ats quIi sukitient.t
ali aFllnt
et d'a'spiit, - dit un de ses comnpagnons d'alors S-bastien fat
urt des mncilloi-s N-cs, do's jldits evcith's et des plusY lppliqa'.'
onu fraoril. Tres riril di-v I'h-nfare, on Ie royait. les mains ,lisgnantes ioi rouse des engelures 'I'hicur et riyoorcus dasr Ie jslp,
et It, yillcotli.t "or-it alors paritouli#'raient svensible nit froaid
W'en continaia'r pl
IOs uiomfs
m
efs traaux scola'ircs et ses jeux.. al'Ce
ua entraino et v1ne boinne humCuI
qui~ ite y dse uiC itai'nit jalno(ii.
EuI i89)7. Ic 17) oclobre, ii quitta Santa Qujieoria at ec til
groupe de orze apostoliques qni ailaient poursuix ie ii Lisbonnc.
ý Ies-ole ap~stloique de Beinfira. Ieurs cours secanidaires. CelOW'
keole fut &'ailleurs. 11n anl
lraii-ra'e ia Saint-Louis, dan's
trrai'.
les tocal\ de lancienne 11aitriso. Atteint ii cette epoque d'unl
tvil'ius qu-i mit sa vie en dan--er. CIaastien dut se faire soigner
ý 1'1fipital Sos t'-Louis, confio au da\voueinemet
des Filles de la
Chat-ito. II put rccouvrrr la santl et roprendre courageusnioent
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ýi-; ktudes. II sattaclia liartictul ici-rielt it bii
ajoie
ipjirerre
Ic
ttaranais, ct s'efiuqa plus que tout autre de liicii prutitel, des
exci cices pratiques de coi\crszatiijn qui se faisaieit, pendant
ia rccrtiaiiori de 4 Iheures de F'aprias-inidi.
Erl ucWutlie 18911, Suu lia directiun d& .I1. S-Yiijiourt cuoiime
piift'esseur ii coUmmIrcnlual'etu ui
de Ia ph iluspIhliiC. Ce de ait
4'tric une annta-c d'intrdiiuitiiir. Jiuisquc ·tl iriit- l ii\afitll
if
ll;iit reprendrde. 'I Dax, a\c.
\IM.. Silheira ct Alharu, Ics exercrie du stinmin~aire internie.

Les \oyageurs airri, crnt i DLax Nutrc- nicdurSn ,jay, le
s icptermbre 1900, it l'ucca-ion du triduunr de ljatiticatiuz! de
Iin~'-tr 3 i' let. tCt-t dlans uric \islia Lie
etr-tiV
d'ardelur Itiu-ti iiique du Iiicux niraiarvty de ]a CIneric que ICs nouvecaux \ enus tifirolt, sarus retard, leur peClite retraite dtCletrre,
<14, IrJori
itj 1 iXcir i0tre re~i;u- le 2#, anrurix en-ailr de Ia rIlcirt
(1, Sainit Vincent. Yayarit pu #'tire admisIa
\ elir-, IItnr leur ftit
pas luisible de choisir cc jii '
du 27 sejiitelinb
lnc ir 1'taw
'ini
des saint"
\-iux, I*lFzlise exig±aridt
dtiux aRz- rimkrrjIetI
et
revolus. Aussi leur Iaissa-t-on le choix elre
deupý Is't-cs. ireii,
rde- Sainits Anigo
I2
le
o2'ctine. (.iu celle te Saint FnaIrlimk, Ic
I iietrire. L'atinur (I,- Dame Puritref, riiciritait M \bridlcs.
four fit c hoixir /v jriuII (III jIlmyiiy11o
-1)
(I'
Cest
Isv.
di It Ii wtohre 19042 qu'it
in ncr it. en p n&sen cc du
iirili
Visitcur
V
'1. VeruiirC. t'aijiC lour· ciri-iscnation drinitiil xi- au scnn ice de
1)iouu et des 1Paux ne'e.
A1i1ie

le noixiciat.

ce fuienit

Iie

itld(-ý. Dl'abowdi

lit i-unti-

iualioni do- la ihilosophrie dcii Fri-ne MIende< ru'aN;
Jlor~auvhi it
Lisbunine que Ia prciurii-n-e arntle, pius lhi tl i4l r-iv cit les auttr'-s
sriences evcltesiastiques. II fut urn t4utian
apiptiqulh
et liiiaut.
et les annc~ s du sculast icat riel poiur liii ui temips de- trmaxut
intense pendant Icquel ii sut wiecnre de pain laheur intellectuel
et formation miorale et i-li uieu-e. dans- un juste i-quiliit-rc qui
lii permit. nialgre sa \i\o- vuriositi meititale et uni spurit all n-te
-t quelquc pea hiardi, de dcii cr-eu- iridemnine dtie errCnuriUs inow lrii--'s qui. it cette eýpoque. ont *tennt quelquefois, m8nn e dans les
ciu\ ents, sur quelques-uins des uiicilleurs c plus ornillants sujets.

Fi des traits saillanits de- Si'ar-t ieii Mendies iNait tine Ou-ha
delicate qui a tn''um Iwirainite- ir-a-liris de s'exercer. Ax-rc
ii
-tMait paarticul4-rcnuucnt dr·woui.
[I# bun fri-re
Menr es. rarorite un de -o-.
nNonlro"
x'#,risl
dune prrl1*'1Wlr~uue
eCquise el)11011 fivimS. fouit Ic ~long de mra ialadifp qui
mueprelint cloilre (i Iin fiio,-rie e,' Dar, d'ýs I(- com I erncemclnt
de0 mrars 1901'r jusquýt) juin 19116. I1 pinr mrinqujiti jaillais de mne
(i'iuihi-(- visite pendant In r'(ioant ion d'apris Ie diner, itiuis it
i-pt'nif surtort tout swen. arvn I" pnrmission dne 31 Ir I)irnectcur,
Inpendant l;s hautres Pn'LT('niio disxtaire ct ine tvi-ir rompaynici
tis,
me.ncfaisant tb-s tcotuioi's. lo/sqwn Ifo, meejn ine dfuiferIuit
fimit 4 fait de lire.

Titik

les inalades.

Tonsur6 le 28 mai 190 i, miuinorý Ic 2 juin suivant. ii rcqut
Ic 'ous-diaconat
le 18 duclk nirhre de la mi-Inme annulc et le diacotrat
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en ilai 1905. L'ordination sacerdotale cut
I
en cette chapelle de Notre-Dame du Pouy, lieu le 9 juin ~,'6,
dont le jeune l•r,:tre
tardera toujours le souvenir, comme ilse
souviendra de la figureviarablIe de
IMgr
Jacques Thomas, archevqae d'Andldnrmno.
Ih
!a tongue barbe blaache qul '\oquait
les travaux dii mi•iomnnaire et du DWlegud apostolique de la lointaine
Perse.
Un oncle de Nf. Metdes, venu du BrdSil assister
a son i1rdination, se proposait de faire avec lui, et
en le defrayant de tout,.
Ie xoyage de Lourdes et de Paris, de
lRon-e et de la Terre sainte.
ToutItait
prt\u, ilne manquait que la permission du
Supenlieur
gr dral. CeJui-ci hqui tait alors Ic saint
et austere Psre Iiat,
lui tint un autre langage : c,Mon
cher Monsieur, offrez e .VotreSeiyneur le sacrifice de renoncer di
cette excursion, prLeicr
sacri ice de jeune prstre, et Dieu vous
en rpcompensern...,
Ce langage fut compris. Le sacrrifice fut
fait, et
son6reuslnt
fait. Ce ne serait d'ailleurs pas le dernier dans
religieux.
la vie du junse
Revenu au Portugal, il ~fait naturel que
I. Mendes. destinc
par son Visiteur
p it adprre. penssit, avant de s'embarquer
et
aprt s un si long sejour i 1'tranger,
revoir son pays natal
d'offii dtait pati, ilv apait 18 ars. ft
Mlais on i'attendait i Fuaitthal, ilfallait se huiter. Et, 1m
. Mendes, A
siteur, dut encore faire ce nou\el acte la demande de son Vide renoncement. Le
1" aoft. il arrivait i Funchal. et le
4 septembre, faisait smn
entree au snminaire de cette \ille,
dont il devint le professcuti
consciencieux, compotent, soigneux a preparer
ses leons. lsWr
iiiettre ii ]a portq e de ses 6lt\'es les matipres
les plus abstraiten
.
et Inaintenir auprus des siminaristes
une autoritn
faite it la
fois de gravitm et de douceur.
Pendant les \acances, ilprenait son repos,
en accomplisanii
dans les montagnes des tourndes
missionnaires, avec M. Allot,
supdrrieur de l'Hospice, et M. Schnmitz,
supdrieur du sntminaiirc.
C'est le systnme du soldat qui
se
d'6paule. Aprýs la sanctification repose en changeant son fusil
du cLrg6, le salut des pauvres
gens des champs. C'etait bien I'iddai
d'un bon Lazariste.
L'annee 1907-1908 lui permit d'ailleurs
une plus intense
activit, missionnaire. L'application
une peu trop scrupuleuse a ses devoirs de professeur peut-ktre
Y'avait sensiblement fatigu6,
et ses talents de prddicateur ayant fait
de bonnes preuves pendant ses vacances, le supdrieur de l'Hospice
tdmoigna qu'il serait
heureux d'avoir M. Mendes au
nombre de ses collaborateurs.
On obtempdra provisoirenment
i cette demande pour mtnager
au jeune prftre un temps
de
repos. estim6 ndcessaire. Alais
I'annie suivante, le seminaire r6clama
ses droits, et M. Mendes
y revint en octobre 1908, pour nen
plus
repartir que chassd
par la rdvolution.
On sait que celle-ci tclata
triompha ihLisbonne, en octobre 1910, et que la guerre A la et
monarchie se tourna, das la premire heure. en persdcution violente contre
la Religion et particuliirenlent les Conzrdgations
religieuses. Celles-ci ttant dis-
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soutes et leurs nembres disperses, 11. Mendes pensa done avec
1. Silveira, s'exiler a l'6tranger. ApLres un sdjour A Paris
1Maison-Mere), ils furent envoyes provisoirement, le premier,
en Angleterre, le second en Allemagne, pour mieux s'exercer
dans les langues de ces pays, et se rendre a meme d'etre plus
utiles dans les ceuvres du Portugal, of ils comptaient pouvoir
rentrer, sans trop de retard.
Ie
changement d'atmosphere
politico-religieuse
qu'ils
escomptaient, se fit malheureusement attendre, et il fallut penser
h un autre placement. Aux grandes vacances de 1911, on envoya
.•. Mendes au Liban, et on le nonma professeur du College
d'Antoura ou on lui confia 1'enseignement des sciences naturelles, de la physique et de la chimie.
II s'adapta parfaitement, soit pour F'enseignenent, soit pour
la discipline, aux nouvelles conditions du milieu. II sut iimime
prnfiter de ses heures libres pour fabriquer de toutes pieces,
en ce temps de 1'enfance de la radio, un poste nmelteur et recepteur, qui permettait au College de communiquer avec l'exterieur, et en particulier avec des vaisseaux de guerre fran.ais
et autrichiens, en croisiere sur les mers du Levant.
Cependant le Brtsil, of tra\aillaient dejA des Lazaristes
portugais chassis de leur patrie par la Revolution, ne tarda
pas i exprimer le souhait de posseder aussi les deux prOtres,
1MM. Mendes et Silveira, qui se depensaient a Antoura. Si le
second fut retenu h son passage, par FI'veque de Madere, le
premier put arriver a Rio-de-Janeiro en 1913 et ,tre placd,
d'abord au Smninaire de Botocatu (Etat de Sao Paulo), oi, en
1!17, il requt comme collaborateur son compatriote Francisco
Souza. PIlac en 1919 au smrinaire de Bahia, M. Mendes y rendit particulibrement de notables services comme 6conome, en
par\enant a redresser les finances domestiques reduites hi un
6tat chroniquement et gravement dficitaire.
En 1925, on le chargea de fonder et de diriger, encore avec
le concours de M. Francisco Sousa, une nouvelle 6cole apostolique a Iraty (Etat de Parana). Ses talents de constructeur,
d'organisateur, de professeur et de bon religieux, trouverent
bcaucoup d'occasions de s'exercer, et lui acquirent 1'estime et
la confiance des supdrieurs et des confrbres, du clerge et de
I'aitorit6 eccl6siastique.
Pendant ce temps, la situation politique et religieuse du
Portugal avait change sensiblement. Sans doute le regime repuhlicain s'etait consolid6, mais il avait perdu sa virulence antireliieuse, et etait revenu t une attitude de conciliation avec
I'Eglise. Les Congregations religieuses se rdorganisaient, et les
quel(lues Lazaristes portugais demeures dans le pays, estimerent
que I'heure etait venue de songer au r6tablissement de leur
Province.
II est vrai que le bon M. Caullet, superieur de Saint-Louis,
gardait Ie titre de Visiteur et que le zBle de M. Mon4 et de
qiclques confreres portugais demeures & Saint-Louis, axait
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HusIk. nun sans irndrit , i4 crter, dans Ics locaux de I'ahicjeui
rmvuon d'&cole apuosulique. Mais tous sentaient le
IlaitriM, tn cun
Itcsuitt duie pimsujsee x lruureuse axecc utin persuolnnel rajCutlt et
fIote ilui pIt
Wntit
sur'tu nt dunre lite ptissanttp el tr ue
tourYeLX
?es
telcore opfr-er le miracle dunertAsuriectiuii. L
ii-renrt <iu c·cdu Biril, utin sozea, it M. 1endcls. Ie .upeujiQrur
POP Vecidutm. Wtita dmIslls les x ne- de
hwun
g
meral,I,
le t c.
ce(ux qui i-nstaintt
qu*ii \y a' ait quLICtue CIIQO;e a raire. it it tit
rentrr'
aui t'wtn..ail Ie ..uhierivur d'Iraly attquct it r'enhit. axec
la patenite de Visiteur. ia tIncar.-e de Ir'w.an iser la pit'ince
utUtde fuinder une Itiaison det urrniattiO n
pi rtugaisc. el ax ant
rit
tre du
qui pakt Ektre spnihr our l'ax enir. 1e fut en 1927. Une
Trfs Himortd P'OPr., du 21 I2 ars, corwlilun iqua i aux voitfr;frv·z id
IPortw~aI la boiune twmelxliI. et to 25 mtars. sous le patri-i age
de 3
Ia ierge dp rAnni inciat ion, \ it arrix er au hirzt tale
1itiunoQt ii tMtait alitl tout dat'aiid
\eau Visitcur, \xent do P'aii'
ciWfie'raL. rem ir sps instrtCetins Pt sa lteicfttror aec le
t
tion.

cfitne it M. ieitdes t;tait difficie a pin'; ti'mt
La mission vn
Nous IWeirt ierui'; pas'l dan's le d&~tail de ces tdi fitulff;n
Qu'it uffise te die tjuo M.1.Mptlens, ax ec aulant de taONtijtt de
'. #n sut triouripiter pet it t pIcitit. Tout d'abord. ii loi, a.
fermetil
ria (if Nrctio, at Lit~ionne. un promtier etage duint iltlit sa '.t
dence. en attendant die prpndreit
aussi le -se~toid titage en I193-.
de tilt
Vingt ans plus lard. en I E2. ofn odl jint !a propritdt
Ws le Mlail
l'ininittuble pour en faire Ia riaiwon centrale.
tiatas Ic inord. Itaur
1d. Miendlcs YeItorya de troux er utn iritii'culle
.y Mtahliir INcote apti-.tulique. Le Imlauique tippersonnel Ie'awlit
Jirf*le·er le
io-.iutape de ]a mriaisonl, titujoirs existante. de :mlýmd
t,
rctt dre. le ca
erMlOW
In vo
lecsi'I
nltzres
pIourmiet
)uiititria(tilli
quetlqte serixice it la wiiuxetf I foindation.
Lfo I" septemhre. tin litit possession dxun immniubte Ito.
1
ulart Ic t,m i le vantlin de Fclfjtwiras. 441 se tr i ~u\
A Juguei~ru,
Szanta Quiteria. (in Yx inlaia xaille quo xvaillt
ies kIcwaix ,Stament
as-ez rtWduits; et
Miole s-'nuxcit.
rtttagr( tout. e 27. ax et' Itrii
a. tin conmlxttenenwil
c~tait
pritres. dciix frfires et seize elf'x e
SD)icu tie lm'inir le petit grain de st~nex-ý. Et it Ic hbnit, puisqntiii
un grand arbre.
en sortirait
Xt. MNtles clierIrait ldetix. t¾ iderimmitiet. 0n lui annowi a
qu'utIne fletite quilta 'une fexine av cc utne mitison residWntAMIt.
se troux ait 4, \xcnte. 117&tait Compo di) Brm-o. dans )a paroi--ý'
de !'o,,thoiro,
P
d'une anrientie alit aye h'rnt'dictinc. Anit
tioisoe Rtait dcx enue Niglise paroissiale. (in restait toujourdanls Ic mti'mnc vanton de Feti-ueira.s, dans Ie min-nr voisina,!·
titrIe.

de Santa Qiteruia...

Linnneuble fut achetb, on ne sait pas comment. On tit
quelques !tiaaux dadaptation et diagrandissemnent. A !a fin dev
vacanees de 1928, ia renti'e
dnt
es Oxs e Ait dans ie nutix cal
biltiment, &nonlnIý -Sewmino do? Sania Tvrcsinha. L.a petite
sainte de Lisieix ienait juNte d'tre proclairrte Patronne ties
Missions. Un stiiiiitair de furnirat iti
whissioinlaire se troumait
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sans retard plart, sous son p atlrolnle. CepeiidaIIt Kas trax aux de
alst-lruction se puurasuixaieit ttiujuurs. IL.stdes aient durer long-.-

tQruips :le iianique d'argait

impioiusait de., leiiteur

dunt dex ait

I'uiit#! Liu plan : nil. Ia wuxrealt
d&lYcidait dWaxelitu-res perihuiseUJs. Le 27 io\ex mble 19,2'1, sous la
un

taut suit peu souffitir

evllo rolldatioll \enait irjt'uir le ceur de' \1. Mendle'
li t;t'-'.
'

I Ae jt i

-til,

oi

ii

uira it ;k Cla in jsi

IBur

dol

uli tt.-nipc d'iiijl atitin au zntx iciat die la Maisotn-WiIre.
itIt t,1ier diiecrtur.

I
I t*w.ie

4-1 tIses
I Ilou-

en rut le

aliol-disnit prtltlin'e Se posai1 ceien~adall
. en Iave d" Ia
A liNitepreridro.
t
Saits doute M.. Ie Visiteur 1;'iwha de
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etait %enu s'y ajouter. D'aiJleurs la bonne formation ell,-mnwme
ne pourrait que gagner i cette s6paration.
C'est alors que la g-nirosit6 d'une Fille de la hClarit,, ma
Sweur Barros Carneiro, de la noble famille de Sobrado, permit
d'envisager la realisation de ce desir. Morte premnatuircment
d'une maladie de poitrine, la Sceur avait laisse h la Congregation sa quinta de Oleiros. ) condition expresse qu'elle servit
la future ecole apostolique. On en prit possession en 1938, on
cominrunqa de suite les traxaux ; le 27 septembre de cette amIne,
la nouvelle Ecole s'ouvrait sous le nom de Seminario de S4ao
Jose. La encore les travaux d'adaptation et d'agraldisseitent
devaient durer des ann.es. Le bon frire Mesquita, dont notre
Maison-Mire a garde le souvenir, s'y devoua sans coniptrl'. La
voite en ciment de la chapelle fut un de ses derniers tra\aux.
Pour que M. Sousa, superieur de Plombeiro, put devenir superieur de la nouvelle maison, M. Mendes dut le remplacer a la
tlte de la maison d'itudes, et quand, pour fonder nos Missions
d'Afrique, M. Sousa dut s'embarquer pour Lourenco Marques,
en 1940. c'est encore M. Mendes qui vint prendre sa place comme
novembre 19-47,
superieur de [I'cole apostolique. Le iI
M3.Guimaraes Ctant dechargi de 'office de Visiteur, aprcs quatorze ans d'exercice, c'est encore au ddxouement et a la competence de M. AMendes que l'on fit appel pour qu'il reprit une croix
qui, A vrai dire, n'avait jamais tout a fait disertl ses Cpaules
,la lettre patente de nomination porte la date du 28 octulrex.
L'amour de M. Mendes pour la Province et son esprit d'obiissance aux Sup6rieurs majeurs ne lui permirent pas de refuser.
Son regard se tourna alors vers I'Afrique. 11 pensa qu'une
presence persmnnelle du Visiteur ne pouvait qu'ýtre utile, et
comme sa sanie denieurait robuste, et que les grands voyages
ne lui firent jamais peur, ii prit I'avion. le 7 avril 1948. pour
Lourenco Marques d'oi il ne reviendrait que le 28 juillet. Cctte
visite qui consola et encouragea nos Missionnaires, lui permit
de regler sur place des affaires qui attendaient une solution.
Le 27 septembre 1950, on f6ta ses noces d'or, ses cinquante
ans de vocation religieuse. Ce fut l'occasion d'honmmages qui
purent blesser sa modestie inais qui tminoignaient de I'estime
et de la gratitude dont il etait I'objet, et rendaient justice I
toute une vie de devouement aussi intelligent que gen6reux.
L'heure du triomphe ne marqua pas pour l'inlassable
ouvrier I'heure du repos. Les hommes de la trempe de M. Mendes
ne se reposent qu'au ciei.
11 y eut d'abord une premiere affaire B r6soudre. Nos confreres de Lisbonne n'dtaient que locataires de la maison qu'ils
occupaient rua do Seculo. Or 1'immeuble ayant 6te vendu, le
nouveau proprietaire qui voulait en tirer le plus de profit possible, somma les Peres, par voie judiciaire, de de6mnager dans
un court delai. Il y eut contestation, evidemment. L'affaire
traina en longueur de 1949 h 1952. Nous avions eu gain de
cause, en premiere et en seconde instance (notre position dtant
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juridiquement solide) et alors le proprietaire vaincu, nous proposa, par son avocat, I'acquisition de l'immeuble, sachant que
nous en avions le d6sir. On entra en negociation, on obtint un
emprunt, et avee l'autorisation du Superieur general l'affaire
fut conclue et le contral de vente signe le 8 mai 1952. Ce ne
fut point la tin des travaux. C'en fut plutot le commencement.
II y avait, en effet, des reparations, des adaptations, des amdliorations A faire. M. Mendes qui s'etait inontre en toute cette
atraire un bon administrateur, s'adera, une fuis de plus, architecte et entrepreneur habile. On fit de nouvelles divisions a
l'intLrieur de l'immneuble, on orna de lambris d'azulejos les
salles et les corridors, et surtout on sureleva la maison d'un
,taige, permettant d'avoir ainsi en plus, six chainbres et une
\aste salle fornant terrasse couverte d'oi I'on jouil d'une vue
splendide sur le Tage et la ville. La Province avait enfin une
miaison centrale, modeste sans doute, mais sutTisante.
A peu pres vers ce nime temps, une autre affaire se presente a resoudre. La multiplication du nombre des Clives, aussi
li,-u que 1'intdret d'une bonne formation, avaient fait reserver
aux seuls etudiants le s6minaire de Santa Teresiulia. Les novices
purent, en 1949, grace A l'obligeance du Visiteur de la province
de Madrid, M. Ojea, se joindre A Limpias a leurs freres espa~rnuls. mais le nombre de ceux-ci se multipliant chaque jour
considerablement, force fut au Visiteur portugais de chercher
uie solution dans son propre pays. M. Mendes Lil de lungues
investigations dans le diocese de Lisbonre. Les inimeubles qui
paraissaient en vente s'offraient a des prix inabordables ; et
le pauvre Visiteur se pr6parait i regagner le nord, (il avait
dija en poche son billet de chemin de fer), lorsqu'il acheta.
grande information.
piur se distraire en route, un quotidien
cente d'une
~uans la section publicitaire, il vit annoncee la
quinta A Mafra. a 37 kilomntres de Lisbonne. l.a de-cription
qui en 6tait faite, le prix qui en etait demand6, faisaient entre%oir la possibilite d'une solution favorable. C'etait Le 13 mai
1!,3, Je jour du grand pelerinage de Fatima. I'anniversaire de
la premiere apparition. Serait-ce une reponse de la Vierge aux
inquitudes de 1M.Mendes '?
Celui-ci cependant resolut d'ajourner son depart et tlcha
de suite d'obtenir des renseignements directs. Apres des ddmarches prealables. il fallait se procurer argent necessaire et autori'ations des Sup6rieurs. L'achat fut conclu et l'on entreprit
sais rotard les travaux indispensables ; notamment la construction d'un nouveau et grand pavilion. A nouveau M. Mendes
se tit architecte, maion. manceuvre, ingdnieur. Le 29 aoit 1953,
on inaugura la chapelle. Le 28 avril 1954 on ldeva dans l'intWrieur de la ferme une statue de saint Vincent de Paul. en ciment
blanc, mould par un de nos freres coadjuteurs ; le 19 juillet,
on inaugurait officiellement la nouvelle maison sous le nom de
SFminaire Saint-Vincent de Paul. Les quatre premiers seminari-tes 6taient rentr&s d'Espagne le 30 mai, quinze autres vinrent de 'icole apostolique le 13 juillet. Vingt et un s6mina-

-

496 -

ri-tes j19 cli'rs et 2 coadjuteurs, fureint places suus la houlette
de .1. FIolado. le nouveau directeur. . 3. Mendes etait a la joie.
II rst vrai qu'il restait at payer de lourdes dettes qu'il a\ait
fallu contraclar
r. M\ais .M. Mendes iin';yissait paus i la l:i'-re. it
a\ait mnesur s-es ipssibiliitcs. El puis par-dessus tout, itl tait
hioilnuee de !I et d'esp''aince.
I 'ne altr'ie tleurc
de jic.,
coinliine i tous
s s
icoiirrei'• -s, lui
aill
-•i ii~riia.e auparavalit, 1i' 27 Jixneiibre 19152. On11ftait
ee jliur-li lIi ~inul-t-riinluicinie anuniie'rsaire
te l'oul\trture de
']cilce apustlliqute, celui de la rlst-auration d& la lPrp\hice.
Ce fut jour dUacti)on de ur.itces et aussi occasion d'un exatlenit de
coniiieiirc.
1. .\llendes, en des tei'iliics elmus, expri;a sa rvcoiinaissancie a IDieu et ia nos bienfaileurs.
.e \isiicur. (lltre Cteilps, lie jeul pIas ullieri IC ses 0ity-

rmologique dt son titre. I.e 26 aouit 19t54. it reprend la route
acrienne de I'At'rique pour \isitcr Mission. iilissiounnaiie- et
chrltieiints. II n'en reviendra quce le 21 marns de l'aniie suiVilte. Son ipassa'i. unie fois de plus, est bienfaisant et ~ldi.
Non seulenient il \isite, il observe, mais il tra\aille. it se fail
missioiiiaire ;txec les iissiionnaires. II partage les pein's, les
faliuces, les jies et les csjoir;s te ses subujrdimntes. l.'aiimde
suivanti e c'eVs Ittouir de la visite de M.adire, conufr~res et s(,urs,
dii 21 ino\9eilnre 1955- au 10 janvier 1956. Ayant
iteniioiiim
prnsideut de 1I'euvre de Iltosplice Dona Amnnlia, le 21 janvier
195.i, il prnlite de son voyage a Funchal pour s'enquirir de la
situation de I'eu-re et de ses besoins. I.iL etcie il accomiplit
de la bonne Ib-iu'.ne et lie se contente pas de faire du touriisime
dan-s File miiereilleuse.
Une nou-elle f'te I'attendait quel(ue temips apres son
retour. C'6tait le 9 juiin 19 .5. ses inoes

'uor sacerdolales. La

fete eut lieu a Mafra, oil il avait alts sa r;sidence. Messe
chant6e. grand salut. seance solennelle. .e tout dans f'esprit de
simpliciti
et de fraternit de la famiile vincIntieune. On rappela que, ciiiLualnte ans auparavant,

fait eintendr<i
tial :

a

Dax. les chlantres a\aient

aux jeties pritres d'alorsces

\vers a I'accent mar-

Le iainwtil cst rcelenu tle
'Ic'eidr vi? In liv".
(0 iiumn ,i,, dolbout .' roifi le grand rombat .'

Entonpne un chant de gloire acant le sacrifice ;
1
I) sorinais (f

.Jsus jv

rais (Ire

soldat

.'

Et on rappela qu M. .Mendes eintre\it dis la prenmiere heure
la lieaul
de vet iddal hleroique, lu'il sut tcIre Ie vaillant soldat
et le combattant

gnetreux, qu'il ne craignait pas de descendre

en la lice pour livrer les nobles hataiiles, (lu'il sut toujours
tlnir l)on, debiut. eni face des daniiers et des sacrifices, et que,
pour Dieu, pour Ic Bien. pour la Vtrit . pour la Vertu il a su
se hattre. travailler. soulfrir. Fidile a la dexise de saint Paul :
labora siert boinus miles Christi, il serait tout le long de sa
vie ce qu'exprimait si bien le cantique heroique qui berca son
jeune sacerdoe : le soldat de Jisus-Christ ! Desormais, de Jdsus,
je rais rtre soldat !
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A la fin on lui offrit 'original autographe d'une fort belle
podsie que composa tout expris le grand poite nationaliste et
cliretien Corr6a-Doliveira . 1. Mendes apprecia beaucoup cette
piece qu'il fit encadrer et garda toujours prbs de son bureau de
travail.
Gette petite &rt ede faille ne fut qu'une halte momentande dans une vie toujours en imomxemelt. Al. M.endes re\ait,
avec nos confreres d'Atrique, d'une nouxelle et grande eglise
dans notre Mission de Malude qui put rdpouldre aux besuins
t'-ujours croissants de cette belle clhrtiente. Mais cetle eglise
u'est lui qui en serait Fauteur. Avec M.. (;uinaraes, il en dressa
les plans et en ttudia les details. 11 tit a Lisbonne les demarches
ricessaires aupr<s des autoritds. Puis de nouveau, il s'envola
xers l'Afrique, le 8 no\emibre 1956. II devait rester la-bas jusqu'au 26 septnibre 1957.
Toujours sur le chantier, tant)t aupri-s de la btonniere,
sous le soleil ardent, tantOt hisse sur les dchafaudages, surveillant les ouvriers, travaillant et suant avec eux, il veillait a
tout, il se d&pensait sans compter, heureux de contempler son
(tu\re qui miontait petit a petit, agacd quelquefois de le pas
le \oir axancer assez vite, taclhant de resoudre, avec adresse,
les mille petits problmines qui surgissent dans le cours d'une
grande construction, confide a la main-d'ceuvre indigbne.
Le bditiment etait fort avance, on peut dire prcs d'etre
tini lorsqu'il dut rega-ner la mietrupole. 11 serait volontiers
demenure plus loinleimps si un fail notoire dans la vie de la
Pruxvince, et dans les annales des Filles de la Charite, ne I'avait
appeli au Portugal. On allait fiter, en 1957, le centieine anniversaire de l'arrivýe a I.isbonne des S(eurs frani.aises, et avee
elles la venue des deux premiers Lazaristes fran;ais qui avaient
permis la restauration de la Province du Portugal, apris l'expulsi'in \iolente de 1831. M1.ie Visiteur ne pouvait pas manquer
d',tre present d'autant plus que le Tris Honore Pere et la Tres
Honoree AMre veuaient presider la reconfortante commemoration.
Le P. Slattery arriva, le 19 octobre, avec le Secretaire gendrali M. Dulau, a l'adroport de Saca rem. M1.Mendes etait la avec ses
colfreres, la Visitatrice avec ses Soeurs. Nous n'entrerons pas
ici dans le detail des f'ttes qui eurent leur apothdose le 23,
jour annixersaire de l'arrivee, il y a cent ans, des premieres
S~eurs. Inutile egalement de mentionner la visite que le Supdrieur gdndral daigna faire a toutes les maisons du Portugal. Tout
cela a (td bien et dignement racont6 aux lecteurs et lectrices
des Annales par le maitre-chroniqueur qu'est M. Dulau. Nous
souliznerons seulement ici la part qui revint a M. Mendes,
itans la cdlbration des fOtes et dans l'atmosphlre de respectliouse et filiale vendration qui entoura partout le successeur de
saint Vincent. Si tout le monde etait A la joie, M. Mendes plus
ique personne ; joie de famille dont lui seul, bon et fidele enfant
do saint Vincent, savourait toute la douceur.
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La visite de MI.Slattery, a notre maison de Vilar de .\antes
(Chaves), lui procura I'occasion de poser la premiire pierre
d'un future chapelle de la nouvelle rtsidence dans la banlieue
niLine de la ville. Dans cette fondation, on ne reclama de .\. le Visiteur que son approbation, son conseil et son concours moral.
Les confreres de la naison s'(taient charges de trouver en Ainerique les ressources necessaires et d'utiliser pour les plans les
bons services d'un architecte competent, inais M. Mendes suivit
le prujet a\ec le plus grand inter(t. prd\oyant la possibilit6
d'y placer un petit centre de recrutement et de selection de
vocations. 1I n'eut pas la consolation de voir le transfert des
confreres dans le nou\ei edifice, celui-ci ne devant avuir lieu
que le 19 juillet qui suivit sa mort.
Nous \enons de faire allusion au souci de M. Mendes par
rapport au recrutement et a la formation des vocations. C'etait,
notaniinent en ces derniers temps, sa preoccupation doiiiiiante.
L'ecole apostolique de Oleiros etait reconnue insuffisante ; il
r \vait done d'en faire batir une autre de preference dans la
Beira, ou dans quelque autre region aux traditions chretiennes.
La dernieire circulaire du Suptrieur g-neral. le 1" janvier 1958,
fait allusion h ce projet.
Pour essayer de le mettre h execution, il visita avec d'autres
confrbres dilffrentes quintas, en vente dans les cantons de Belmonte, Vouzela etc... Le prix excessif qu'on en demandait fit
ajourner I'affaire ; la niort inattendue la fit. du moins jus-qu'
nouvel ordre, mettre de c6td.
La mort, en effet, sans que personne ne s'en doutdt. guettait le Yvndre Visiteur, malgre les apparences qui semblaient
inspirer plus de confiance que jamais.
Le 7 mars, il partait du smininaire Saint-Josepk avec l'intention d'arriver it Lisbonne le 8, pour y presider une rdunion du
Conseil de l'(Euvre de l'Hospice Dona Amelia, et vaquer a d'autres devoirs de sa charge. Mais en parvenant a Porto, il sentit
subitement s'aggraver une ancienne maladie de la vessie qui
I'obligea h recourir a un specialiste. Celui-ci crut n6cessaire et
urgente une intervention chirurgicale. C'est a l'H6pital SaintAntoine qu'il fut opere, dans l'apries-midi du samedi 8 nlars.
L'operation se fit, parait-il. sans incidents, mais le coeur, trop
use, ne put r6sister au choc op6ratoire. Tout d'un coup, sans que
personne ne s'y attendit, ii fut rappelW A Dieu, le jour mknie,
a 23 h. 50.
La nouvelle, communiquCe aux diffdrentes maisons, frappa
nos confreres comme d'un coup de foudre, semant partout la
consternation et le deuil. Apres les formalit6s lEgales, le corps
fut transferd le 10, au s6minaire de Oleiros. Veillh toute la nuit,
on lui fit, le 11 au matin, un service funbbre, apres lequel on
organisa le convoi vers le cimetiere du village, oui if repose
dans le caveau de la Congregation.
Avant I'organisation du pieux cortege, on donna lecture
aux assistants du testament spirituel du cher defunt. Retenonsen quelque phrases.
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,,A tous mes chers freres en saint Vincent, je demande
pardon, bien sincireimnt, de n'acoir pas su mieux conduire
Is affaires de la Provincc. J'ai toujours tichi"de faire de mon
mireux, mais je reconnais que j'ai peu reussi, autant par dcfaut
de compr;hension et de courtage(que
par timiditW et ;troitesse
d','sprit. Je sais que j'ai fait de la peine & quelques-uns, mais
j, n'en ai jaimas eu l'intention, mais bien plutdt celle de remplir
I,,ni
office, Dieu sait, quelquefois au prix de quelle animrtumne.
Je n'ai pas ete diyne de coir la Provinec dans toute la prospdrite
que j'avais rdede. II m'cst consolant toutefois de voir nos Missions en progrds croissant. L'Uucre miaterielle que certains, par
ha.sard, sonyeraient i mi'attribuer, a t I' l'ut'rr de tous, plutr;t
tids mitres que la mlienne'. Jr n'ai ciu que l bon sens d, mee
laiss,'r guider. Seules les [•utos rcointises dans les construrlions sont imputables i

mon inr.rperience on au fait de n'avoir

pats rosultd d'autres plus experts qur mifi. DI)tout je demande
pardon, et je me recoummanade au.r prirres ct au.r suffrayes de
Ilsx. "

Ces lignes daties du I aout 1956, traduisent bien I'humiilit6

siiw;re qui fut toute la vie un trait distinctif de 1M.
Mendes.
D'ailleurs dans le nm6me esprit, il exprimait le ddsir que I'on ne
fit pas son Mloge dans la revue Mensageiro, se contentant de la
impiple notification de son dbcis pour que I'ou prie pour son
;'in. et que I'on ne transfdrat pas son corp:, oui qu'il mouritt,
i;wis qu'on l'enfermnt dans un simple cercueil de bois.
\1. Mendes, qui d6ceda. comnne le voulait saint Vincent, en
plcin travail. , les arrnes i la
a!ain n. laisse dans sa famille reli-

gious'

et chez tous ceux qui le connurent. un iniperissable sou-

\enir. On peut sans doute souscrire a,ces lignes que I'on a
1tr;a i *'"-

i son sujet

: , Cet houtrue

t In taille mtoyo'nnr

ltait

r,:'llnient lun itant d'esprit. Cc prrtre ed 'air scv're dtait un
crour trbs ranid et tres ddlicat, plein ie bontd el d'affection
corrdile. II y arait. chez cet honime si simple et si familier,
vr,' intelligence tres cultirec, tn esprit sagace et pendtrant,
or',rrt i toutes l's branches dulsavoir aussi bien ecclesiastique que profane. Ce realisateurprudent, rdflichi, calne, et appar,'r,,mtnt froid, ttait un homnie d'une infatigable acticitt, d'une
rlrundil
puissance de tracail, joignant aux plus laryes et audaciftuses initiatives une action forte, tenace et perseverante.
. Tout conspirait t faire de lui un chef : 'austerite de la

c:ir. Ia fermete des principes, la vision large et claircoyante, la
lo'nque et fdconde expdrience, lesprit religieux cCcu en profo,,leur, une grande et comprehensive bont6. Humble et denud
do toute canitd, en bon enfant de saint Vincent, il ne cherchait
que le bien, en tout ce qu'il faisait. S'oubliant soi-mimne, il ne
icrait que pour Dieu et pour les autres. D'une grande rectitude
morale, on s'apercevait bien que ses chemins 4taient toujours
droits, mgme si par hasard il pouvait errer une fais o l'Vautre.
dans l'exercice de l'art le plus complexe et le plus difficile entre
tous qui est celui de gouverneur des hommes. n
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M. Mendes n'est plus. Disons plutit : il n'est plus au milieu
de nous, mais il vit toujours, nous 'espdrons bien. dans le sein
de Dieu, qui n'aura pas nianque de lui donner la rircoinpense
de ses travaux et de ses vertus.
Pour nous, nous restons lieureux de garder et son noin et
son ceuvre. Aussi loniglemps que vixra la Province portuiiaise de
avec inAution el
la Congregation de la Mission, on %coquera
avec reconnaissance celui qui en fut le restaurateur I.t I'me
pendant plus d'une trentaine d'annees. Et dans la li-te des
grands ser\iteurs de Dieu et des dignes tils de saint Vincent
de Paul qui furent. dans la suite des sibcles. Fhonneur dI cette
petite Pro\ince. 'llistoire ne nanquera pas d'inscrire, rn lettres
d'or. le noin venere de Monsieur Sibastien Mendes.
GROSSETO

(PAIOISSE

DU SACRI-COEUR)

Bdiddiction des cloches (15 avril 1958)
1958)
26 avril
Constcration de I'ylisc
Ganoniquement conitie a ia Pro\ince de Rome, cette paroisse,
le saniedi 26 avril 1958, a xu la consecration de son eilise ddide au Sacr6-CAeur. Ce fut l'aboutissement de vingt ans d'efforts, de quotes, de g inerosit6s de tout genre. En presence d'une
quinzaine de Lazaristes, Mgr Paolo Galeazzi, dvxque de (ro-seto,
proceda A cette !ongue ceedmonie liturgique, que diriyeait
M. Charles Braga, alors que, pour la nombreuse assistance, le
micro transmettait les coinmmntaires axertis de M. Annibal Bugnini, directeur des Ephi'merides lituryicae.
Eu 1958, a\ec M. L.uigi l.ucchesi, cur~, cinq Lazaristes prennent soin de ladite paroisse. qui possede en outre sa niaison
d'ceuxres. dirigee par les Fillcs de la Charit6.
Construite sur les plans de 'architecte Ernesto 6anelli. cette
eglise du Sacrd-Cceur, s'ouxrant sur un Ieltgant portique, iiesure
soixante-dix metres de long. Son unique net 'plan basilical. de
quinze metres de large, est eclairee par vingt-sept fenetres et
presente une superticie de mille rinquante mirres carrds. sul'isante, affirme 'architecte. pour quel(ue quatre mille places.
Nous sommes en Italic, ofi patiemiinient, debout, se tiennent aisdment quatre personnes au mitre carre. Au sous-sol, de vastes
locaux permettent lactivite des muvxris paroissiales. La couo!le
qui coiffe 1' glise, est dominde par une statue (bronze dor-), du
Sacre-Cceur, due au sculpteur Faccendi. Sur Farriere de 1'dglise,
pour les quatre cloches, b6nites le 15 avril, le campanile monte
a soixante-dix mntres.
La premiere cloche, pesant mnill deux cents kilos, est dddiee au Sacr&-Cceur, ainsi qu'en un latin sonore, le proclame si'n
inscription : quasi son acte de bapteme.
SS. CORDI IESU
SAECULORUM REGI

INNOCENT'r

II P.M.
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CGVITATIS ET UNIVERSAE DwOECESEOS
GROSSETANAE

IN AEVUMI
LAUDEM GLORIAMOQUE CON~INO.

Du Sacrd-Ceur de Jdsus, roi des siclcs, et d'Innocent II,
pape (1130-1143), je chante e jamais, louange et yloire de la cite
et du diocese entier de Grosseto.
La seconde a campane ,, avec ses sept quintaux, 6voque les
victimes civiles de la guerre : notammnent les cent soixante-dix
civils qui pdrirent lors du bombardement du lundi de Paques
1943.
OQos
FUROR BELLICUS
ALTERA

DOMINICAE

CEU TURBO

RESURRECTIONIS

FERIA

VULGO
LUNEDI DELL'ANGELO 1943
INERMES FILIOS DECOXIT
APPELLO

ET PACEI NOBIS PRAECATURIS
ROGO
UT PATEANT

COELESTIA REGNA

BEATIS

Me voici, en souvenir de ces fils que la fureur yuerriere telle une bourrasque - coucha dans la mort, le lundi de Pdques
1913 .Lunedi dell'Angelo). Je m'unis a ceux qui prient pour la
Paix et pour que s'ouvrent aux bienheureux le Royaume edleste.
La troisibme cloche c0libre I'hnmacule et pose cinq cents
kiiu-.
VIRGINI I1IMACULATAE
REGALITATE CiRCU MDATAE

IN CAELUM AN11MA ET CORPORE
ASSU MPTAE
ANGELICI CIIORIS CONSONO

Ac
GROSSETANORUM PRECES AD SIDERA
TOLLO

M'unissant aux cheurs angyliques, je redis la royautd de la
Vierye sans tache qui, monfte au Ciel, corps et dme, y r&gne sans
fin ; de mdme, je porte d Dieu la priere des citoyens de Grosseto.
Enfin. avec ses trois cents kilos, la quatrieme cloche, consacre au chef de la Sainte Famille, formule une priere.
JOSEPH
ANGELORUM REGINAE
SPONSUS PURISSIMUS
AETERNI PATRIS IN TERRIS
VICES GERENS
CHRIST[ IESU
MODERATOR

ET MAGISTER

IN FIDE ET CARITATE
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VITAM NOSTRAM
COELUM.IQUE

CONSCENDERE

NOBIS

MORITURIS

CONCEDAT

(ue Joseph, epoux tres rhaste de la Reine des Anges, ViceGidrant sur terre du Pere vtcrnel, mnitre et yardicn du Christ
Jdsus, iourrisse notre vic dans la foi et la charitW, afin qu'u notre ind'itible heure derniire soil enfin concddt le bonheur du
Cel.
Le ditmanche ?27 avril. au lendemain de la conscration de
1'6glise. le cardinal Minimi, lPrefet de la Congregation Consistoriale. vint rehausser de sa pourpre cardinalice, la celluration
d'un Office pontifical. En une br\ve homdlie. Son Eminence le
cardinal, prenant sa part d'ali-gresse generale devant cette o'uvre
ainsi mende A bien. exhorte I'auditoire A imiter le Divin Ceour de
Jesu's qui, du haut de la coupole. veille sur la ville, les innociutes
victimes de la 2uerre et I'avenir religieux de ces Maremines
solitaires.
Reconnaissant la beaute et la valeur de cette nouvelle <o-zlise
du Sacrd-Cweur de Grosseto, un decret papal du 6 juin 19.58, ici
insere. a conferi dignitd et privileges de basilique mincure, A
ce nouveau centre dapostolat vincentien. Parmi une population
pauvre. it est digne des lors d'un spdcial int6ert.
F. C.

Pius PAPA XII
AD

PERPETUAM

REI

MEMORIAM

Regi saeculorum ut parerent planeque forent obnoxii eoruin
animi. qui in urbe Grosseto et in contermino incolunt agro,
excitatuin est, impense studio et opera indefatigata Venerabilis Fratris Pauli GALEAZZI, eiusdem loci Episcopi, egregium
templum SACRATISSIMO CORDI JESU dicatum, quod esset veluti
religionis domicilium novique Nigoris superni quoquoversus dimanantis caput. Ut enim campi palustres, qui olim ad eam urbein
patebant, conversi sunt in pinguia frugibus arva, ita salutari
consilio factum est, ut haece pietatis constitueretur sedes, unde
fructus spirituales quam copiosissimi in populum universum
spargerentur. Templum ipsum, hoc anno perfectum consecratumque et a Venerabili Fratre Nostro MARCELLO Sanctae Romanae Ecclesiae cardinali hlIMmi, Episcopo Subinensi et Mandelensi,
inauguratum, molis amplitudine est insigne et structurae genere, quod << Romanicum n appellant et architectandi rationem,
quae nostris invaluit temporibus, accommodatum. Est praeterea
cum laude de Crypta cornmemorandum. memoriae civium bello
caducorum sacra ; nee est quin celsam admiretur turrim octangulam, cuius in apice aeneum signum, auro obductum, Servatoris locatum est, qui quasi bracchia tendit, ut omnes ad Cor Suum
attrahat suavique suo subdat imperio. Praeclara haec aula Dei
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pretiosa supellectile affatim instructa est, atque, quod magni
sane niomienti habemus, Vincentiani Sodales, quibus est paroecia
credita, quorumque numerus satis esse videlur, divinis rebus
populique spirituali commodo ibi deserviumt. Ne vero tanto
operi, quod ceteris dioecesis provinciae Grossetanae ecclesiis
lunge antecellit, Pontificium deesset honestamentum, Venerabilis Frater Paulus Galeazzi, quem diximus, Nos rogavit, ut idern
Temnplum Basilicae Minoris nomine ac jure donaremus. Quae
vota libenti animo implentes, Nos, e Sacrae Iituum Congregationis consulto, certa scientia ac natura deliberatione Nostra
deque Apostolicae potestatis plenitudine, harum Litterarum vi
perpetuumque in inodum Grossetanam paroecialem ecclesiam
.acratissimo Cordi Jesu dicatam ad dignitatem el honores Basilicae Minoris evehimus, omnibus adiectis juribus ac pri\ilegiis,
quac templis codem nomine insignibus rite competunt. Contrariis quibusvis non obstantibus. Hlaec edicimus, statuinius, decerinotes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces jugiter
exstare ac permanere ; suosque plenos atque integros etTectus
sortiri et obtinere ; illisque ad quos spectant seu spectare poterunt, nunc et in posterum plenissime suflragari; sicque rite judicandum esse ac definiendum ; irritumque ex nune et inane fieri,
si quidquam secus, super his, a quovis, auctoritate qualibet,
scienter sive ignoranter attentari contigerit.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris,
die VI mensis Junii, anno MDCCCCLVIII, Pontificatus Nostri
vicesimo.
De speciali mandato Sanctissimi
Pro D.mo Cardinali a publicis Ecclesiae neyottis
GILDO BRUGNOLA

a Brevibus Apostolicis.

1MADAGASCAR
EMILE BRUNEL
'24 aocit 1875 - 21 juin 1958)

1.0 bon PPre Brunel s'est Mteint paisiblement. sans agonie,
-Fort-Dauphin., assis dans sa chaise longue ), le 21 juin 1958,
i •nze heures : it avait pros de quatre-vingt-trois ans. Bien des
confrires ont vecu de longues annies, en m6me temps que lui,
dans notre vaste Mission du Sud Malgache, sans Favoir rencontre,
tcar le Pire Brunel ainiait A vivre retire, efface, silencieux.
1I trouverait certainement superflu que l'on veuille souligner
re flu'il a pu faire en ces cinquante-neuf annees passees dans
la Mission : la grande inqui6tude de ses derniers jours 6tait de
penser a ce qu'il aurait dii faire et qu'il se reprochait humhlrinent de n'avoir pas fait.
I.es confreres qui Font bien connu penseront au contraire,
qu'il est juste et utile de retracer, au moins i grands traits,
i
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I'ceuvre de ce courageux missionnaire et la physionomie i:.rale
de ce bon prdtre.
Emile-Barthelemy Brunel naquit A Avranches, le 224 ao0t
1875. A 1'age de sept ans, ii etait deja orphelin de pere et de
mnre. II semble que d'avoir etd ainsi frustre de l'affection et
de I'intimite du milieu familial, au moment oiL la personnalite cummence a s'affirmer, ait contribue a fermer davantage une
Ame dejh peu port6e a s'ext6rioriser.
II fit ses premieres etudes dans un College Ecole apostolique; tenu par les Peres Jesuites, a Poitiers ; il les termina honorablement, en obtenant le grade de bachelier. Le 23 septembre
1892, il Ctait retu au seminaire interne de la Congregation. Peu
bavard sur tout ce qui le concernait, nous savons peu de chose
sur cette p6riode de formation et des etudes. Cependant, nous
avons entendu M. le Tres Honor6 P6re Souvay, condisciple du
Pere Brunel. temoigner que : , le PNre Brunel etait un des
meilleurs elIves de son cours.
Ordonn6 pretre h Dax par Mgr Thomas, le 4 juin 1899,
M. Brunel partait la inmme ann6e (21 aoft), pour la Mission de
Madagascar. I1 y arriva juste pour participer a la fondation,
avec M. Bertrand. de I'importante Mission de Vohipeno. Mais Vohipeno ne devait pas <tre le champ de son apostolat : le climnat
hurnide de la C6te Est ne s'accordait pas avec sa faible sante.
En 1902, il etait envoy6 en renfort a Tuliar, qui jouit presque toute l'annee d'un climat sec et ensoleill6. Cette Mission,
dirizde alors par MM. Castan et Henriot, s'implantait lentement
parili les Vezos de la c6te dont les groupements importants
4taient dchelonnds au sud et au nord de Tulear. Apros prospection de ces groupements, Manombo, sis i soixante kilonmtrcs au
Nord de Tuldar, fut choisi pour Utre la premiere fondation en
dehlors du Centre principal de cette mission.
Ce fut en 1904, que M3. Henriot, constructeur infatigable,
dressa la petite case d'habitation en bois, h trois petites pikces.
sur la dune qui domine l'embouchure de la Manombo, et la rade
barrde A I'Ouest par un recif coralien. Travail local. cette case
a ahrite M. Brunel pendant cinquante-quatre ans et est encore
habitte par son successeur : un pretre malgache.
Le Pere Brunel s'instala a Manombo Je 29 novembre 1904.
Voici sa premiere impression sur cette Mission qui dtbutait strictement a zero : u On a recrutl les premiers enfants en les faisant chanter, ce qu'ils aiment bien ; et en les faisant un pcu
lire et ecrire. Mais les gens ne laisseraient pas encore leurs enfants se faire baptiser, craignant de les vouer d des aventures
ennuyeuscs ou redoutables. )
Le registre de baptemes fut tout de mrme ouvert et page
apres page, les noms agreables A i'oreille V6zo, s'alignbrent nombreux. En 1907, Mgr Crouzet vint & Mlanombo pour y administrer les premieres confirmations. Le Pere Brunel, ennemi de
tout ttalage, note simplement. h l'occasion de cette visite :
a Les rdceptions et cedrmonies ont det forcdment tres modes-
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t,'s. DIs lors, la physionomie de la Mission de Manombo est
ce qu'elle sera durant cinquante ans avec son pere, bon et coura-'rtux au travail. Sans un enthousiasine tem6raire, mais fort
de -a patience, de sa modestie, de sa perseverance, le Pere Brunel \it surtout du plus pur esprit surnaturel. II semble que
t,'trtit lien l, I'homme prouidentiel, dot6 des dispositions indispeti'ables pour implanter la foi parmi ces pauires gens.
In Inoyen de contact et de penetration, pour lequel le PIre
Bruiel eut une predilection, 'ut son ecole. Certes, la population
adulte ne fut pas insensible A f'abord facile, a l'accueil bienveillant de eet Europten curieusement habillW, dont le genre de vie
tranchait, encore plus que l'habit. sur le comportement de
quelques colons et fonctionnaires de la rtgion ; mais 1'effet de
curirisite passe, chacun s'en fut A ses affaires ordinaires.
.es enfants, au contraire, s'labituaient au genre d6bonnaire,
i la benignit6 de ce bon Pere. En v\rit6, ils Rtaient des ecoliers
as-ez fantaisistes : la pkche des crabes ia maree )asse n'etait pas,
bien sfr, totalement delaisste, mnais les assiduitis ctaient Iabiturllement suffisantes pour nieubler la petite paillote qui ser\ait d'kcole. Par les enfants. le pe.re, elargissant ses contacts
at\ctde nouvelles families, fortifiait ceux qu'it avait eus, des
1. dtlbut avec quelques autres. Et c'est ainsi, qu'au bout d'un
crtain temps, les Vezos de Manombo purent compter dans leur
eli-se en bois et roseaux un fervent petit groupe de chrietiens.
Ces chr6tiens Rtaient 15, en toute libert6 et simplicit6, sans
nulle astuce du P6re Brunel, qui n'en avait aucune.
I.e cinq ou six premiires annmes a Manombo furent consar,;c~- au poste muirte et aux villages environnants. Mais, au Nord
en:ore, i quelque cent cinquante kilometres. Befandriana, au
centre d'une region agricole. plus peuplie que les regions basses
di la ckte. attira les dssirs du 'PreBrunel. II y fitune premibre
tournee en 1911. Ce fut l. par la suite. un relais important
dans ses grands voyages vers Ankazoabo et plus A I'est, jusqu'a
I/hosy et Betroka. Peu i peu, I'Administration frangaise dtablissint 1'ordre et la securit, les tribus jusque-la fermees sur ellesiinii1's, se comp6netrerent. Les habitants des plateaux du centre
de file. plus industrieux, descendent vers les vastes regions ensleill'es. ot I'dlevage et les cultures sont plus faciles. C'est ainsi
qie se fornent de nombreux villages, stables et importants, sur
toute une vaste region, bien irrigue'e de rivieres, depuis la cite
.i.(Slqu'h Ihosy.
C'est dans ces vastes regions que M. Brunel cheminera durant
de longues annies. II portera ainsi I'Evangile et les sacrements
aux premiers chr6tiens emigrds des Hauts Plateaux et par eux,
i! touchera quelques ames. parmi les farouches Bara, voleurs
de bhoufs, dans un style de grand sport...
.LAencore, rien de spectaculaire dans la methode du Pare
~rinel. II n'a jamais et! bavard sur ies 6v6nenients ou les aventures plus ou moins rejouissantes de ces longs voyages. Tout ce
qu', nous savons, nous a et6 dit par les gens qui le recevaient,
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ui par des Ihumnes. qui. dans leur jeunesse, a\aien;t *tA
ss.cronipagwons de route : portant la talise-clapelle et la niarinite du canmpezent ; serlant la messe ; cuisinant le monotone
imenu du Iere : riz ou nmais. manioc ou palates douces. agrementte do quelque poulet inaigre. bouilli i l'eau. avec des Iertbes
piquanies o

ftastidieusemnent fades.

I'n pui"te, ani de la nature, pourrait peut-stre trouxt.r ce
-enri
de vie an .:rand air. degagf des serxitudes et des aýgitations des liiinies. source de chariiies divers et agri.abls...
Sans doute. mais it condition que le jeu ne dure pas trop longt,'iips et se joue dans des sites autres que les irinenses steppes
de I'Ouest iialgache !...
de
Au \rai, Dieu seul sait la somine de peines, de fatiguec.
privations que res longs \oyages. durant de nombreuses a!ilvs,
de
reprtýsentent pour Ie P're Brunel. 'In de ses compagnousn
route nous a dit la nmanibre que le PI're a\ait de voyager.
I.es prenmiires annee-, un \ieux mulet reformni de 1'arii,;e
faisait 1iartic du voyage : tranquille et indifferent, ii portait -'n
ca\alier <u quelques baga-;es : descendait rudement les sent iir
ravin'ds ; passait le-s ranids lits des rivieres,. oil. danr le -uble.
subsislte A pline un filet d'eau et. d'un coup de rein,

±ravi-sait

Il talus, replrenait le sentier dans les hautes herbes de la steppe
riugze et caillouteuse. En ce temps-li. le Pere Brunel 6tait dans
la force de I'Age. II trouxait que c'etait lit un moyen facile, iil:n
rapide. de \oyager. H:las ! Ic vieux mulet finit par tornber pIur
ne plus se relexer... Ce furent alors les voyages itpied, ou par
intermittences. en charrette a bxeufs quand les pistes n'etail'it
pas alsolunient impraticables.
l.es deux systiines axaient des avanltages et des inconv\;-

ientls certains : ils 6taient aussi plus fatigants l'un que I'autre
et plus lents encore que la cadence du mulet. Pour bien se rnadre co'nrte de cie
qu'une journee de marche repr6sente, ii faut
coinnaitre les paysages : iummenses espaces. plus ou nioins accident4s, coupes de ravines ou de larges rivieres de sable. Sous
un soleil implacable, I'air tlamboie au ras des herbes ou des
larg s riviiercs de sable. Le sentier zigzague au gro des accidents
du terrain ou des buissons qui lui font obstacle tantit dans le
sable roux et brWilant. tantbt dans la lat6rite rouge bosselee de
termiitiPres. dans un silence accablant.
Souvent, dans l'apris-midi, le ciel bleu sombre se couvre ;
des nuages noirs s'accumulent rapidement ; 'orage tropical kclate
avec violence : elairs, coups de foudre crtpitants, averses de
pluie rouettante... En quelques instants, les ravines sont des torrents ; la ri\vire de sable de\ient une nappe d'eau rougeatre et
tumultueuse. portant des paquets d'tcume et toutes sortes de
ddbris arrachlis aux berges. Une heure ou deux apres, tout est
fini ; le ciel digage, I'atmosphere plus lIgere, le soleil reprend
possession de I'espace et brille assez longtemps pour secher
les gens et leurs modestes bagages. Telles 4taient les conditions
dans lesquelles le PIre Brunel suivait les interminables pistes
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des plateaux Bara. De res conditions, non plus que de ses
, belle etoile ,, M. Brunel n'a jamais parle, minie lorsque quelque confrere a pu I'amener A faire revivre le souvenir de ces
ainives.
MalgrC* cette discretion, dans la courte clronique des v6eiinements de cette periode, M1.Brunel est forcd de sinMaler : 1 Au
retour d'une tourn•e, en 1912, le Pere Brunet tombe rmalade ;
soifn; piar le Pere Henriot, ii est ensuite transport? Tuhlar,
d'iit. quand le mieu.r survient, il part pour Fort-Dauphin, pour
recenir i Manombo, en mai 1913. , Maladie non caracterisee,
imais vpuisemient d'un organisme surtnene qui exige des mois de
Rentr6 dans sa mission, le PI're Brunel reprend son tra\ail

sur place et les grandes tourmles overs Itefandriana et Al;kzonbo.
:ela durera jusqu'en 1929 !... A cette date, un Pere est plaet A
.An;azoabo. dUchargeant ainsi le lPre Brunel d'un immense
I(rritoire qu'il a ouxert a la foi.
Le rdsultat de ces longues ann(ees de tra\ail dans la patience
et la perseve6rance s'inscrit dans fexistence d'un certain ionumbre
dr postes secondaires ob une petite commniunaute chretienne a
pris corps et vit sur elle en attendant les passages forriiiment
trop rares du Pere. Mais le missionnaire se sait attendu : it sait
(lUP s'il reste beaucoup a faire, it y a cependant quelque chose
dp fait. Dans tous res postes. le souvenir du Pere Brunel restera
liorinerips vivant dans la mI•noire des chretiens : ce n'est pas
un hioiie agilant tout sur son passage. laissant apris lui le souxvnir d'une fete brillante et reussie ; non, c'est le Pere simple,
r]'.erPre, accessible a tous. visitant les
.ensdans lIur case sans
s'attarder trop longuement en aucune. Laissant t chacun un bon
cunseil, un encouragement, un mot Pdifiant : ii se retire. son
chapelet a la main. II rontre A la case oft il a son pied-a-terre,
diriuni de tout confort : il dit son nreviaire et s'adonne a la
lecture de quelque revue.
Dans les petites eglises ou dans la simple pailJote qui en
fait fonction, il.passe de longues heures de priere, de nmditation : itfait le chemin de la Croix.... et surtout, il enseigne le
catlichisme aux enfants qu'il a pu grouper, aux grandes personla prenes qui se pr6sentent pour etre admises au bapt6nie,
minre communion ou t la regularisation de quelque mariage.
Son d6tachement de tout souci materiei, sa conversation
simple et reservie, sa piWtd sans ostentation mais visible pour
tons. lui font aupris des clirtiens, une physionomie h part, un
peu surnaturelle... Ses avis sont repus avec respect et s'il doit
ftire un reproche sv-eire. cela pose sur celui qui en est l'objet,
nilieu comme une malediction de Dieu. On nous a cit6 tels et
(oi ras ofi les gens n'ont eu de tranquillitW qu'apres avoir et6
rasiures par le Pere lui-meme et apres promesse s6rieuse d'amendeientnt.

La physionomie du Pere Brunel, pour les confreres qui font
cJimnu de longues anndes et Font vu vivre, a un caractere bien
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particulier. Certains ont \oulu voir une analogie avec le Pere
de Foucauld et en unt pronunce le nom. Si une allusion de ce
genre avait et~ faite devant lui, le Pire Brunel l'aurait prise
conme une boutade de mau\ais gout. Mais ii est certain ilue sa
\ie de pau\retC, son isolement, son indifference au confurt, son
inaptitude certaine aux realisations d'ordre materiel. le
Ialme
de ses rdactions en presence des eve-nements les plus propres a
agiter les esprits... tout cela creait autour du Pere Brunwl une
atmosphifre toute speciale.
Les Europeens de Manombo ou des postes principaux qu'il
\isilait. en 6taient surpris ; pour certains, il aurait et unn hotme
peu sociable : pour d'autres, impressionnds par I'austtrit4 de sa
vie et la sou\eraine independance de son esprit a 1'egard des
evenements qui agitent si souvent la vie contemporaine, c'',tait
une apparence de saintete.
En rcalit(,. it n'dtait pas indilTfrent, ni sans information sur
les ev\nements : mais il se gardait de toute vaine agitation et
de tout verbiage. Pour lui, les grandes questions, les grandes
affaires 4taient et restaient son ministere aupres des chrktiens
et des paiens et sa vie interieure.
Sou action sur les gens etait toute de simplicit6 et de bonhomie. Tris en contact avec les gens qu'il visitait souvent et
brievement. il connaissait bien les families, la parente entre
families. Cela lui permettait d'apprecier a leur dimension vraie,
les petits ou grands d6vnements qui survenaient : mariages. entreprises de traxail, querelles, brouilles, etc... et il etait souxent
pris ,our arbitre. Ainsi. quoique toujours tres discret et riserve. il etait trs proche de ses gens, meld aJ leur vie particulibre et meme les non-chretiens le consid6raient tous comme un
ami de hon conseil. Cette conquete des esprits et des coeurs, ii
I'a faite en dehors de tout attrait de benefice naturel pour les
chretiens. 11 n'a jamais en de nombreux employes ou salari.s :
un instituteur, un cuisinier-domestique (le mnime durant toute
sa vie). des catechistes ; parfois un garcon pauvre de quatorze
ou quinze ans, dkcouvert dans quelque tourntee.
qui il donne
l'instruction, I'habillement et la nourriture, et. si cela est possible, le pousse A l'Otude ou I'aide a trouver une situation.
Il est peu exigeant pour ses employes, peu attentif parfois
sur les agissements de certains et sur leurs frequentations. Cela
lui valut, outre les petites rapines habituelles, la surprise de
vols plus considerables pour ses pauvres ressources. NManmoins.
il a peine h suspecter ses familiers, et ii reste bon pour eux.
A leur impr~voyance, il pourvoit en constituant pour eux une
petite ri·serve d'avenir, sous forme d'un livret' de Caisse d'6pargne. Et le jour oi ii quittera Manonzbo definitivement, ses plus
fidles serviteurs auront une substantielle reserve qu'ils n'auraient jamais eu I'idde de se constituer.
Cette charit6 lui est possible parce que lui-mCm e vit tres
pauvrement : logement, habillement et nourriture sont des questions auxquelles il accorde le minimum d'importance. II semble
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que la Pro\ idence a eu Ic soin de suppleer - ce peu de souci du
confortsh'e, en lui donnant une sant6 rsi.tante, et Manombo
a\ec toute sa region. otfraient peu de rnoyens de se procurer
autre, chose que I'indispensabic. I.e PIre Brunet, degage de
soucis inateriels, fut, certes, tout entier a son ministirre.
Son liumilite n'tait pas moindre que son dEtaclieent. Ses
coufrres unt pu 1'entendre parler parfois de soin travail, des
incidents de sa vie missionnaire, je ne pense pas que I')u1 puisse
relexer un fait, un detail. de nature a le mettre lui-ni,'-ne n xvaleur. Itien n'etait plus
de lui et jugýe ridicule que Les
dloignu
recits oi perce le desir d'epater te bourgeois et faire irssortir
ses petits talents. Les resultats visibles de sou travail patient et
g~6nreux ttaient loin d'itre pour lui un sujet de satisfaction :
son esprit s'arrktait plus volontiers sur ce qu'il aurait pu ou
dO faire dans telle et telles circonstances pour obtenir un meilleur resultat... et qu'il n'avait pas su faire. C'6taitl'inqui6tude de
sa conscience delicate, dans les derniers jours de sa vie. 1Est-ce
que telle ame qui n'6tait pas arriver au hapthnie, qui n'avait pu
revenir h la pratique des sacrements, n'avail pas 6td privee de
la grace par le fait de sa timidite I lui, de son inanque de savoirfaire. de courage ?... Inqui6tude de sa conscience ? Oui. mais
surtout. lumilit6 profonde de son Ime.
Que dire de sa pietl ? D6tach4 de lui-mnme, affranchi des
agitations produites par les evenements de la vie, le recueilemnent semblait nature[ au Pire Brunel et la priere. une occupation fainilitre. Ceux qui lont connu depuis de nombreuses annoes ie peuvent se !e reprdsenter en dehors d'une o'c-upation
pri:i.e, sans son chapelet. Son esprit, avide de lecture. aimait
les li\res a forte spiritualitd ; se reposait dans la lecture facile
du Pf"lerin, et trouvait sa jouissance dans les neilleures revues
traitant d'histoire ou de littorature. Cette aptitude it itre au
courant de i'histoire. a etre en contact avec les choses surnaturelles et & percevoir les beaut6s d'ordre naturel, ktait illustree
lans sa case par un curieux assemblage de nombreux livres et
revues, d'images pieuses, simples. naives, et par la reproduction
de tableaux do maitres reprisentant un joli paysage, un beau
coucher de soleil.
Nombreuses etaient ses visites a 1'dglise. Sa principale d6v\tiion etait d'v faire le chemin de ]a croix : de mtditer ]a I'assion de Notre-Seigneur : sa spiritualite etaient centrec sur ce
sujet : on comprend des lors. la rigueur de sa pauvret6, de sa
niortification et de son hurnilit". Cette devotion fut celle de toute
sa; vie. Pour lui donner toujours une nouvelle expression, il se
p!ut - rechercher et collectionner les textes de I'exercice du chenin de la croix. On a trouve chez lui, 212 de ces textes (deux
cent douze). dont une grande partie derite et relide de ses mains.
11 avait aussi la devotion des indulgences h gagner pour
les xivants et les d6funts. Sa foi humble, mais eclair6e lui faisait vivre specialement le do-ie de la Communion des Saints
,J sa pensCe etait tout naturellement en contact avec le monde
ýlirnaturel.
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On a dit parfois que le Pere Brunel etait pea sociable. Par
temperament, il etail craintif, un peu inquiet et .ertainement
tres efface. Ses longues anntes d'lsolement dans sa Mission out
pu accentuer ce temperament. Cependant, ii a\ait des qualites
precieuses pour \ivre en socittt : sa modestie, sa discretion, sa
gratitude pour le moindre service rendu. Ceux qui f'ont oumm
aux differentes epoques de sa vie gardent un vi\ant sou\ueir de
ces qualites. Lorsque de Mlanoinbo, il avait a demander quelque
service i ses confreres de Tular, ii le faisait en terines pleins
de reserve et sous condition que cela ne Hfit pas trop g-,ant pour
eux. D'ailleurs, pour faciliter le travail, il donnait tous les details et reiiseignements utiles.
Sa reconnaissance ainait a s'exprimer en termes touchlants.
Cela a 6tW particulierement Irappant durant les derniers temps
de sa \ie. Ayant toujours eu le souci de ne gller ni encombrer
personne, ii ne craignait rien tant que de voir les petites infirmites de sa \ieillesse 0tre i charge pour ses confreres.
Cela n'indique-t-il pas une charitd de bonne qualite, eninenmment propre A faciliter les bons rapports avec son prochain ?
Aussi. le President des Chrdtiens de Fort-Dauphin, dans son
dloge fundbre de M. Brunel. a pu dire : t De son long sdjour
parmi nous, le Pere Brunel 6tait un vrai Malgache, et an des
meilleurs parmi les Malgaches ; car ce bon P)re n'a dona, tout
au long de sa vie que le mneilleur de lui-nmeme : son amour de
Dieu et du prochain, son zele, son daiouement, sa vie.,,
Puissent ces quelques notes faire apparaitre la belie physionomie d'un excellent missionnaire, d'un vrai fils de saint Vincent. De notre Bienheureux Pere, il avait la modestie, le goft
de 1'effacement personnel. II avait la foi simple et profonde, un
esprit tout surnaturel dans sa piet6 et dans son travail... Il en
avait aussi le courage et la tenacite au service de Dieu et du
prochain.
II y a lieu de croire que saint Vincent et les meilleurs missionnaires qui sont au eiel I'ont reconnu pour un des leurs. Qu'll
soit pour ceux qui restent, un intercesseur de plus et un modele a suivre.
Fort-Dauphin, le 19 juillet 1958.
Andre GAUTHIER.
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Nous lisons dans les Saintes Ecrilures que lorsqu'Esther fut
clue reine et revue dans la cour du roi Assucrus. Mardoche,
son tuteur, qui Favait piniblemnnt dle\ve, \int la voir et lui
adressa cette supplication : Ma fille, souriens-toi des jours de
ton abaissement et use de ta puissance ,surle roi pour lui parler
de ton peuple et le sauver de la ruine qui tl menace Esther XV).
La Sainte Vierge Marie. dont ici Esther est ja figure, est
bien. ici, i Lourdes. dans sa cour royale. entourie de gloire, de
puissance et de majesttd. Lourdes est la capitale de son empire
mndial. la Cite permanente des miracles. Ia Cite de la priere
ats-i. conmme ['a si bien caractlris,'e son v:i'-que, Mgr Th6as.
Aux pieds de la Reine de l'Univers. viennent se prosterner depuis cent ans, de tous les points du globe. d'Orient et d'Occidfint, des milliers de pelerins, pour proclaner sa lioire, implrer sa puissance et sa bontd maternelle. demander son secours
.ritre tous les dangers spirituels et corporels, qui. a chaqce 6 poque viennent menacer I'Eglise et la soci6td humaine.
L.a Sainte Vierge. elev6e A la plus haute dignite que I'on
puisse concevoir, B la Materniti
divine. n'a jamais oublid sa condition de pauvre creature. Elle n'a pas bosoin. comnm Esther.
d'un rappel ft 'humilitt
de ses origines. clle qui au moment
d• • 'Annonciation, se declarait ( la Servante du Seiyneur , ;
0t. au jour de la Visitation, entonnait devant sa rousine Elisabothi. Ie c(antique de la recihnaissance et de I'humilit6 : Mon inme
gforifle le Seigneur. C'est hti qui a jelt les yeutx sur ma bass.csse.. C'est lui qui a tout fait en moi.
Je viens done aujourd'hui, du proche Orient, pour la supp!ior. avec le Souverain Pontife, le Pape Pie XIT. d'assurer le
-alut du monde, en suscitant un renouveau d'esprit de foi. de
pri;re et de penitence. en mrnme temps que de zble et d'action
apostilique. Comme AMardochee, en parent pauvre au milieu de
tant de splendeurs. je viens la Drier de vouloir bien agreer, le
litre nouveau sous lequPl la v6nere r'Asie Mineure, le titre de
Notre-Dame d'Ephese, en inemoire des dernieres anndes de son
existence terrestre, de sa glorieuse Assomption et du debut de
son culte qui est ajll toujours grandissant, depuis la proclamation de sa Maternit6 divine au Concile d'Ephese, en 431.
En ma qualite d'archev6que d'lzmir, et de vicaire apostolique de 1'Asie Mineure, je ne puis laisser meconnaitre la tradition d'Ephese. si digne de consideration et si chore au coeur de
mne- devanciers. Je remercie done la divine Providence qui a
Ipr,'urd A ma faiblesse, I'honneur de parler pour la premiere
foi- dans un Congr.rs maria. international de la tradition
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d'Ephese et du culte extraordinaire qu'elle suscite A la Sainte
Vierge en Turquie, sur les bords de la mer tgeenne.
Deux xillcs, Jerusalem et Ephese, pretendent, comnire vous
Ie savez, a Ihlionneur de garder le tombeau de ]a Vit-r-e. Sans
doute, quand on parle du lieu de la Dormition de Mari', il est
si naturel de penser ai Jirusalemt qu'on se fait difficik:tiient a
'idee que ces deux d\ienments aient pu avoir lieu -*n unii autre
ville ou en deliors de la Palestine.
Jerusalem nt'et-elle pas la Ville Sainte par excellen,-e. la
ville des sou\enirs si chers au coeur de Marie ? Jerusalem jouit
d'un prestige sans pareil. Quand le Pape Pie IX retablis-ait, le
23 juillet I1i7. le patriarchat latin de Jerusalem, il declarait dans
son decret : JArusalem, itais c'cst ld que le Fils de Dieu a recu,
qu'il a priche, qu'il est mort, ressuscite ; de Jerusalem, it est
; 1 est dcsceniu le Saint-Esprit sur les Apdmionte aux ciceu•
tres. le jour de la I''entec6te. Ld, les Ap6tres ont annonce JIsusChrist. La s'est fmnd;'e la premi&re Eglisc, Id, Marie demeura
lotntemps arcec ls Ap\tres... :Qu'attendez-vous encore ? Rien
de sa nort, riri de son tombeau. rien de son Assonption... a
Jerusalem. C: silence n'est-il pas si.nificatif, dans un document
officiel d'oii il faut tcarter h'liypotlihse rndme d'un oubli.
Vingt ans plus tard, le Pape Leon XIII, par un bref du mois
d'avril 1896. peu apris la d6couverte du sanctuaire de Panaya,
supprimait in perp,'titum, les indulgences plusieurs fois s~culaires attachCes au tombeau de la Sainte Vierge, que a'n montrait a Getsemani.
Enfin, Ie Pape Pie XII, i l'occasion de la proclamation du
domine de I'Assomption, n'a fait aucune mention du lieu de la
Dormition et a dtclare par une lettre du Saint Office, que la
question restait ouverte aux libres recherches de la science: historique.
Tous ces actes pontificaux, encore qu'ils tie soient pas des
condainnations. conticnnent du moins des a\vrtissements serieux
et une mise en garde contre toute position intransigeante, futelle plusieurs fois seculaires. ls permettent aussi. sans que pour
cela. on passe pour un novateur on un iconoclaste, de discuter la
xaleur historique de la tradition de J~rusalem.
Or, les resullats des recherches historiques actuelles ahoutissent aux conclusions suivantes :
La tradition de Jirusalem, si respectable qu'elle soit. ne repose en definitive. que sur des Jcrits apocryphes tardifs, du
\- siibcle. La legende euthymiaque qui lui sert de base ne m4rite
aucun cr6dit. Elle a et6 supprim6e de I'office nouveau de I'Assomption, du 1) aofit. Ainsi tout 1'edifice imposant de citations,
de relations de voyages, qui s'appuie sur elle, ressemble a la
nmanitique statue que vit en songe Nabuchodonosor. Elle etait
en or, en argent, en airain et en fer. Mais elle avait les pieds
d'argile. Une pierre a suffi pour la faire crouler et la r6duire
en lmorceaux.
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Les adversaires d'Ephise eux-nmenes sont obligis d'en con\enir. La tradition d'Ephese, dit le P. de Smedt, a mis en evidence que la tradition de Jerusalem n'a pas de fondienent sdrieux. Et. tout dernierement encore, le PIre Jugie aboutissait a
cotte conclusion : Les partisans d'EphJse ont pu ctablir I'oriyine
tardice et le caractere Idgendaire dt tiombenau de Jdrusalem. Tel
est le point historique, rtabli de nos jours. Les apocryphes perdent toute caleur, si au lieu d'dtre, comnm onl (c pritend cls temnoins d'une tradition, its ne sont que des initiatcurs romplai-

sants d'une croyance noucclle en qutle de crdit. It serait a
souliaiter que cette mise au point figurdt d&sormais dans les guides. les manuels et les dictionnaires de sciences ecclesiastiques
oli I'on trouve invariablement I'apologie de la these de Jtrusalemi et le denigrenient systematique de la tradition d'Ephese.
Quand la tradition d'Ephese fut presentee au moude savant en 1693 par le pretre Louis-Sebastien Le Nain de Tillemond
(3:i noxembre 1637-10 janvier 1698), historien 6rudit qui vivait
i P'ort-Royal, elle fut immediateinent accueillie par tous les irudits. cormme le cardinal Barionius, les savants b6nedictins Dom
Calmet et Dom Ruinart, I'helleniste de renom, le Dominicain
Coimb4fis. Les arguments presentes n'ptaient plus des crits apocryphes. mais bien des documents et des monuments historiques.
Nous en exposons les principaux.
A EphBse, au pied du Mont-Pion, a l'entr6e de la Grotte des
Sept-Dormans, se trouve le tombcau de sainte Madeleine, emprunt6 a un monument paien. Les synaxaires de FEglise byzantine en font foi ; six historiens grecs, le confirment et mentionnent cialement le tombeau de Lazare. Saint Grigoire de Tours
570) et saint Willibald d'Eischtat (726) rapportent que les p6lerins \ont les visiter. Le savant islamisant Louis Massignon a
pu l'identifier encore en 1952. Actuellement. le tombeau de sainte
Madeleine est vide, car son corps et celui de Lazare furent transportis A Constantinople vers 905. Celui de sainte Madeleine fut
transfern plus tard i la Sainte-Baume, entre 1204 et 1279. Pourquoi sainte Madeleine a-t-elle son tombeau au pied de cette colline d'Epheise ? Ne serait-ce pas un indice qu'elle a accompagnd
la MAire de Jdsus, en exil, et qu'elle n'a jamais voulu se sdparer
d'elle ? Sans doute, ce n'est qu'une presomption, mais elle est
sugg-estive.
Saint Epiphane (310-409), de famille juive. converti par
saint Iilarion, palestinien d'origine et de sdjour, bien qu'h la fin
de sa vie, il ait 6et nomm6 ev6que de Salamine, en Chypre, a
werit un livre intitule le Penarion, contre quatre-vingts h6rdsies
coiurantes. Parmi celles-lI, il y en avait une qui affirmait que,
uer 1'exemple donn6 par la Sainte Vierge et saint Jean i Ephese,
1
es inoines pouvaient aussi vivre en communaut6 avec les vier-ies dddides au Seigneur, appeldes Agapetes. Ddjh, le Concile
dl'Ancyre (314) les avaient blAm6s. Saint Jdr5me et saint Jean
Chlrysostome ont eu avec eux des d6mle4s. Saint Epiphane les
iombat a son tour. II aurait pu les convaincre d'erreur histoiique en d6clarant que lui qui connaissait bien Jerusalem savait
33
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bien si la Sainte Vierge y Blait mor!e sans se rendre A Ephese.
II n en est rien. II les reprend d'un ton tres 6leve, mais d'une
maniere fort habile, dont on ne peut rien tirer ni pour Jerusalem, ni contre Ephese, mais dont on peut tirer cette conclusion
certaine qu'au moins vers 350 on parlait du sejour de saint Jean
et de Marie a EphBse, la tradition asiatique existait deja.
L'existence de l'Vglise Sainte-Marie, A Ephese, vers 350,
prouve encore que le culte de la Sainte Vierge etait djhi bien
repandu. pour qu'on ait pu obtenir de Constantin de b'itir cette
basilique dans les ruines du grand Mouseion, qui reiontait au
if siecle. L'6glise Sainte-Marie, d'Ephese est la premiere eglise
dedi6e a Marie, dans le monde chrdtten, avant la celebration du
Concile. L'4glise Sainte-Marie-Majeure. & Rome, lui est post&rieure. La legende liberienne est fort contest6e par le savant et
pieux cardinal Schuster. Le Pape Sixte III a inaugure Sainte.Marie-Majeure en 452, et y a 6leve un arc de triomphe en mosaique en i'honneur du Concile d'Ephese. L'eglise Sainte-Mlarie
de Jerusalem ne fait parler d'elle qu'en 530. Pourquoi done
cette premiere eglise mariale du monde chretien & Ephese, si
ce n'est pour commdmorer quelque souvenir se rattachant au
sejour et B la mort de la Vierge et qui fait pendant la mnmoire
de saint Jean. 4levee sur son tombeau vers le N.-E. dans la
plaine ? II est pueril de penser que cette eglise a Wt elevee
par convenance pour saint Jean, le devot protecteur de la Sainte
Vierge. 11 devait y avoir une raison plus importante.
Les Peres du Concile d'Ephese nous la reveleront. Dans la
lettre qu'ils ecrivirent au clerge de Constantinople pour lui annoncer la condamnation de Nestorius, ils ont employ6 cette
phrase : Nestorius, aprds etre arrive d Ephase, Id oiele thkologien saint Jean et la Mere de Dieu la Vierge, la sainte Marie...
La phrase est 6videmment elliptique, mais elle n'est nullement 6nigmatique. Tous les plus grands hellenistes et philologues, et tout dernierement encore le savant hell6niste de la Facult6 d'Aix, agrdge d'Universit6, M. Edouard Delebecque, tous sans
exception out affirmi que le verbe sous-entendu dans la proposition subordonnme ne peut etre que celui de la proposition principale. et qu'il fallait completer en lisant : ld ot saint Jean et
la Sainte Vierre sont arrives, ou sont restes, ot sont morts. Ce
texte est si fort que le Pere Abel, de 1'Ecole Biblique de Jerusalem d6clare qu'h lui seul il affirme d'une maniere certaine le sjour et le trepas de Marie a Ephese.
Aussi, que n'ont pas imagine les adversaires pour enerver
la force de ce texte I On a dit qu'il s'agissait ici non de deux personnes, mais de deux 6glises. Comme si les Peres, dans plus de
vingt-quatre passages des Actes, n'avaient pas eu soin de la mentionner sp6cialement, quand il s'agissait d'dglises. On a eu recours h l'hypothese ressass6e dans tous les Dictionnaires bibliques, et les pamphlets contre Ephese d'une Eglise double h deux
titulaires : sainte Marie et saint Jean. Etrange 6chappatoire,
heureusement ferm6e depuis qu'en 1930 fut decouverte dans le
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narlrx de la basilique la plaque on I'arche\ique Hlypatios. du
temps de Justinien mentionne que c'est bien a. I'dylise SaintcMaric, ou a eu lieu le Concile.
D'ailleurs, saint Cyrille lui-meme l'a\ait deja dtclare dans
l'Apologie a I'Empereur Thdeodose. Le texte du Concile garde done
toute sa valeur et confirme le sejour et le trepas de la Sainte
Vir-e A Eph6se.
Mais, b quelle date cet veneinent a-t-il pu avoir lieu ?
.Jrusalem et toute la Palestine etaient une terre hostile a
la.· lrie de Jesus. Celle-ci ne pou\ait y \ivre en sireet6. Aux yeux
des Juifs elle etait la mere illgale d'un suspect, d'un ,, namrzer ,.
Les Juifs, qui avaient. os6 miettre 4a monrt Notre-Seigneur n'aurairnt pas hisite a s'emparer aussi de sa Mere et de son protectOi'r saint Jean. Dthjh saint Pierre et saint Jean avaient etd
jadis jet6s en prison, saint Etienne avait ete lapide en 37. Saint
Jaciqus. le fri're de saint Jean, fut decapite en 42. La mort r6dait
autiur de saint Jean et de son prtcieux dL)pot. D'ailleurs, les
Ap,'ti'es quittaient. pux aussi, cette terre d6icide. Eusebe P.G.,
Hist. ecct., livre III, e. V.7;, rapporte qu'aprbs la lapidation
d'Elienne et le martyre de saint Jacques le Majeur. les Apotres
vex-s de mille nanieres, et expulses de la Judde. etaient alles
prlcher l'Evangile dans toutes les nations. Quelle vraisemblance
y a-t-il que saint Jean soit restd h J6rusalem ou en Judee avec la
Saint( Vierge. au milieu d'un danger certain ? 11 dut faire comme
tous les autres ApOtres et rejoindre son chanip d'apostolat qui
elait l'Asie Mineure.
Entre 37 ou i'2 et 48, ii aurait install6 la Sainte Vierge sur
la colline d'Ephese, loin de la haine des juifs, si nombreux a
Eplhbs. et B !'abri du fanatisme des paiens, grands d\eots de la
Grande Art6mis. C'est lh qu'ha 'ige comun6nient admiis de 63-61
ans (selon Eusebe et Baronius), elle serait morte avant 48, date
ol l'nn rencontre de nouveau saint Jean a Ephese.
Ceux qui n'admettent pas la venue de bonne heure de saint
Jean ; Ephese, en reculent arbitrairement la date, soit en 58 depart de saint Paul d'Ephese), soit en 68 (mort de saint Paul), soit
en 70 ruine de Jerusalem). Ces dates ne peuvent se justifier
d'aucune facon. Quel age donne-t-on a la Sainte Vierge ? malgre
la tradition la plus commune ? Que fait saint Jean de 37 a 48
et de 4i8
68, c'est-h-dire pendant trente ans de sa vie, sur lesquels est projetd un voile impen6trable. Lui, le Fils du Tonnerre,
" une des colonnes de l'Eglise ,, aurait-il pu passer inapereu ou
resl." inactif en Palestine ? Combien plus lumineux sont les indi'"- i1,' nous pouvons cueillir a la lumiere des faits, en faveur
d'Mun vcnue de saint Jean de bonne heure en Asie, bien avant
la v-ine de saint Paul (54-56). Tertullien d6clare que saint Jean
est \rtnu de bonne heure en Asie (ad Marc. Lib IV, C. V). Saint
Paul trouva une chretient6 etablie k Ephese et fait mention (I.
Cor. 16, v. 19), des 6glises d'Asie deja existantes, qui les a fondies ? Ne serait-ce que Colosses, Laodic~e et li6rapolis ?
Sain! Ir'nee (Eus. H. E. lib. III, LV) admet que saint Jean etait
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d.'ja a 1Ephi-se, lorsque saint Paul sy trouxait. Hippolyi. de Thebes vir s. , ecrit que Jean enunena Marie i Eph:ee. et qlu'onze
an- apri-. ele niurut a Ephese 'Her. Lib. 111. c. Ill . Elnin. saint
J)r-onle allirine textuellefllelnt que Jean fonda et couxermia toutes
lt- Eglise.- d'A-ie de Script. ecci. P.L. XXIII. col. 62- . 11 faut
ait eu
bien tout de ineuie que -aint Jean, a\ant sa \ieille-'e,
- e-lises
tout le tIemps dte fi'tnder et de gouverlter toutes eos s-l'

d'As-ie Nineure. dont f'.tablisseinen t na pas dfl si fa;ire sans
-Ce que nous laiss--nt 4.nt-nidre
lutte-. t -ans rlsistaines. d'apr'~imeIa--ge de J'Apocalypse.
ni-,
T'ei sil-nt en! rncsuull; quelues-uns- des aragurents ql' lirent
xaloir leI partisani- de la tradition d'Ephii-e.. La t"adition
d'Epl'hli-c a poiur elle des textes. des dilcu!nents. des nirlnuents
his.itriqu,.-. .Jerusale n en est dprnurvue. Elle s'appuie isrdes
alp'eryphli,. et -ur la famieuse I -ende euthymienne

ix"

. . in-

terposee daný les ecrits de saint Jean Damascene vim si.. Elle
a joui jusqu'ii d'un ceddit incontri;l, et a beneficit du diedain
que !on allichle plur ia tradition d'Ephi-se. Les Mdriwuires de Tilleiont firfnt -ensation

et le savxant

pape du xmri'

si;,:le. Be-

noit XIV, en accepta ls- concluiuins. pui-que dans son Trait: des
du Vendredi Saint. en lrominentant ce
le jur
'aint.s Mystires,
texte de saint Jean , A'rcepit eam in sua ,, ii dclara : .finl Jean
qui Marie
It
cmmena Marie, c e'rst delb
en partant pour Ephsi'.,
s'est encole' au riel ,.L'autorit6 d'un tel conmmentaire. lien que

prive. doit etre prisi- en serieuse consideration. Si I'mn ajoute i
-e<docunments que ['FTlise syrienne jacobite a toujours acceptO
la tradition d'Epl:se. et que. encore actuellement, elle y est
tidile, il y a de quoi faire rfeilthir ceux qui disent encore
que la traditin d'Ephise n'est pas fondee.
Alais crlmeninit a-t-on pu d(louxrir exactement I'endroit
d'Ephise oin ]a Sainte Vier-_e avait xecu ses dernilre- annees,
a I'abri des dangers et des persecution? . Ecoutons ici les d'iu
sup,-ripur des Iazaristes de
elarations de M. Eu-nrGe Plin.
Simyrne, qui fut lapitre de Panaya depuis 1891. jusqu'a sa
mort en 19128. pendant quarante ans : lIs ,;crits de Cath,'rine
f
, fntour nous I'Eitile lre MIjays qui nouts
Enn'cric'-h, dit-il. fr
qluida ce'rs la maison de la Saintf, Vi,'r'e,.
Au-.sit't, on se r-rrie : Eh ' quii. prendre comme guide une
visionnaire ? En un siecle oi I'on a peur du surnaturel et oil
f'on prlt(-w•l que Dieu n'a pas ia inte-renir dans lesiedvnements
hunrain-. cetie indignation parait naturelle a ceux qui n'ont pas
la foi et qui ne croient qu'aux nimthodes dites scientifiques.
Mais pour coux qui, tout en avant la foi, saxent que les visions ont besoin de contri'e avant d':tre admises, aucun s,'andale. Dieu n'a pas besoin de la permission des savants et du
recours a leurs procedds quand il desiro commiuniquer aux iames
de son choix quelque connaissance qui dchappe aux investi.ations humaines. D'ordinaire. il choisit les ames les plus simples,
les plus humbles, les plus ignorantes. afin de mieux montrer sa
sagesse et sa puissance. Ainsi Pn a-t-il agi a Lourdes, a Fatima
el partout ailleurs.
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Les \ision.-. les extases, tous ces plienuin6nes mystiques souii.i a un contrule rigoureux, atin d'en ecarter liiypothiise de
Irhallucination ou de I'hysterie, peuvent devenir des sources d'inflormatiuns scrieuses, minle si ils constituent

des modes de con-

naissance en dehors des voies ordinaires : Catherine Enmmerich
a ce sujet, est a l'abri de tout soupcon.
Cette pauvre paysanne illettree de Diilnen '177--1824), religieuse augustinienne d'une pietd angelique, qui n'axait jarnais
xiya '-, qui 6tait restee clouue douze ans sur son lit de souffraince. 6tait fa\orisee
de stigniates sanglants aux mains, aux
pied-, au cute et sur la tete, et jouissait de charismnes particuliers qui lui faisaient \oir dans ses meditations extatiques les
tableaux de la Passion de Notre-Seigneur et de la vie de la Sainte
Virie. dans o'rdre du calendrier iiturgique. Elle les voit luminiiux et vi\ants ; elle tache de les retenir le plus tidelement
posil-ble et les repete de\ant ses interlocuteurs. Parmi ceux-li
se trouxe le litterateur allemaiid Clemens Brentano. dans I'nme
duiqul la voyante lit les secrets les plus intinies de sa \ie desordoniine. Boulevers6 par ce pouvoir surnaturel de l'infirle, Brentain se convertit et se fait le secretaire bntlo•le de la vovante.
II (lrclare lui-imnnie qu'il a entendu d'elle des hioses qui lui
etaient completenient inconnues. II recueille done le recit de ses
extases : it leur donne une forine litteraire qui est la sienne.
mais qui n'altere cependant et n'aimpifie d'aucune t'acon la substance des faits quoiqu'en ait dit par devoir professionnel. le
prowiteur de la foi. Ie PI're tifinpfner, lors du proces canoniique de la v\nerable voyante ; et il faut souhaiter avec le
R.P'. C:lenlens Henze, Iledemptoriste de Rome. dans son livre sur
Catherine Enunerich, reenunent paru. que justice soit faite de
toil'- Is exag-rati-tons qui ont ett a\ancees contre la voyante et
soni i drle secretaire. C'est ainsi que parurent le Licre de la doulourrsex Passion de .otre-S'eignetr, et la Vie de la Sainte Vierge
Id',lir'- les ri'ion.s de Catherine Ernwtrich.
\. I'Ahli t; ouyet. de Paris, qui en lut la traduction franqaise.
tit .ýn 1881, le \oyage expres de Paris a Smyrne, non sans 6tre
pa,-- piar la Palestine ofi il axait eu Foccasion de contr6ler
l'e;xatlitude des descriptions de la voyante. au sujet de la topograpjhic des Lieux Saints. II vint a Snmyrne, se rendit a Ephise.
et il put identifier i la hate le site et la maison. Il rentra en
Fr;tnr. mais il ne russit a convaincre personne. Ce n'est que
quiztc ans apris, en 1896, qu'il revint i Sniyrne. II se rejouit
de ia dcouverte qui avait 6t6 confirnide et reconnue et constata
en*.-re une fois que. comnme en Palestine. Catherine Emmerich
aviit (dit vrai a Panaya.
En 1891, M. Poulin, fit bien malgrd lui la lecture des Visions
de Catherine Emmerich. sur les instances reitderes de la SupDrieure des Filles de la Charitd, Sceur Marie de Mandat-Grancey,
qui devait plus tard acheter de ses propres deniers la sainte
rimaton et ses environs au sommet de la colline. 11. Poulin fit
part de sa lecture h ses confreres qui se montrbrent des plus
sceptiques, et les moins credules d'entre eux. le savant alsacien
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M1.Jung, en tIte, ancien officier du genie et professeur de sciences bien connu, partirent en expedition dans le but de cueillir
en dtfaut les declarations de la voyante. Apres cinq jours de
recherches dans la montagne quand, 6puises de fatigue et touEmentes par la soif, ils decouvrirent providentiellement les ruines de la maison. et qu'ils constaterent sur place, livre en mains,
1'exactitude du site et de la description de la maison faite par
Catherine Emmerich. ils retournerent convertis et convaincus,
que jamais h continuer leur enquete d'une maet plus d &cides
niere scientifique. C'est ce qui fut fait. Elle dura plus de quinze
jours, apres lesque!s, il n'y avait plus de doute & avoir ; its
avaient decouvert les restes de la maison de la Sainte Vierge.
Les savants, les arch6ologues, les architectes attitres, apres enquote sur les lieux, d6clarerent que les fondations de la maison
pouvaient remonter au premier siecle et que deux chapelles lui
avaient it6 adossses, l'une au iv* siecle, I'autre au vir. Ce lieu
6tait done depuis longtemps un lieu de culte autour d'une naison
tros ancienne. Celle-ci 6tait la seule chapelle subsistante. car les
deux autres etaient tomb6es en ruines. C'Btait Panaya Karakli,
ou. le 21 novembre, de temps immemorial, I'on se rdunissait pour
comnni•morer le passage de la Sainte Vierge, et dans la plaine,
Panaya Krifi, oil chaque vendredi de PAques, on rappelait que
la Sainte Vierge s'y etait mise A Fabri de la fureur des paiens.
Les enquetes trbs serieuses qui ont t6tfaites ont aussi permis (l''tablir que, de temps immemorial, les habitants de Kirkinge, descendants des anciens chr6tiens refugi6s dans la montagne, venaient par centaines c6lebrer avec leurs pretres, le 15
ao it. la Dormition de la Vierge, dans la chapelle de Panaya,
bien que leurs livres liturgiques ne fissent mention que de Gets&mani. On se trouvait done en face d'une tradition locale hien
caractdrise, transmise de ge4nration en gen6ration et vivante
jusqu'a nos jours.
Au sommet de la colline, il devait y avoir une colonie chr6tienne puisque les travaux d'excavation entrepris en 1898-1899
ont fait dkcouvrir des canalisations en terre cuite qui venaient
alimenter un grand bassin de quinze mbtres de long sur huit
mrtres de large, des squelettes renferm6s dans des tombeaux en
brique, des monnaies du temps de Constantin. de Constant et de
Justinien ; des lampes fundraires, des terrasses pav6es de mosaique : des restes de maisons. Bref, assez de vestiges certains
pour confirmer I'existence d'une colonie chretienne qui s'Rtait
formie in-haut, autour de la Sainte Vierge. comme d'ailleurs
I'a\ait ddja indique Catherine Emmeiich.
D'ailleurs, saint J6rome, dans sa traduction des Chroniques
d'Eusibe (P.L. XXVIII. 603) mentionnait que saint Jean avait
sur la colline un Hospitioluw. oi ii aimait. se retrouver avec
ses amis. Saint Grigoire de Tours (570) et saint Willibald (720)
rapportaient que les pelerins se rendaient au sommet de la colline pour voir , une maison avec quatre pans de mur, sans toit
of saint Jean allait prier et offrir des sacrifices pour les peches
du mnonde ,.Pourquoi ce lieu ktait-il si cher au coeur de saint
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Jean ? Ne serait-ce pas parce qu'il y avail contemple de ses yeux
Marie en exil et Marie dans la gloire de I'Assomption ? Ces deux
tableaux devaient s'etre graves d'une maniere ineffaCable dans
sa m6moire, ainsi que le mot solennel entendu du haut de la
croix : Femme, voild ton Fils. Aussi quand, dans I'antre de Patmos il veut decrire dans son Apocalypse (XII. 1-14) les luttes
et les triomphes de I'Eglise, il retrace la figure de Marie, de la
fcmrme par excellence, que Jesus lui a donnm pour mere.
Cette femme, Marie, est le , grand signe u qui apparait dans
la femme rev6tue du soleil, la lune sous ses pieds,
le ciel, et une couronne de douze etoiles autour de la tete. Ce sont les
douze apOtres, dont elle est la reine, car elle est la reine de
I'Eglise, dont le corps mystique est Jesus. Cette vision de gloire
ne fait pas perdre de vue l'autre tableau plus sombre de la
femme qui engendre un fils, qui est roi du monde et qui doit fuir
par deux fois dans le desert pour kchapper aux embUches de
Satan. Le deuxibme abri pourrait bien dtre la colliue de Panaya.
Ainsi, saint Jean est le premier ap6tre qui fait de la femme,
c'est-h-dire de Marie, la figure de 1'Eglise, puisqu'en effet Marie
fut ]a premiere Eglise vivante ou habita le Verbe incarn6 et est
encore la premibre missionnaire de Jesus dans le monde. Quoiqu'il en soit de ce commentaire pourtant autoris6, on dolt retenii que saint Jean avait du garder un souvenir ineffacable des
mnrveeilles qu'il avait contemples sur la colline et qui avait
dktermind la naissance d'une colonie et d'un culte, la haut, a
Panaya Kapulu.
Ainsi done, Catherine Einmerich, coumne nous venons de le
voir. fut I'Etoile des Mlages qui indiqua la maison de Marie sur
la colline. Ce n'est pas elle qui I'a creee, pas plus qu'elle n'a crid
la tradition d'Ephise. Elles existaient avant elle. Les Rvl6ations
de la voyante ont permis d'identifier la maison de la Sainte
Vierge et de confirmer indirectement la tradition d'Ephese.
II faut 6tre vraiment de parti pris, si apr6s tous les travaux,
toutes les enqurtes scientifiques, toutes les constatations dQniint contr616es, qui ont et6 accomplis jusqu'ici, on veut pretendr!e qu'i n'y a aucune correspondance entre la realit6 et la descri ption qu'en a faite Catherine Emmerich. Le proces-verbal si
couisciencieux de la Commission d'enqukte eccl6siastique (1"* ddcembre 1892), presidde par Mgr Andr6 Timoni, temoigne de la
conformitd parfaite de ce qui est d6crit dans les Rdvelations
et de ce que l'on voilt sur place, comme aussi de la vdrit6 de la
tradition locale recueillie en ces lieux. Et si malgr6 tout 1'on
e4t encore tent6 de croire h un pur hasard, qu'on se souvienne
que ce mot nest pas chretien, qu'il est irrationnel, et qu'en dfinitive, comme l'a si bien dit Bossuet : le hasard est un mot
vide dont se couvre notre ignorance des coincidences d'dvdnements concertis dans un conseil supdrieur d l'intelligence humaine.
Quand le docte et intrdpide M. Eugene Poulin, apres quatre
an? de silence, rdsolut d'annoncer au monde chritien la decou-
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verte de la maison de la Sainte Vierge, a Panaya, h la fin du livre
qu'il dcrivit en 1I96. it fit cette courageuse et noble declaration :
, .Nous n'acous dit que la vlrite. Vencz et voyez. Nous ne disirons que la ciritl. Nous n'arons aucun interit d'aller contre la
vdrit;. Et it ajoute comme Gamaliel au Sanhbdrin : Ou I'wu.re
de Paaaya est de Dieu, ou elle n'est pas de Di'u. Si elle est de
Dieu, les oppositions n'y pourront rien. Et si elle West pas de
Dieu, qu'elle tombe, et qu'il i'en soit jamais plus question. Amen.
Admirable declaration d'un homme sincere, humble. dlsint&resse. 11y a longtemps que nous l'avons adoptee, depuis que nous
nous sonmnes attachds a ressusciter Panaya.
Durant les trente ans de luttes qu'il cut h s-,utenir 1e oi
ne lui furent epar-nees ni les critiques moqueuses. ni les violentes attaques, M. Poulin eut cependant des heures de cti--lation. Ce fut en 1892 1'approbation officielle de l'arche\~'iqe de
Smniyre. \grr Trmoni, avec la permission d'exercer ie culte -t de
faire des pilerinages. Les pelerinages ne commencerent Iu'en
1896 et continuerent ric4ulibrement chaque annie jusqu'en 1914,
date de la premibre guerre mondiale.
En 1906. le docteur en theologie et en plusieurs autres branches, le savant abbh Niessen. de Cologne. publia sur Epl:.-s et
Panaya un livre documnente et decisif dont les Bollandistes redoutaient les coups portes contre Jerusalem et Getsemani.
Les t6moi-na-es c:onc(ordant des areleol.gues, des arr:hitectes. sur la haute antiquit6 de la chapelle confirmaient M. 'oulin de plus en plus dans son opinion. Comme nous f'avons deja
dit. le Pape Leon XIII, le 18 avril 1896. par un bref special. depouillait in perpetuum, de ses indulgences seculaires. le tonbeau dv la Vierge. a Getsmiani.
I.e 4 octobre 1912, celui qui fut plus tard. le cardinal de
Lai. x\nait en personne a Ephese pour se rendre compte de la
realiti et se retirait plus convaincu et plus enthousiaste 'iue
jamais.
Le Pape Saint Pie X, conxaincu par le texte de saint Jean :
Acvepit eam in sua, se declara en particulier pour Panaya. II
en\oyv par -on secretaire d'Etat, le cardinal Merry del Val, ses
enioura-ements et sa benediction paternelle aux vaillants ouvrier- et ses meilieurs \reux de succs aux chercheurs du tonibeau. II promit egalement les indulgences des Saints Iieux
la
chapelle de la Vierge. La mort le surprit en 1911. h la veille
de la premiere guerre mondiale.
Quatorze ans plus tard, en 1928. mourait M. Poulin, le grand
champion de Panaya, non sans avoir assistd avec une profonde
douleur ý des devnements qui avaient ruind son oeuvre. Mais
convaincu qu'il Mtait de la verite. il avait kcrit de sa main sur
une feuille de papier. le 26 juin 1926 : Panaya, comme Lazare,
iu sortiras du tombeau. Ce pressentiment etait une prophetie.
Les pieprinages reprirent en effet modestcment entre 1930 et
1904. Mais la deuxibme guerre mondiale semblait devoir donner
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le coup de mort a son oeuvre. Mais encore une fois. la prophetie
se rcalisa. Et Lazare sortit du tombeau plus vivant que jamais.
Nous sommes en 1948. Le monde catholique se prepare a la
grande definition doginatique de l'Assomption. En Turquie, on
parle serieusement en haut lieu d'etablir des relations diplomatiques avec le Vatican. Le Gouverneminnt turc, libiral et bien
di'spos, \cut donner un temoignaige de soi., intirit rt de sa sympathie au Saint-Sigce. M. le Docteur tn th.ologie, professeur
Karl Gscihwind. prrtre retraite de Bale, a puist dans les erits
du t.P. Fonck. de l'lnslitut biblique de Rome, I'amour d'EphIse
et de Panaya, prepare avec ses amis d'Istanbul, un pelerinage h
Panuaya. pour I'Alnne Sainte. Ce projet parvient a la connaissance de Reset Saffet Atabinen. prdsident du Touring Club
d'lstanbul. Grace a sa haute influence, les memnbres du Gou\ernement preside par Son Exc. Adnan Menderes. s'y interess-rent
\i\c ment et aussitut, I'on dernande a I'archex-oque d'Izniir, un
rapport d6taillU, sur l'itat de la question : JP''rusalcm ou Ephi'se.
L'e.xpos6 fut substantiel. clair et impartial. I.e Conseil des Miniiilres I'adopta et fit de la question d'Eplih-e uin cause nationale. I.e directeur gendral du Tourisme d'Etat. le docteur Halim
Al ,t.
accorda son bienveillant appui it la construction de la
belle route de neuf kilomitres do long sur neuf rmetres de large
qui conduit jusqu'au sommnnet de la colline. en partant de la route
inatinaale Izmir-Aydin. I.e ministrre des Posies, le 18 aoit 1953,
;iiwltait. fait inoui dans I'histoire de la Turquie. une serie de
six timbres. dont les cinq vignettes representaieint : la maison,
la chapelle de la Sainte-Vieryte, la basilique diu Concile, et celle
de stint Jean, avec la Grotte dcs S',,t iiortmanls.
Entre temps, comme il fallait creer une atmosphere de lib;ralitiýo. d'iint:ri't et de -sympathie autour de la question. Nl.r
Sua;l Yurdknru, prtsident de I'EKy' Tu'rizin, lnuttait son influence
et s-* connaissances au ser\ice dte la cause. tandis que Hikinet
Bozkurt. publiciste. devenait le rapporteur emu de nos ceremonies et de nos progr s. Durant six mois, directcment ou indirecteinent. la presse turque s'occupa de questions religieuses, heauciip plus qu'on n'en avait traiti durant un sibcle auparavant.
Le tourisme, comme dans tous les pays et pour tous les pelerina'vs. que ce soient ceux de Rome, de Jerusalem et de Lourdes,
ou d'ailleurs. ne pcut pas ne pas intervenir pour I'organisation
mat:rielle. pour les transports, pour le logement des pelerins.
.C'-ta l'autorit6 religiouse locale de sauvegarder u tout prix le
,aractDre moral, spirituel et religieux des lieux de plerinages.
C'est ainsi que par un concours de circonstances providentilles, sans qu'il n'y ait jamais eu de denarches personnelles
inlupirdes par calcul ou intero''t. lCEurc de .Yotre-Dame d'Ephese,
de•tuis la restauration du sanctuaire en 1951. a repris avec une
vitalit6 nouvelle et a abouti a un essor mer\eilleux, rassurant
prir I'avenir.
Comme le Souverain Pontife le desire, le sanctuaire de Paniy;i est ouvert i tous les fideles de n'importe quelle race et
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de quelle religion. A certains jours, c'est par centaines que les
pblerins affluent et le mouvement actuel est bien de vingt-cinq
mille a trente mille p6lerins par an. Plus de la moitie appartient b la religion musulmane. Ce sont des chefs d'Etat, des ministres, des ambassadeurs, des officiers d'dtat-major, des militaires de I'armee de terre et de mer, des professeurs d'Universit6,
des membres des Ecoles bibliques et thdologiques. Des ecoles entiieres de jeunes gens, de jeunes filles, avec leurs directeurs et
leurs professeurs. Tous viennent vendrer la Sainte Vierge, la
prier. lui offrir un cierge, boire de son eau miraculeuse. ou en
emporter avec eux pour les malades alit6s. Les plus ferventes
font des vceux et laissent en temoignage un foulard de couleur,
de sorte que la statue de la Vierge est encadrde de longues guirlandes de foulards pareils A des fleurs.
La Vierge Marie, toujours bonne et accueillante, sourit tious
ses enfants. les exauce, guerit les malades, console les alfliz~s.
Nous avons s.inal6 deux miracles contr&lds et plus d'une dizaine
de guerisons declardes ; mais notre oeuvre n'est que d'hier et nous
ne disposons pas de bureaux de constatations ou d'organisatioxn
hospitalibre. Le service religieux est assure par les Petite Fr&res de Jdsus, de Charles de Foucauld, assist6s de deux Petitei
Swurs de Jdsus. Et it certains jours, particulibrement les dimanches. la foule est si grande qu'on ne sait comment contenter tout
le monde. Oui, grace it La Sainte Vierge, I'(Euvre de Panaya est
en plein essor et consiitue un lieu de culte unique au mnude
oil clhrtiens et rnusulntans rivalisent de pi6t6 envers la Tr's
Sainte Vierge Marie et rendent hommage a celle que toutes les
nations d'Orient et d'Occident doivent proclamer bienheureuse.
I.e Souverain Pontife a enrichi de faveurs sp6ciales le -anctuaire e Panaya et les pelerins qui le frequentent.
Dernierement encore, le Saint-Pere, dans les lettres api'toliques dont il daignait honorer Farchev6que de Smyrne, a
I'occasion de ses noces d'or sacerdotates, le 25 juillet 1957, se
plaisait i rele\er l'action et la pidt6 du pasteur qui avait su
ranimer la ddvotion des fideles envers la Sainte MAre de Dieu
non sans proimouvoir et organiser de frequents et nombreux
pelerinages h EphBse. ou, d'apres la tradition, Ut Traditur, est
conserve son tombeau c ubi asservatur ejus sepulchrum ,.
Ce document pontifical si bienveillant est pour nous un
reconfort puissant et une eloquente justification.
Le culte de Notre-Dame d'Ephese est done solidement 6tabli, et le titre de Notre-Dame d'Eph&se rdpond a des r6alitds surnaturelles qui constituent la plus pure gloire de la Sainte Vierge.
Le titre de Notre-Dame d'Ephese rappelle le titre de la Maternitl divine qui est a 'origine de tous les privileges dont a joui
Ihumble vierge de Nazareth. Si elle est I'lmmaculde Conception
de Lourdes, si elle est appelde Notre-Dame de l'Assomption, la
Midiatrice des grdces, et la Reine de l'Univers, c'est parce que
avant tout, elle est la Thdtokos, la Mere de Dieu. On doit en
dire autanf des autres titres, d'Associde, d'Auxiliatrice, de
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Cooperatrice de la Redemption, qu'a la suite du grand docteur
marial, saint Albert le Grand, lui ont reconnus de prdefrence &
d'autres appellations, les Souverains Pontifes, les Papes
I.on XIII, saint Pie X et le Pape Pie XII, dans diffdrents documents pontificaux.
Le titre de Notre-Dame d'Ephese rappelle encore l'origine
du culte glorieux de Marie, a travers les siecles et A travers le
monde.
C'est a Ephese que Y'etoile de Marie a paru pour la premiere fois & ]'horizon. Sur la colline de Panaya, apres les brumes du deuil et de 1'exil, Marie apparut le jour de son Assomption, comme la vit saint Jean, sous les traits de la femme rev&tue de soleil, etincelante de lumibre ; mais ce fut pour disparaitre bientol dans la gloire de la Sainte TrinitO. Apres son entrde triomphale dans les cieux, elle devait rdapparaitre A Ephlse,
dans la gloire incomparable reser\de a la Theotokos. la Mere
de Dieu, au concile d'Ephbse, en 431. Depuis cette date, 1'Etoile
dp la Mere de Dieu n'a fait que monter, Quasi aurora consurgens,
lout en restant comme la lune, Pulchra ut luna, un pur reflet du
soleil, car son eclat est d'emprunt. Dans les temps modernes,
Marie brille comme un, 6toile dans le ciel si sombre de 'humanitd. Le xix* et le xx* siecles, sont par excellence des siecles marials. Au moment oir les erreurs les plus funestes, le mat6rialisme,
Ir. rationalisme, I'athdisme, cherchent a detruire Dieu et son
Fglise. Marie se dresse dans le ciel pour assurer la victoire sur
lermenmi. En 1830, au ddbut du xix* sikcle, oil les attaques de
I ii:pitdl commencent, Marie apparaitra a Paris A la rue du
Ba(. sous les traits de Notre-Dame de la MIdaille miracul,:use,
It~ mains
a
ruisselantes de graces. La Vierge Immacul6e inaugure
s.-n action dans le monde. En 1858, la grotte de Massabielle sert
de trene a la Grande Dame Blanche, qui vient reveler son nom :
J, suis l'lmmaculde Conception, dit-elle, et elle publie son messa'e de penitence et de pribre, tout en confirmant I'infaillibilitd
d& la ddfinition pontificale. A Lourdes, I'Etoile mariale est h son
znTith : elle n'aura pas de d6clin. En 1917, au ddbut du xx" si&cle, au moment out le communisme pnketre en Europe, a Fatima,
If 13 mai, le jour meme de la consecration 6piscopale du Souverain Pontife actuel, la Cova de Iria devient le sanctuaire de
soin Gour immacule. C'est de ce coeur qu'il faut attendre avec le
Pape Pie XII, la conversion de la Russie et le retour de la paix
dan- l'univers. Mais dans toutes ces apparitions mariales, que
ce soit a Paris, A Lourdes ou a Fatima, la Sainte Vierge ne
publie son message et ne donne de signes de sa puissance dans
le ciel, qu'apres avoir fait reciter par les voyantes et par Ja
foule qui les entoure, le Rosaire. cette pribre celeste qui carillonnic 1'envi le titre de Mere de Dieu. Partout, le titre de NotreDame d'Ephbse est implicitement acclam6. Quand,
ILourdes,
parrilles A un fleuve mouvant de lumiBres, s'organisent les proceosirns nocturnes qui parsement d'dtoiles terrestres le domaine
de FIlmmaculde, souvenez-vous que c'est A Ephese que se sont
allrminis les premiers flambeaux et organisdes les premieres pro-
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cet-iouns octlurnes en l'hunneur de [a Thotoukos, la Sainte Mere
de Dieu. Car la plaine d'Ephise, qui avait olfert uae de ses plus
belles cullines. le Bulbul Day, i la Vierge Marie, pour lui zserir
d'abri. et plus tard de piudestal graindiose a sun Assomption, la
plaine d'Lphlie. dis-je, a 6tti
rtialeient I'immense parxvi lumineux oii tut acclami
datns la iuit le Nonr de la Mlre de Dieu.
Ephi-se, avec la niaison de la Sainte Vierge et la lasilique
du conieile. rut encore la premiire \ille mariale du monde chr&
tien. Si i ces ionuments on ajoute encore la basilique de SaintJean. et la (irotte dcv Sept-Iorniants. vraie catacoumb asiati4tie de sept cents tonibeaux, sans oubiier la ville voisine de
Hiertapolis, a('cc le tomibeau et la basilique de Saint-lPhilippe,
la plaine d'Ephi.se rev\-t alotr' un caractere sacre, dans rette re-ion de la Turquie que Vl'n a pu appeler avec la Cappadoce, un
reliquaire dc souei'nirs et de
otununments clhrtiens.
Que si I'Paiaya. qui s'impose desorniais a I'attention du
nii,'nde catholique. ne riussit pas encore a attirer tous les suffrages. i! lie faut pas s'en attrister, mais au coniraire s'en rjouir axec nous. puisque de cet Rtat de doute persistant, c'est
encore la Sainte Vier'ge qui est bniiieiciaire en Turquie d'un
autre sanctuaire, unique au monde, oui, igrce i leur vet'nration
cconlllune pour la Sainte Vierge, la:reti 31eryam Alna. s'op're
un t-apprlwchliem ent spirituel entre chtetiens et imusulmans, et
s'attirimient des cruyanee esonnllunes dont les resltats ne peuvent 'tre que dest plus consolants. (iin ne gagne rien itne pas
se rtinnaitre et a rester (trangers, sans clihtrcher a tvou\er ce
qui peut nous unir et nous idifier.
L.ourd'is. coiioine Fatiima. dont les noms et I'lhistoire 'voqufnt le souvenir de rapports aver les Sarrasins et les laur's,
devx ;ient ietre les premiires villezs
i temoigner de l'inter't et
de la ymipatliie aux pidlerinages ia Ephese.
I.Lurdes. en particulier. dolt se souvenir de l'approbatiin
Pe di' enco'llliragetlents qu'adressait aux vaillants chercheurs tie
la nai-sn de la Vier'-e, le Pape saint Pie X. maintenant qu'elle
a I'lhonneur de le \venerer dans une basilique moderne qu'elle
lui a dtdit'e. et qui. pour "tre depouillbe de tout art c!assique,
n'"-n derinurera pas mnoins une reaiisation technique et pratique,
tiute 'i I'htnneur de reux qui l'ont conmue et rnende ia bonne
fin. ID)so)rmais. dans les I0ulletins, les revues, ]a presse catholique. I'indiffl'rence voulue. le silence deliberd, l'ironie facile. Ie
parti-pris inconprehensible, vis-x-vis de Notre-Dame d'Ephese
n'est plus a la page. Qu'on se souvienne de la re.le d'or de
saint Augustin : In necessariis unitas, in dubiis libertas et in
omnibus. coritas. AprEs ce centenaire, il est h esperer que le
titre de Notre-Dame d'Ephise sera inieux connu et respectC.
Puissent done ces deux grands centres de pelerinages mondiaux promouvoir. aupris des organismes comp6tents. un courant r•unlier de pblerinages vers Ephese et vers la maison de la
Viere i IP'raya. Je suis sitr que Notre-Dame de Lourdes et
.iotre--Dame de Fatima ne peuvent que sourire A ce pieux pro-
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jet qui conduira les fidlels \ers la colline verdoyante et enchante. qui lui servit d'abri. et vers la plaine ensoleillee qui fut
I'lihunlle ber,'eau d -son culte et dc sa grandeur, Memorare dierum humilitatis tuae Estli. 15').
Qu'il soit done permis "i l'archevi'que de Smyrrne d'attirer
la bionveillante attention des diff,'rents dioceses de France et
d'Europe, sur les pelerinages d'Ephese. A tous les fidloes amis
d l'O(rient chr6tien, il redit la pressante invitation que faisait
i'ap',tre infatigable de Panaya. M. Poulin : Vene: et royez. Nous
ne cherclions que la xdrite.
Venez voir les nierveilles accomplies par la M~re de Dieu
sur lez rixes de la nier Egdenne, conime sur les bords du Gave.
Venez \vnerier Marie dans Ja dernibre deineure de son existence
terrestre et dans la basilique ofi elle fut proclamde Mere de
Dieu.
Mais surtout, venez prier Notre-Dame d'Ephese pour I'Orient
et I'Ocrident, et pour implorer d'elle la grace si desirde par le
Souverain Pontife. le Pape Pie XII : l'union des esprit, et des
eowurs, dans la v\rite et la justice, la charite et la paix. Amen
Oh ! Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ; e.rauce:linous.
Oh .' Notre-Dame d'Ephese, souvenez-rous de l'archverch, de
Sm yrne.

EPHEMERIDES VINCENTIENNES
Arec cette quatrieme tranche, nous tenons le dernier trimiiestrl
de ld'anne octobre-de',' mbnhr. dans la suite des Epihdmerides \incentiennes, yerbes de sourenirs pour chaquc jour de
I'atanne.
Les deux pr'emi'ers trimrslrei

,e

lrotuuenlt aUL tome 122 des

Annales, pp. 175-24i et 551-667.
Lc troisii'me trinestre se lit plus haut, pp. 234-326.
Pour la conmmodite de la lecture, 'ensiemble de ces divers
trx,'tes recus ra constituer un volume separe qui prdsentera sans
plus la suite de ces dcocation.s quotidiennes.
Ce travail de M. Jean Gonthier est un heureux essai d'exdcution du Deret 32 de l'Asscrhlbfe jedndrale de 1955 : paralldle
au M3aryrooloye du repas de midi, une lecture de souvenirs pour
Ic soir ; et, pour chaque jour, une liste des defunts de ia Proi.ince, dont c'est l'anniversaire. On s'est ici bornd aux trepasses
dr.e cinqualte dernieres anides.
Ainsi mises sur pied. ces pages et ces notices rdalisent en
une premibire s 6 rie, lne suite d'El'ph6morides vincentiennes.
F. C.
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1" OCTOBRE
en 1915, Marcel Chazal, etudiaut de la
:
jour
ce
Defunts de
Mission, tue par un eclat d'obus a son poste de brancardier. En
1919, a Paris, Frere Felicien Doriol ; en 1923, A Paris, M. Albert
Riviere. En 1956, a Paris, M. Emile Joppin.
En 1794, dans la rade de l'ile d'Aix, a l'embouchure de la
Charente, mort de Nicolas Parisot. II n'y a que quatorze ans,
que, venant de Besancon, son diocese d'origine, il est entir dans
la Compagnie. Place au s6ninaire de Metz, il refuse Louu les
serments que la legislation revolutionnaire exige de lui. Arret6,
ii est condamnný a la deportation. Avec une douzaine d'autres
pr&tres, il est, par petites 6tapes, dirige vers Rochefort, des le
debut de 1794. Le 21 mai, Nicolas Parisot et ses compagnuns
sont jet6s dans la cale d'un vieux bateau o. sont deja entas-es
pres de cent cinquante ecclsiastiques. La vermine et la nourriture grossiere et insuffisante finissent par faire de notre confrere, a son tour, uu de ces cadavres que chaque matin les survivants devaient jeter dans une barque et aller enterrer. Niculas
Parisot a Wtd inhume dans File Madame, avec un grand noibre
de confesseurs de la foi (1).
En 19i0, a Laroque, au diocese de Montpellier, est inaugur6
le miottnuLint destine a commemorer le souvenir d'un illustre
enfant de la paroisse et d'un lils de saint Vincent : M. Fernand
Portal qui naquit i Laroque le 14 aott 1855. Dans la Croix,
Mgr Calvet avait annonc6 le projet de ce monument, et les nonbreux anciens disciples de M. Portal, que comptent le Clerge et
I'UniversitL, se firent un devoir d'y repondre par leurs oboles,
et aujourd'hui, par leur presence en ce pittoresque village des
bords de l'H6rault. Le prieur de Laroque, M. Gaston Cazet, a
mis ses talents et son coeur a organiser cette journee destinee
a glorifier celui qui est son compatriote et son frere en religion. Le matin, Mgr Duperray, edvque de Montpellier, b6nit le
monument, apris que I'aum6nier du lyc6e de Nimes, le chanoine
Gasque, disciple de M. Portal, eat retrace la vie et l'ceuvre de
son maitre. L'apr±s-midi, aux Halles municipales de Ganges, le
chef-lieu de canton, catholiques et protestants sont convoques ;
et ce bel auditoire donne toute son attention a M. Pierre Mesnard, professeur de philosophie i la Facult6 d'Alger, qui, avec
aisance et chaleur, exalte l'apostolat de M. Portal pour I'unitd
des Eglises, son action pres des 6e1ves de 1'Ecole normale superieure et son dovouement aux oeuvres sociales de Javel. L'dv•que de Montpellier conclut en rappelant le devoir de la priere
pour l'unite et la n6cessit6, pour les catholiques, d'une vie dont
le christianisme attire les freres s6pards (2).
En 1951, A i'adroport de Montreal, trois Fillas de la Charit6
atterrissent. Elles vont prendre la direction de l'Aide aux Vieux
Couples, moderne forme des Petits Mdnages dtablis A Paris par
Monsieur Vincent. Montreal est la quatrieme maison dont les
Soeurs sont charg6es depuis leur arrivde au Canada en 1948 (3).
(1) Annales, t. 51, pp. 182-185. (3) Annales, t. 116, pp. 287-289.

(2) Annales, t. 116, pp. 90-92. -
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2 OCTOBRE
bDfunts de ce jour : en 1914, a Pernambouc, M. Emile Dýleiy : en 1919, a Lyon, M. Albert Clamouse.
En 1710, a Paris, les restrictions et une Cpidemie de tievre
In::Ldigne, - cons6quences des guerres desastreuses qui marquerent la tin du grand regne de Louis XIV, - font h Saint-Lazare,
deja bien 6prouv6, une victime de plus : M. Francois Watel,
superueur general. 11 n'a que cinquante-neuf an-.
Sa solide
sante et sa belle prestance - dont le Roi-Soleil le fdlicitait avaient fait augurer, lors de son 6iection en 1703, un lonw et
fructueux g6enralat : car Franmois Watel, Ine a Tranois, au
diocese d'Arras, avait montre sa valeur conune superieur du
seminaire d'Auxerre, de 1681 a 16i89, comnie superieur d'Amiens
pendant quatorze ans et surtout comme visiteur de France.
L'Assemblee de 1703 le choisit de prtference a Franouis Htl'ert.
cure de Versailles, qui comptait de nonibreux amis itla C:0our.
Le auuvernement de ce cinquieme superieur general, qui fut
le premier successeur de saint Vincent a n'avoir pas connu le
fondateur - fut caract6ris6 par la douceur, et pour la petite
Comnpagnie, ce temps fut, mialgrý les evienements politiques,
une periode de facile expansion. , On ne manquait pas de
sujet- dans la Compagnie ,, dcrit Lacour, sans se douter qu'il
pouir;lit. par cette phrase ev\eiller l'envie des gdenrations suivantes. -M.Francois Watel put done accepter de nouvelles fondations ; et en F'espace de sept ans, quatorze maisons furent
ou\ertes, dont sept en France : trois stminaires : ceux d'Anyoul.;me, avec une paroisse, de Toulouse avec maison de Missions. et de Poitiers ; quatre residences de missionnaires : NotreDatm de Buylose, Montuzet, Boury-en-Bresse et Valfleury. La
petite Compagnie installa aussi sa premiere maison en Espagne,
a Barcelone. A Rome, le pape Clement XI voulut que trois confreres prissent la direction spirituelle de I'Academie des Nobles
Eccldsiastiques. L'Italie fut divisee en deux provinces : celle de
Rome et celle de Lombardie ; et en France, la province de Picardie fut 6rigee. A la mort de M. Watel, la Congregation comptait neuf provinces : ine en Pologne, deux en Italie et six en
France 'I).
En 1948, h Fort-Dauphin, M1.Jean-Baptiste Gracia, visiteur
de Madagascar, meurt hal'ge de soixante-cinq ans. Des 'ordination quil reput a Dax en 1909, ii esl envoy ahMadagascar. Son
premier poste, c'est Vohipino oit, en compagnie du futur
Mlgr -cvat. il affronte la tribu des Antaimoros qui semblait
alor- ictive h toute evangdlisation. La, comme plus tard A Vanyaindruno, il travaille en faisant si peu de bruit que seul son
depart pour un autre poste montre le labeur profond qu'il
accomplit. Visiteur de la province et directeur des Filles de la
Charit6, il s'adonne a sa tAche pendant dix-huit ans avee une
bonti, qui n'a d'dgale que son aust6rite pour lui-m6me (2).
-

1 Annales, t. 66, pp. 436-413. 570-580 : Circulaires, t. I, p. 233.

2 Bulletin des Missions des Lazaristes, annde 1949, pp. 9-1t.

-

528 -

3 OCTOBRE
DEfunt de ce jour : en 1922, a Sainte-Rosalie., M. Joseph
Pereira.
En 1637, ia Truyes. Monsieur Vincent punitre dans le parloir du Carnel. 11 v trouve lten de Bresiay, de~que de Troyes,
et Noel Brulart de Silleroy, homme tres riche et tris pieux.
11 y a, lI aussi. deux notaires royaux. Et, de l'autre ctd de la
grille. M~re de la Trinitu. la supt-rieure du monastere. Elle et
1'evque out etC nmis, tous les deux, par une inspiration qui les
lit songer it la necessite d'une m'aison de mnissionnaires dans le
diocese. Et ils out fait appel it Monsieur Vincent. Les contractants s'eutendent vite sur les clauses : Rene de Breslay. l'evque. donne I'lhtel qu'il posside a Paris, Grande-Rue du Faubourg Saint-Michel. i la Congrdgation qui, en kchange, doit lui
fournir six pr4tres et deux frLrres pour 1'(euvre des Missions et
celle des Ordinands. De son c6td, Noel Brulart de Sillery ajuute
mille livres de rentes, a condition que les terres de sa Coniunanderie soient cvangilisees tous les cinq ans et que les Confrdries
de la Charit sooient reguliereinent visitees ;1).
En 1Sil. a Macao, en quatre jours, la fiexre emprorte
M. Joachim-Alphonse Gonialez. Par ses savants travaux, ce tils
du Portugal honore la petite Compagnie en laquelle il fut admis
le 17 mai 1799. Vers la Chine qu'il avait demandee, il s'en ful
en 1812. 11 6tait destind it Pikin : ses aptitudes pour les nathinialiques et I'astronornie feraient merveille a la Cour imppriale. pensait-on. Mais c'etait I'lpoque de f'empereur Kia-Kin,
si rigoureux dans ses edits contre le christianisme. Joachim
Gonialez resta done : Macao comme professeur au college SaintJoseiph. Gardant I'espoir d'atteindre l'kin, durant les premiires
annees, ii s'adonna it I'etude du chinois ; bientOt il parla la langue mandarine avec une \olubilit6 egale a sa parfaite maniere
d'accentuer. Puis, constatant que Pekin restait dkcid6ment inaccessible, ii xoulut cependant 6tre utile aux gens de Macao oi,
dans ce but, se wiit it F'tude du cantonnais : en peu de temps,
il v fut virtuose. A partir de 1828. Goncal\ez commenca la
publication d'iuvrages qui allaient faire de lui 'un des plus
eminents sinoloues : sa dizaine d'ouvrages \a d'une grammaire latino-chinoise it une Iraduction chinoise du Nouveau
Testament en passant par des dictionnaires et des lexiques qui
jouirnt d'une grande autorite dans le d&maine de la sinologie.
Joachlim Goncalvez etait membre de la Societ6 asiatique de
Londres, et I'Acadedie de Lisbonne I'a inscrit parmi ses gloires nationales... nais seulement apres sa mort (2).
En 1926, a Rome, a lieu la beatifcation de Ghebrd-Mi'c;al.
Le T.H.P. Verdier y assiste et offre it Pie XI. entre autres cadeaux, un traite d'astronomie dcrit de la main de Ghdbre-Michael. Ravi, Pie XI ne peut s'empclcher de dire : < Vous avez
voulu flatter nies goits de vieux bibliothicaire , (3).
1
U n-i
Y,

Cos•,t.
,s

I. p. 93.
,
R1,.~- e1 : .\olirsr
bib iogaI a hiquep
-. ir
i. lt F..1.. pp. l18-l?;. 3 .funate., t. 91, pp. 891- ':3.
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4 OCTOBRE
Ddfunt de ce jour : en 1939, A Amiens, M. Gustave Poret.
En 1691, A Paris, mort de messire Louis Abelly. C'est aux
environs de sa vingtiBme annee qu'il s'attacha a Monsieur Vincent et lui confia son ame. Le fondateur de !a Mission le donna
d'abord comine vicaire gnedral a l'dv\que de Bayonne, Francois Fouquet. Dbs son retour . Paris, Abelly qui, comme son
Maitre, portait en son cwur I'inquietude apostolique des paroisses rurales, donna le bel exemple d'accepter pour tout poste
un humble village. Mais, en 1644, on I'obligea ,i prendre la
paroisse Saint-Josse dans la capitale; lh, il forma un clerg6
conimmunautaire avec les pretres employds sur le territoire de
sa juridiction. Sur ces entrefaites, Monsieur Vincent lui fit donner. - selon le mot de Collet, - la paroisse la plus difficile
d'Europe, I'H6pital g6neral, juste au moment oih la mendicit6
etait interdite A Paris : I'oeuvre accomplie par Abelly en ce
poste. fait honneur a celui qui I'avait propose pour cet emploi.
Quand, en 1664, Hardouin de Pdrifixe, 6veque de Rode:, fut
pronmu a l'archeviche de Paris, ii demanda et obtint que Louis
Alelly ffit son successeur sur le siege de Rodez. Malheureusement, le nouvel 6v-que, qui comptait dejA soixante ans, vit son
activite ordinaire contrariee par le climat et ses jours mis en
danger. Plutut que de manquer au devoir episcopal de la r6sidence, Abelly predfra donner sa demission et se retira a SaintLazare. Pendant vingt-quatre ans, il y mena une vraie vie de
religieux. partag6e entre la priire, 1'etude et la direction de
plusieurs Communautes de religieuses. It avait pour les 4tudiants de Saint-Lazare une tendresse particulire, et c'est lui
qui leur offrit, pour leurs n6cessaires ddlassements, une maison de campagne, a Pantin. Le souvenir de l'ancien eNeque de
Rodez sera toujours en benediction dans la petite Compagnie
qui lui doit la premibre biographic de saint Vincent, A la rddaction de laquelle il mit toute sa veniration pour le formateur de
son ime sacerdotale. Par ailleurs, 1'asctique et la pastorale
se sont enrichies d'une bonne dizaine d'ouvrages composes par
Abelly et dont certains out eu plusieurs re6ditions. Et I'on comprend que Boileau, dans le quatribme chant du Lutrin, oi il
cite deux fois le nom d'Abelly comme celui d'un homme de
substantielle doctrine, - ait pu, sur les levres de I'un de ses
personnages - le chanoine Alain - qui pronait une destruction du fameux lutrin, a coups d'arguments th6ologiques, mettre
cet alexandrin :
Que chacun prenne en main le moilleux Abdli ! (1)
En 1820, a Paris, Jean-Baptiste Etienne est admis au s6minaire interne dont le directeur est M. Le Go. I1 est quelque peu
ddi;u par l'aspect materiel de la Maison-MIre : , C'6tait une
6table de Bethlem ,, dira-t-il un jour (2).
i; Vacant-Mangenot : Dictionnaire de Thdologie, 1903, t. I. col. 55-

57 ; Annales, t. 70, pp. 425-429. pp. *2. 18 et 20.

(2) Rosset : Vie de M. Etienne,
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5 OCTOBRE
D6[unts de ce jour : en 1939, h Paris, M. Nicolas Hahn; en
1942, a Yushan, M. Michel Poizat ; en 1949, a Taind, en Colombie, M. Joseph Pron.
En 1910, a Lisboune, la revolution qui a elate hier, proclame la Republique, ce matin a 10 heures. Pour s'etablir, le
nouveau regime a arm6 la racaille qui, - in6vitablenient s'attaque a tout ce qui, de pres ou de loin, sent le Jesuite. C'est
ainsi qu'une bande de cinq cents hommes armes de fusils, de
piques ou de pierres, se porte vers le faubourg d'Arroios of so
trouve la maison de nos confreres : neuf pretres, six frires,
quatre ou cinq domestiques, vingt-quatre elBves y logent. Vers
les six heures du soir, la residence est envahie ; des coups de
fusil sont tires dans toutes les directions. Le visiteur, M. Alfred
Fragues donne a sa communaut4 I'absolution gd6nrale, et, son
la main, s'en va vers les envahisseurs.
crucifix des vceux
a Pour l'amour de Dieu, ne tuez personne ! ,,leur crie-t-il.
Mais des balles partent ; le visiteur est tud, et son cada\re est
percd de coups de piques. M. Fragues avait cinquante-quatre
ans. II etait nB a Linxe, dans les Landes, en 1856. ReVu dans la
petite Compagnie en 1877, il avait dtd trois ans plus tard donn6
a la terre portugaise. Avant d'6tre nomme Visiteur pour succe
der A M. Miel, M. Fragues avait rempli les fonctions de superieur
a Santa-Quitdria pendant dix ans, de 1884 a 1894... Ce mime
5 octobre 1910, un autre pr6tre, de nationalit, portugaise,
M. Barros-Gomis, directeur de la Sainte-Enfance, est tu6 lui
aussi. Les autres habitants de la maison sauveront leur vie.
Mais, pretres et freres, ainsi que d'autres religieux et religieuses, doivent quitter le pays. La tourmente, une fois passde,
nos confreres ont pu reprendre leurs travaux (i).
En 1951, a Kouba se reinstalle le grand sininaire d'Alyer.
Une ceremonie inspir6e par la plus mnouvante delicatesse marque cette reprise de possession : le corps de M. Joseph Girard,
- c le Pere Eternel , - retrouve le caveau oi, soixante-douze
ans auparavant, il a dtd inhume, au centre de la chapelle. et
d'oi les d~vnements de 1908 l'avaient fait retirer. A 17 h. 30
done, en ce jour, le Pere Girard, devant une nombreuse assistance de pretres, de Filles de la Charit6 et de Sceurs Blanches,
revient dans son s6minaire. Et I'archevdque d'Alger, Mgr Leynaud qui jusqu'a son dernier souffle unit dans un meme culte
le cardinal Lavigerie et le Pere Girard, chante une fois de plus
les louanges de ee fils de saint Vincent qui, malgre les pires
difficult6s, mena a bien sa tAche de constructeur. Avec sa coupole, ses deux ailes de soixante-treize mMtres de longueur et
ses deux cents chambres, le s6minaire de Kouba, dans ce site
merveilleux qui couronne la rade algerienne, inscrit la hardiesse triomphante que le PBre Girard puisa dans son amour du
sacerdoce en g6enral et du clerg6 d'Afrique en particulier (2).
I1) Annales, t. 76, pp. 22-24. -

;2) Annales, t. 116, pp. 202-204.
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6 OCTOBRE
Difunts de ce jour : en 1915, au champ d'honeur, M3.Josepli Fayard. En 1919, A Vichy, M. Eloi Lelez ; en 1925, a Paris,
M.Jean Pdrichon.
En 1770, & Paris, au stminiaire Saint-Firmin, dout il a etd
supdrieur de 1731 A 1736, mort de Pierre Collet. 11 est nl a
Ternay, dans l'actuel Loir-et-Cher, le 31 aoCit 1693. Par les lPretres de la Mission qui dirigeaient le seniinaire du Mans, diocsc. dont relevait alors sa ville natale, Pierre Collet entra en
relations avec la petite Compagne : Saint-Lazare I'accueillit,
cuinum diacre, le 6 septembre 1717. Apres son ordination, il
e~t , regent , de philosophic ia a Alaion-Mere, et en 173U, uJ
lh trouve superieur du setiinaire de Boloi•oyg-sur-Mcr. Supplid
par Charles de Vintimille, archevique de Paris, le superieur
geiedral, M. Jean Bonnet, rappelle Collet a Paris et le place au
sniiniaire Saint-Firmin, alors s6minaire diocdsain. Le nouveau
sup.ricur passait ddja pour un thiologien de valeur. Aussi le
cardilial de Fleury, premier ministre, lui demanlde-t-il de continuer le cours de theologie de Tourndly, docteur en Sorbonne,
que la mort, au grand regret de tous, avait arrete en plein traxai.. En trente ans de labeur, Pierre Collet ajouta dix-sept voluimi aux seize que comptait 1'wuvre de Tournely ; et a l'usage
dc- sciminaires, il en composa un rdsume en sept volumes.
Cet ,u\rage devint le livre classique des s6minaires de France
et miimne d'ltalie et d'Allemagne. Ce succBs qui dit la \aleur
de 1uu\rage, fut conmme renforce par la levee de boucliers
que les jansinistes ddclencherent contre Pierre Collet : on vit
ainsi. un jour - jour de colbre ! - cent neuf ecclesiastiques
du diocese de Troyes signer une adresse a leur eveque dans
laqulle ils lui denonoaient la source d'erreur et de corruption qu'6taient les livrcs de notre confrire... Infatigable au travail. Collet a publi6 une quarantaine d'autres ou\ra;e' sur
divers sujets - theologie, droit canon, ascetique - et de cette
dernii're il est passe aux biographies qui sont des lemons pratiques d'ascetisme. Son ceuvre historique la plus celebre est la
nouveile vie de saint Vincent qu'il publia a .ancy en 1748 et
qui n'ajoute gubre a l'ouvrage d'Abelly. C'est a son propos que
la plume de M. Coste a laiss4 tomber ce jugement : < Collet
est un theologien 6gard dans l'Histoire ". Ecrivain, Collet n'est
pas un jardinier qui cultive avec manie les fleurs de rhdtorique : son latin, qui n'a rien du style macaronique, se revet,
par c-ntre, de duretd ; son francais s'encornbre de " que ,,
raitinii, peut-Utre inevitable d'une pensee trop abondante. Accabi diltravail, consult6 de partout, Collet a trouvd le temps de
s'ad,'ncr quand miCme au ministere de la prBdication et de
la •lilfession. Encyclopedies et dictionnaires ont conf6er et conf;h1r
.it encore l'immortalit6 de leurs colonnes & Pierre Collet dont
la C:,npagnie peut dtre legitimement filre (2).
1 .lnmales, t. 80. pp. 678-682. - (2)Anntles. t. 53. p. 520
190-199 ; Rosset : Notices bibliographique.s..., pp. 33-81.
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7 OCTOBRE
Defunts de ce jour : en 1904, a Paris, M. Sauxeur Stella.
En 1908, a Dbax, M. Jean Destribats. En 1921, a Zeitenlik, M. Eugene Bonnay.
En 1662, a Rome, le pape Alexandre VII signetI Bref
c IPastoralis officii ,,
qui declare la Congre6ation de la Mission
exempte de la juridiction des xevques, sauf en ce qui concerne
les fonctions ext6rieures. Le inm~e bref fixe a deux ans le temps
de probation avant I'enission des V<eux (i).
En 1797, A Saint-Die, le Directoire exdcutif des V\,es -'
toujours pour les mnrides motifs de a fanatisme , et Ila!is le
style si particulier aux agents de la , Republique une et indivisible , - condanne A la deportation notre confrbre, Claude
Bonnabe. Au mnoment de la dispersion religicuse provoqu;e par
les lois, il est revenu dans sa commune - Sainte-Marjgurrite
oit it est n le6 fcvrier 1764 et qu'il avait quittee pour entrer
a Saint-l.azare, le 17 mars 1783. II est fort probable que (.laude
Boninabl pt't echapper a la diportation. puisque en 1816 on
le retrouxe cure deiRaon-l'Etape, dans le diocese de SaintDid (2).
En 1933, a Dublin, les confreres, en un triduum qui a cuomrnence hier, colnidmorent le centenaire de 1'dtablisserent de la
Mission en Irlande. Le T.H.I'. Souvay y assiste et il est iunue
l'un des orateurs de ces festivites. Sans coupter quatre oveques qui pontifient ou qui prCchent, ia presidence de chaque
journt;e revient successivement a .1Mgr Byrne, arciheix,(ue de
IDublin, M~lr liubin.son, nonce apostolique, el au cardlinal Mac
ltory. archevýque d'Armayh. Pendant ces jours de fete, est ,eoque le souvenir dts quatre jeunes pritres qui, aux en\irols de
1832, decidierent de travailler elficarement au service de l'Eglise
et des Atmes : MM. Lynch, Kenrich. lleynolds et Burke. Quand
ils entendirent parler de la petite Cormpagnie, ils dexinrent ses
introducteurs dans leur patrie. Ie superieur g6ndral, M. Nozo,
envoya a Castlenock M. Joseph Girard. - le futur constructeur
de Kouba - qui fut charge d'ouvrir un seminaire interne. 'Tandis qu'a Dublin, quelques-uns des prei;iiers confreres sadnunaient a I'enseignement de la jeunesse, I'euvre des missions
s'inaug-ura dans le diocbse en 1 i2 : e.le connut rapidemenl un
succes prodigieux. O'Connell - le grand defenseur des libeites
irlandaises au Parlement britannique - voulut que sa paroisse
natale ffit .vangdlisee par les fils de saint Vincent. Les protestants eux-;nemes etaient impressionnes par le labeur apostolique de nos confreres : fun d'entre eux qui venait d'etre victime
d'un vol. apprenant qu'une mission allait se donner dans la localit6. dCclarait : , Si mon voleur est catholique. je serai sfirement rembours ; s'il est protestant, tant pis pour moi ! ,
Avant la fin du xix" sikcle. la Mission irlandaise s'dtait installde
en Angleterre, en Ecosse, A Paris et en Australie (3).
(i• Arta apostolica, p. 27. -

'3) Annoles, t. 99, pp. 67-76.

(2) Annales, t. 63, p. 471-472. -
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8 OCTOBRE
Defunt de ce jour : en 1916, A Paris, M1.Leon Calais.
En 1642, de Paris, Monsieur Vincent adresse A Jean Brunet
et a Etienne Blatiron une lettre oU it leur dit : a Je vous ai
ddji-a
reit que la Providence de Dieu vous appelle a Rome pour
un. nouvel etablissement... , C'est une aimable facon de rep6ter
aux deux destinataires que sa decision, a lui Vincent, d'abandomner la maison d'Alet est irrevocable. Et pourtant trois ans
a peine se sont ecoules depuis qu'Etienne Blatiron est venu
installer la Mission, puis un s6minaire sur les rives de l'Aude.
Et pourtant aussi l'devque du lieu est un ami de Monsieur Vincent : c'est Nicolas Pavillon. Mais le jeune ev\que qui n'a en
tte que la reforme chretienne de son minuscule diocese, a
outlii' que les ouvriers qui lui sont pritds. sont des hommes
de coninunaute, et il n'a rien fait, - au contraire ! - pour
leur faciliter la pratique de la vie commune... Aprbs le depart
des PrItres de la Mission, 1'eveque reconnaitra sa faute et en
ecrira A Monsieur Vincent sa contrition dans une lettre toule
saupoudree d'humilitd. Mais le diocese d'Alet devra attendre
trente-six ans avant de voir revenir les Pritres de la Mission
avec, comme premier supdrieur, Francois HWhert. le futur eveque d'Agen. A Alet, que Lacour qualifie de a ville peu considdrable, n'y avant presque que la cathedrale et les chanoines ,,
Hdbert ne sejourna que fort peu de temps ; mais les confreres
en -garderont le seminaire jusqu'i la Rdvolution (1).
En 1695, a Paris, contrat est passe par devant deux notaires
du Chatelet. entre le sLlptrieur gnderal. Edrne Jolly ct Pierre
Gaillard. doyen de la cathldrale de Langres. Ce digne honniie
fournit un capital de 5.400 livres pour qu'un quatrinme Pr.tre
de la Mission soit envoyv A la naison de Dijon. Cet Mtabli.sement a ett fond6 en 1681, dans le but de donner des missions
Eratuites dans le diocese de Langres. En raison de certaines
difficultrs et malgr6 les priviliges obtenus du roi et de l'"\.sque. la risidence des missionnaires n'a pas pu etre tix4e ii Langre~. Jusqu'A la Revolution, la mission de Dijon ,vanrt;lise'ra
le lincbse de Iangres et celui de Dijon 12).
En 1924, h Paris, le T.H.P. Verdier commence a 20 h. 13
]e voyage au cours duquel il va porter la benediction de notre
bienhurereux Pire aux Seurs et aux confreres d'Espayn,'. Ce
voyvau.
malgre les lourdes fatigues qu'il suppose, vaudra au
T.H. I're de ddlicates attentions de la part de tous et de toutes.
Le., personnalites ecclesiastiques, le roi Alphonse XIII et la
reino font un accueil exquis au successeur de saint Vincent qui
pout penser. pour lors, qu'entre la France et I'Espagne, , il n'y
a plus de Pyrtnees ,. Le T.H. Picre sera de retour h Parik. le
22 novembre (3).
1 S.'., II. p. 302 : Coste. II, pp. 98-99 : Annales, t. 63, p. 624.
-2 Notices. IIl. p. 699 : Annales, t. 122, pp. 540-550. - '3) Annales,
t. 90, pp. 388-404.
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9 OCTOBRF,
DLieunts de cejour : en 1934, a Prime-Combe, M. Louis Clapier. En 1936, a Montpellier, M. Archange Castel. En 1952, i
.etz,
M. Joseph Girard.
En 1937, h Tcheng-ting-fou, ville situee a deux cent soixante
kilonmtres au Sud-Ouest de Pekin et que les troupes nippones
ont occupie ce matin, dix soldats Coreens et Mandchoux,
mais appartenant i l'arm6e japonaise - se presentent a 1'entr6e
principale de la Mission. Du vaste enclos la cath6drale occupe
le centre, tandis que la residence des religieuses indigenes, celle
des Filles de la Charit6, les ecoles et les ateliers des gargons,
la maison des missionnaires forment autant de quartiers separes. Pres de deux mille refugi6s sont entasses dans le; intervalles. Apres avoir laisse deux hommes a la porte principa:e,
les huit autres soldats pdnctrent dans les locaux des reliuieuses
chinoises. Avertis du fait, M. Lucien Charny, sup6rieur des I.azaristes, et M1. Eugene Bertrand, procureur, veulent atteindre les
envahisseurs; mais ils sont apprdhendes par les deux sentinelles de surveillance a la porte qui les enferment dans ia loge
du concierge... Aprbs avoir parcouru divers bAtiments et \olC
de-ci de-la ce qui leur plait, les huit soldats, peu apres 7 Ihiures,
penetrent dans le r;fectoire des missionnaires. 1l v a la
Mg;r Francois Srlira\eni et son clergl
europden et chillnis. IBraquant leurs revolvers et leurs fusils dans toutes les directions,
les soldats s'eniparent de l'výtque et avec des serviettes de table
!ui bandent les yeux et lui attachent les mains derrir e
ilos;
puis its agissent de ineme avec les protres europeens. L.es captifs. li es ensemble, sent emmends vers la grande porte au passage. les gardiens leur adjoignent 1MM. Charny et Bertrand. Et
tous disparaissent dans la nuit. Quelques instants apres., It entendra des coups de feu et l'on verra des flammes s'dlever... Un
mois plus tard, 1'enquite officielle. men6e par les autoritbs jnaponaises. de concert avec .Mgr de Vicnne, vicaire apostoliqmi de
Tien-tsin. donnera I'atroce certitude que les prisonniers du 00I*'tobre out 4;t6 abattus a coups de revolvers ou de balonnettes,
puis briles. Ainsi pdrirent : un Trappiste. ie 'P're Emniannol
Robial. refugi ha la .Mission toute proche de son monastere de
Notre-Dame de I.iesse : et sept Lazaristes : Ie vicaire apontolique de Tcheng-ting-fou. Mgr Francois Scihaven, soixante-quatre ans : M. Lucien Charny, cinquante-cinq ans : M. Thomas
Ceska, soixante-cinq ans : M. Eugene Bertrand, trente-deux an :
M. G(irard Wouters, vingt-huit ans ; les Freres Antoine Geerts.
soixante-deux ans, et Ladislas Prinz, vingt-huit ans. Ia lumii-re
n'a pas pu Rtre faite sur les motifs de ce tragique assassinat I.
A la Maison-Mere, en la Salle des Reliques, on peut voir quelques-uns des objets que les victimes de cette tragddie portaient
sur elles : ces , reliques ,, ont eit carbonisdes par les flammes
qui consumbrent les Missionnaires.
i1 A.lais, t. 103, p. 129 eI pp. 3i7-375.
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Ddfunts de ce jour : en 1923, A Paris, M•.Michel Reflier. En
1940, A Shanghai, M. Henri Crapez. En 1951, a Paris, M. Andr6
Girard.
En 1768, a Barbastro, dans la province d'Aragon, en Espagne, commence la construction de la nouvelle (glise de la Mission. Du sanctuaire de Nostra Signora della DBlla oit la petite
Compagnie a (tt installe en 1752, les confreres, en raison du
climat trop malsain, ont eti transfe6rs h la ville tpisropale de
Barbastro en 1759. 1s y demeureront jusqu'a en 1836. aiinne ofi
la Congregation sera supprimee en Espagne (1).
En 1793, A Amiens, M. Victor-Jacques Julienne. promis a la
guillotine, meurt dans la prison ou, pour avoir refuse le serment schismatique, il a connu, pendant pres de deux ans, une
douloureuse detention. Ne a Tours, le 17 septembre 1738, c'est a
Saida, sous le ciel libanais, qu'aprcs son seminaire et son ordination A Saint-Lazare, il prononca les voeux. A cette epoque. il
accomnpagnait. en effet, M. Arnould Bossu, que le pape CI&men t XIII avait nomm6 vicaire apostolique d'Alep. De retour
en France, M. Julienne fut p!acý conime directeur au sinminaire
d'Amiens. Quand sa fidlit6 Ai'Eglise le rendit suspect. il ne
voulut pas quitter la ville et continua par ses exemples et ses
exhortations A nourrir le courage des fideles (2).
En 1800, a San Fele, au diocese de Muro, dans le royaume
de Naples, naissance de Justin de Jacobis (3).
En 1919, A Paris. arriive du cardinal Vico. prifet de la
Conergation des Rites, et 1(gat de Benoit XV pour les fetes de
la co-nsecration de la basilique de 1.ontmartre. Pendant tout son
sejour parisien, le cardinal sera I'hote de la Maison-MWre, qui
lui a prepar6 une reception digne de sa personne et de sa fonction. En effet, ilest bien entendu que quand on verra arriver
1'aut, aux couleurs pontificales, les cloclhes sonneront et toute
ia iCmmuunautd se rassemblera a la salle des Reliques... Et le
l-'at
arriva. EL le l1gat. pdnctra moine dans scs appartements.
Et les cloches ne sonnbrent pas. Les guetteurs n'ont pas eu de
chance : en gare de Lyon, le cardinal 6tait niont6 dans une voiture depourvue des couleurs du Saint-Siege... Mais bien vite le
mat cst rdpard. Les cloches se rattrapent. Et les confrires se
rassemblent. Chant des 6tudiants et s6minaristes. Discours du
T.H.P. Verdier. Reponse du Idgat qui se plait ensuite a parler
avec les uns et les autres et sp6cialement avec les membres
de la r6cente Assemblie g6n6rale dont certains rappellent au
Prince de 1'Eglise, des pays oi il fit sa carriere diplomatique :
Turquie, Portugal, Belgique, Colombie, Espagne. Et le chroniqueur de l'6poque a cet 61oge, qui est un bon point pour le
legat et aussi pour les pr6lats de chez nous : < On dirait un
6veque lazariste qui cause avec ses confreres n (4).
1 VNotices, IV. p. 502. - (2) Annales, t. 73, p. 672 : t. 96, p. 146.
- (3, Baeteman : Le bienheureux Justin de Jacobis, p. 9. - (4) Annales,
t.?i. pp. 903-904.
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11 OCTOBRE
Dtfunt de ce jour : en 1920, a Alitiena, Frere Paul Cabanes.
En 1674, en son palais arclhipiscopal, Fran.uis de Harlay
signe le decret d'union de la paroisse de Versailles it la Congregation de la Mission. Depuis trois ans, Louis XIV qui, en 1661,
a fait commencer la construction du chateau de Versailles, se
preoccupe du service religieux du lieu : le \illage qui comptait
& peine deux cents habitants, est devenu rapidenmlnt une cite de
deux mille Ames. Le Roi qui a vu les Prntres de la Mission ý
l'oeuvre k Fontainebleau, veut leur confier la charge spirituelle
de Versailles. Par I'archeveque de Paris, Fran-ois de Harlay,
ila fait pressentir M. Almeras. Le successeur de saint Vincent
manifeste d'abord pour cette nouvelle oeuvre une forte repugnance; mais le Roi en vient a bout par un argunwnt d'urdre
sentimental : le supdrieur de la Mission pourrait-il r-fuser au
fils ce qu'il a consenti t la mere ? C'est, en effet, en con'sidration d'Anne d'Autriche que 3M.Almeras a acceptc; n i6il1
la
cure de Fontainebleau. Louis XIV aurait pu encore renforcer
son argumentation en rappelant a M1.Almdras que jusqu'en 1632
la seigneurie de Versailles a appartenu h la famille de Gondi
et que Jean-Francois de Gondi 6tait propriCtaire des terres de
Versailles en 1622, quand il autorisa Monsieur Vincent a faire
mission o en notre diocese aux lieux que nous lui assigninrons,.
Or, Versailles relevait alors de la juridiction de l'arclhe•vque
de Paris... La mort a empech MI. Almeras de voir abontir ie
dessein de Louis XIV. Et son successeur. Frme Jolly. pend(ant
un moment, peut se bercer de I'illusion que le projet royal est
tomb6 dans !eau des etangs de Versailles. Mais il n'en est rion :
le 6 octobre de cette ann6e 1674. Louis XIV a siznd le irevet
d'etablissement des Pr.'tres de la Mission h la cure roale ;
et aujourd'hui I'accord est conclu a\ec I'arcliherque : six i'rtres et trois frires constitueront le personnel : pour leur subsistance, le Roi leur donne les revenus de 'abbave de Sintl
RWmi-lds-Sens, dont il va, en Cour de Rome. soiliciter l'union a
la Congregation. Enfin, pour apaiser les scrupules de M. Jolly,
il est decidd que les confrbres pourront donner des missions
dans les villages voisins et faire des conferences eccl;iastiques I).
En 1865,
J'
hospice de Saint-Mden, dans le diocese de
Rennes, niort de Marie Pellerin, fondatrice de '(Eurre de la
Tris Sainte Trinitd. De sa Bretagne natale, elle Ihrita la dton
tion aux Ames du Purgatoire : et dans sa paroisse du diocise
de Vannes, Concoret, placke sous le patronage de la Sainte Trinit6. elle puisa son culte aux trois Fersonnes divines. Apr's
mille et mille difficultds, mais avec un pieux entitement. et
grace A l'abbd Tresvaux, vicaire gendral de Paris, qui sut v
interesser le Pare Etienne. Marie Pellerin a vu se fonder l'association qu'elle portait dans son cceur (2).
59

l
'1•.Anna
es, t. 94, pp. 1123-1129. -

,2-530
':
; t.

45,

pp. 12-24 ; 177-186,

(2) Annales, t. 44, pp. 355319-333.
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12 OCTOBRE
DWfunts de ce jour : en 1902, a Dax, M. Bertrand Lacerenne. En 1905, a Lille, M. Clovis Cornu.
En 1936, en la cathedrate de Montpellier, devant une tres
nuonbreuse assistance, une centaine de pretres et deux cents
Filles de la Charite, ont lieu les obseques de M. Archauge Castel.
Apres avoir det vicaire a la cathedrale d'Ecreux pendant un an,
it fut donne a la petite Compagnie par sa mere tIr's chritienne
et aussi par le diocese de Coutances, ofu il est nI le 7 mars
1870. Directeur aux selinaires de Cambrai, puis d'Ecret.r, ii
s'y rev6le professeur d'une maitrise parfaite et d'une clairte
rayonnante. Avec la theologie doginatique. 1. Castel ailie el
enseigne le chant ; son time harmonieuso se rejouit du decret
de saint Pie X sur la nusique sacrde, et non seulement il formcn
ses seminaristes au chant grigorien, imais ii ne craint pas. ni'oti
quand l've\que d'FAreux l'a couuert de l'aumusse de chanoine -, d'aller diriger la prierre clhantte, dans les paroiss-es
le~ plus humbles, en attendant qu'; Montpellier. un jour, ii ait
la joie de doter la chapelle du smtiiniaire d'un orgue sur les
ciml jeux duquel l'organiste de la cathddrale, M. Mlailhd. lt\ve
dc Vierne, donne lui-meme des leuons it une tlicte mIusicienrne
de jeunes abbes. Par ailleurs, .i pretre merita le beau titre de
directeur, ce fut bien M. Castel : son ideal spirituel qu'il a accroclh trers haul et son ednerg-ie (qi s'adapte aux consciences dont
ii a Ie respect. out fait. et feront de plus en plus, de lui. un
ciselcur d'nmes. Mais le ouici imissiomnaire en Allytric. Pendant
dix ans. il \v;, sernant l'dvangile dans les \illes commne dans le
bled. pour la plus grande satisfaction des cures et de leurs
ouailles. et axec une humble ddlicatess.e pilur sis comlpargnnll
de labeur. La meilleure preuxe de sii surcif-s en cet apotstilat
est dans la deniande que lMgr I.leynaud lui fit un jiur : c'lle
de prendre a la cathddrale d'Alger la successin de Mgir IHOllii
qui depuis nombre d'anmies donmiait chaque dimaniclie la ciIr;renr •- a 'elite des hommnes. Les talents personnels de M1.Castel,
relpeltueux de la mnithode vincenitienue. tirent une iglise arrchii-tille d'auditeurs et sau\brent l'wuvre qui. un niomenmt. a\ait
senimbl pericliter. En 1924, charge d'exp6rience, Al.Castel duit
prendre la direction du grand smniinaire de Montpellier. Ses
ucotarts collectifs et indixiduels avec les futurs pritres, ses
exigences spirituelles temperees d'affabilit'. son exemple que
la souffrance va rendre plus eloquent encore, font de lui un
grand superieur. Aux devoirs de sa charge, il ne redoute pas
d'ajouter les kilomtires en bicyclette pour aller dans les divers
doyennes donner les confdrences ecclesiastiques ; et il leur jux1;np-< la I'Rfetinii
d'aumi'inier des Trofes-seurs et medeeins de
Montpellier. Ces derniers lui prodigueront, pendant ses ultimes
moi-s. marques de rudes souffrances, les soins les plus assidus
et s'6tonneront de sa rdsistance : il la puisait dans sa messe
qu'il put celdbrer jusqu'A la \eille de sa mort (1).
1 Annales, t. 102, pp. 126-1i7.
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13 OCTOBRE
En 1611, t Paris, dans le but de se joindre aux quatre
autres premiers compagnons de M. de Berulle, qui veut former
une societ6 de pr4tres savants et vertueux, M. Bourgoing resigne sa cure de Clichy en fayeur de Monsieur Vincent I.
En 1642, a Saint-Lazare, s'ouvre la premiere Assenmileoe de
la petite Compagnie. Elle compte, en plus de Monsieur Vincent,
onze membres. Le fondateur aurait bien voulu r6unir autour
de lui les superieurs de chacune des neuf maisons existant alors;
mais certaines circonstances, sans parler des distances a parcourir, ont retenu chez eux les sup4rieurs de Notre-Dame de la
Rose, de Lucon, d'Annecy et de Saintes. Pour qu'ils soient cependant representes. Monsieur Vincent a nomm6 MM. Portail. du
Coudray. Lucas. Boucher, Almeras... La n4cessit6 et lez modalites d'une semnblable assemblee, tel est le theme que le f'rndateur developpe des 'ouverture. Puis, jusqu'au 21 octobro. !'Assembl-e, en do longues seances quotidiennes, va examiner le
projet des RWgles de la petite C:ompagnie qui ont d(.j;i subi
1'epreuve de 1pxperience .2).
En 1839. 1i Massaouah. sur la cute d'Abyssinie, Juutiil de
Jacobis deblarque in conpagnie de Louis Montuori. Les quinze
premieres annes. de son sacerdoce, Justin de Jacobis, les a donnecs a I'ltalie, et, tout en gardant au fond de son coeur son desir
se devouer sur
continu6e
d'apostolat chez les infideles, il et
son sol natal ou ses predications faisaient merveille; mai'. un
jour, le pape Gregoire XVI a recu une lettre : une centain' de
pretres et de inoines ethiopiens I'ont sign(e ; ils y remerei ent
lI Souveraiin Pontife de leur axoir envovy notre confrere italien. Joseph Sapeto, et se declarent pr6ts i accueillir avec joie
tous les prutres romains qui, par leurs paroles et leurs ceuvres,
viendraient d&imasquer les rnensonges des schisnatiques. i:,tte
profession de foi a fortement pmu la Cour pontificale, et Fenvoi d'une mission en Ethiopic a 6t6 decide. Le cardinal Franzoni, prefet de la Propagande, a song- alors au supdrieur de
la maison centrale de Naples, Justin de Jacobis, dont il a entendu
dire tant de bien : il lui a offert le titre et les fonctions de
pr'fet apostolique d'Abyssinie... En compagnie des d6legu6s abyssins qui, apres leur visite au Pape, montent vers Paris pour y
r4clamer la protection de Louis-Philippe contre les troupes
-gyptiennes,
Justin de Jacobis est venu demander la b6nediction du superieur g6enral, M. Nozo, et prier devant la chasse
de notre Bienheureux Pere. II est retourne & Naples ou I'annonce de son prochain d4part a provoqud une emotion que les
journaux eux-mmnes expriment. Mais, muni des encouragements
paternels qu'a M. Montuori et i lui-meme Gr4goire XVI a donnds
de vive voix, Justin de Jacobis, joyeusement tranquille, s'est
embarqu6 a Naples, le 23 aoit 1839, vers la terre promise h son
zBle (3).
1: oct( I. p. 73. - '2) Circulaires, t. I, pp. I-VIII. man : La vie dun bienheureux Justin de Jacobis, pp. 20-31

(3) Baete-
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14 OCTOBRE
Difunts de ce jour : en 1924, a Paris, Frere Frederic Cojean. En 1943, a Mapong, en Chine, M. Michel Bouillet.
En 1737, a Saint-Lazare, ddbute l'octave de solennitds qui
marquent la canonisation de saint Vincent. A cette occasion,
le compte rendu de 1'epoque s'dmerveille du luminaire qui, pour
la circonstance, donne a la chapelle un air de fete. Pensez done :
il y a, distribuds entre une dizaine de lustres et de girandoles,
trois cents bougies qui brdlent continuellement pendant les
offices de cet octave !... Aujourd'hui, dans la soiree, l'archev&que de Paris, Charles de Vintimille, delhgue, pour l'outerture
des rdjouissances, son grand vicaire, 'abbe Vivant, qui, rexvtu
de I'habit de c6rminonie alors en usage pour les trois premiers
dignitaires de la cath6drale de Paris, - la soutane rouge vient presider la lecture de la bulle de canonisation. Apries quoi,
l'on clante le Te Deum et les premieres v6pres de la fete de
Saint-Vincent. Le programme de chacune des journees suixantes. jusqu'au 22 octobre inclus, comporte offices pontiticaux et
pangyrique (1).
En 1912, a Chala, pres Pekin, mort de 1. Charles Rainbaud. A la petite Compagnie, ii n'a donn6 que les quatre dernieres annees de sa courte vie, mais aussi des lecons de renoncement qui sont la seule predication de son bref sacerdoce.
Quand, le 25 septembre 1908, il entre a Saint-Lazare, Charles
Ranibaud a dCja renonce a une vie qui eit pu etre brillante :
il appartient a une riche famille de la Touraine oti il est ni6
en 18s6, et a la fortune s'ajoute la bonne formation tquil *i
rue: 5' Paris, au Collbge Stanislas d'abord, puis
1'Institut Catholique d'oiu it est sorti licencie en philosophie. At!irP par
I'idal missionnaire, il renonce aux routes de facilit4 ; et. ses
w.i:ux mis le 27 septembre 1910. ii accepte d'aller h Chala faire
ses etudes ecclesiastiques. Lia, sans chercher h se prdvaloir de
ses origines ou de la culture qu'il possede dejA, ii s'integre nodestement A la quarantaine d'etudiants lazaristes chinois. dont
il ignore la langue. S'il a souffert alors, Charles Rambaud ne
s'est jamais plaint... Sont-ce les efforts qu'il accomplit sur luimimen ? Est-ce le climat et surtout le tres rude hiver 1911-1912
au cours duquel le thermometre descendit et se maintint aux
environs de moins 25 ? Le fait est lI : sa sant6 est atteinte;
et - tres vile et trop tard - on constate que la tuberculose
mine Frere Rambaud. Le Pere Fiat obtient alors de Home qu'il
soit ordonne , ad missam ,. El comme pour adoucir son supr~nm renoncement - celui de la vie missionnaire dont il rvait. - le Seigneur laissa assez de force a Charles Rambaud
pour qju'il pht cle6brer quelques messes, avant d'etre requ, A
vingt--ix ans, dans la Mission du ciel.

(1 "'irculaires,I. I, pp. 666-671.
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15 OCTOBRE
Difunt de ce jour : en 1919, A Dax, M. Constant Denuion.
En 1682, A Bordeaux, I'arclievque Louis d'Anglure de Bourlemont, contie aux Prdtres de la Mission son grand 'mininaire
et la direction du pelerinage de Notre-Dane de .Montuzet. Le
cuntrat de fondation pr6\oit qu'a c6te des confreres charges
des seminaristes, il y aura une equipe a laquelle incombera .la
prtdication des missions dans le diocese. En tite de la liste des
superieurs qui conduiront le seminaire de Bordeaux jusqu'i la
id\olution. se lit le noni de Itene Simon qui, quelques annees
auparavant, a\ait Liabilement travaille a Rome (1).
En 1820, A Saint-Louis, aux Etats-Cnis, Fdlix de Andreis,
a I'ge de quarante-deux ans, ach~ee sa belle vie apostolique.
Sa mort s'accompagne de prodiges qui font repeter ce que Ion
disait dja de son vivant : ,, C'est um saint ! ,... Une trentaine
d'amnnees auparaxant. le visiteur de Gines a hesitni recevoir
dans la petite Compagnie :e jeune honmme de dix-huit ans. ori-inaire de Demonte, dans leIP*ienont : parmi les renmarquables
talents de Felix de Andreis, il en est un qui inquilte , vxisiteur : c'est son inclination pour la poesie. Avec la surcharge
de tra\ail qui imarquer ala vie de Fl6ix de Andreis, sa , nature
poitique ,,. - commne on disait alors, - s'exprinmera tout simplenient par les effusions de son nAmeen dialogue permanent
axec Dieu. Trbs \ite, le sacerdoce de FOlix de Andreis atteint
un rayonnement extraordinaire : il excelle dans la prtdicatiou;
il excelle dars 1'enseignement de la tlnhologie ; et h Iome, les
conferences qu'il donne, attire de belles assemiblees de pritres.
et les cardinaux ne sont pas parmi les moins a\ides de ses
audileurs. Un jour. lMgr Dubourg. 1'e6vque de la Nourclle-Oirleans, venu a Rome pour se faire sacrer et pour recrutel quelques prOtres pour son imnuense diocese, assiste i l'une des
conferences de M. de Andreis, et. du premier coup il sent qu'il
lui faut ce pretre et qu'axec lui il pourra enraciner I'Eglise sur
les berges du Mississipi. C'est ainsi que Felix de Andreis deient
le premier superieur lazariste d'Amdrique. En juillet 18t6, it
arrive dans le Nouveau-Monde, avec une petite equipe de pr&tres, de clercs et de freres. Le futur Mgr Iosati est de ce ,oinbre. Des ames dans une lamentable indigence spirituelle .t le
d&nuement materiel le plus complet, accueillent nos missionnaires. Mais le zele des uns et des autres est si grand ql'en
quelques annees le catholicisme prend dans la Louisiane une
vigueur d'o(u ddcoule sa vitalite d'aujourd'hui. Et il est clair
que c'est 'lame de F6lix de Andreis qui communique B ses confreres cette ardeur qui leur fait accomplir un immense labeur
et qui implante cet authentique espril de saint Vincent dmnt
vivent aujourd'hui nos deux provinces des Etats-Unis en plein
essor. La cause de beatification de FMlix de Andreis a Otd introduite en Cour de Rome le 29 aoft 1902 (2).
' ",ice"
. I'I .
. 70. '2) Annales, t. 58. pp. 289-315. i29442, 598-626 ; t. 59, pp. 213-232 : . 60. pp. 108-134, 256-295 : t. 67,
.'P. 7)51-557 : 1. 83, 1lw8-113 : t. 96. pp. 8i9-850.
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16 OCTOBRE
Difunts de ce jour : en 1909, a Paris, M. Joseph Costy. En
1920, a Gentilly, M. Pierre Aroud.
En 1919, A Paris, en presence du ligat de Benoit XV et de
tout i'episcopat francais, le cardinal Amette consacre 1'egiise du
Vti'u N\ational au Sacri-Caeur, sur la colline de MontuaLrte. A.
cette ceremonie qui fait date dans l'histoire religieuse de la
France, la Maison-M6re a 6td associde, non seulement parce
que, - en plus du cardinal Vico, 1egat du Souverain Pontife.
- elle a heberge seize eviques de France, mais aussi parce
qu'elle a prtlt la voix de ses jeunes gens pour les chants liturgiques. Et Ja presse de 1'epoque s est extasiee sur la vaillance
des clercs de la Mission dout les cordes vocales n'ont trahi
aucune fatigue au cours de la ctrdmonie qui, commencee a
7 h. 30 du matin, ne s'est terminee qu'a une heure de l'apresmidi... Pour la petite Compagnie toute entiere, la consecration
de l'eglise de Montmartre, erigee en basilique rineure, ce miume
jour, - doit rester comme une date tres douce, puisque. dans
ce sanctuaire de\enu un des hauts lieux de la Chrotient., sur
ce Mont des Martyrs oh notre hienheureux Pere vint prier.. une
chapelle a ete dediee a saint Vincent de Paul. EL c'est un de ses
fils. - Mlgr Reynaud, vicaire apostolique du Tche-kiany - qui
en consacre l'autel, au moment munme ou le cardinal Aimette et
dix-huit autres \evques font de mn6e pour le maitre-aulel et
les autels lat6raux. Tandis que, - assist6 des visiteurs le Poloffle et de Barcelone, Mgr Reynaud accomplit ies rites sacres,
le T.H.P. Verdier. par sa presence, rappelle la devotion du
T.H.P. Fiat pour le Sacr-Cceur. et aussi les inlassables dýmiarches que le 'Pre Villette, alors procureur g6niral. entreprit pour
qui Ie manque d'argent ne vint pas arrEter l'ddification de cet
autel d6die h saint Vincent de Paul 1).
Eli 1941, a Rome, Pie XII erige en \icarial apostolique la
prd'fecture de Surabaja, oh nos confreres hollandais se devouent
ctablis
depuis 1923. Tout en se souciant de leurs compatriotes
j
sur rette portion de I'le de nJra, ils out enpt;ui :, souz IniputMgir de Backere, lpr'mier prifet a)postolique. la conqutte
si)on,
e\anclique des Javanais eux-mrn''es. sans se laisser arreter
par Ile fait que cette population est sous I'intluence de I'Islam.
Mlgr Veroeks. le premier vicaire apostolique, a continue ce
labour que, malheureusement, I'invasion japonaise de l1i2 et
les quatre ans de lutte du pays pour son ind6pendance, out
contrecarrC. Aujourd'hui, entrain6s par leur confrere et \e6que. MIgr Klooster, et le coeur plein d'espoir, les Lazaristes qui,
ildeuis 1958, constituent une province, jettent la graine 6vang6iique dans ce vaste champ dont la superficie - vingt-six mille
quatre cent soixante et un kilomitres carres - compte onze
milli'»ns d'habitants, dont vingt mille catholiques '2).
S.Innales, ..84, pp. 919-939. el rC talorue C.M., 1956, pp. 56-57.

[2) Annales, t. 117, pp. 203-207
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17 OCTOBRE
Defunts de ce jour : a Buenaventura, M. Fernain Blanche.
En 1956. A Paris, M. Ferdinand Mone.
En 1678. a Aleth, dans 1'actuel diocese de Carcassonne, le
nouvel cvxque, Alphonse de Talbelle, qui, cinq mois auparavant.
a passe. avec Edme Jolly, le contrat d'6tablissement perp6tuel
des Pretres de la Mission en son seininaire, unit a cette maison
la cure de Roquefeuille et son annexe. Les Pretres de la Mission
n'y exerceront pas les fonctions curiales, mais en percevront
les revenus qui se montent h 1.800 livres par an (1).
En 1797, ie directoire executif des Vosyes pronoice une
sentence de deportation immddiate contre quinze pretre?, parmi
lesquels deux Lazaristes : Joseph Perrin et Jean Rambour.
Joseph Perrin, qui a profess6 dans les siminaires de Toul son diocese d'origine - puis de Chdlons-sur-Marne, a dejk tdi
une premiere fois, en 1794, h la mirne peine;
arr8te et condamni
il a Wte conduit & Rochefort et emprisonn6 sur le ,,Washington n axec des centaines de pretres et quelques Lazariztes. 11 a
partag4 avec eux les horribles tourments qui ont fait de ces
bateaux-prisons les dignes ancetres de nos modernes camps de
concentration. Dans sa geole flottante, Joseph Perrin a vu mourir un de nos confrbires, Nicolas Parisot ; puis, lib6er it Saintes,
en fdvrier 1795, ii n'a rien eu de plus press6 que de reprendre
avec zMle ses activitds sacerdotales. De lh, cette deuxieme condamnation qui lui est inflig'ee aujourd'hui. Mais, cette fois, it
echappera A l'exdcution de la sentence ; par la suite, itsera cure
oi il
dans les Vosges, - B Chdtenois, puis h Mirecourt mourra. en 1816. trop t6t pour rentrer dans la petite Conipagnie qui allait se reformer et dont if avait 6et un sujet de
choix... Quant a Jean Rambour, dont on ne sait si en rdalit6
il fut d&porti, il etait. lors de sa condamnation, retir ah Dombrot, dans les Vosges (2).
En 1818, a Naples, Justin de Jacobis, age de dix-huit ans,
est recu au s6minaire interne. Il y compte, parmi ses condisciples, Vincent Spaccapietra, le futur archeveque de Smyrne, qui
a laiss6 d'utiles tdmoignages sur l'6difiante facon dont le futur
bienheureux vecut ses anndes de formation (3).
En 1926, i Rome, en la basilique Saint-Pierre, cent quatrevingt-onze martyrs de la Revolution francaise sont biatifi's.
Dans cette liste glorieuse se trouvent les noms de nos deux
confreres, Louis-Joseph Francois et Jean-Henri Gruyer, massacr6s au seminaire Saint-Firmin,le 3 septembre 1792... Le T.H.P.
Verdier, qui assiste & ce triomphe, a, a ses c6t6s, un arribrepetit-neveu du bienheureux Francois, J'abb6 Francois qui, h cette
date, 6tait professeur h Valenciennes (4).

-

!1) Notices, III. p. 687. -

(2) Annales. t. 51, p. 181 ; t. 63, p. 472.

3) Baeteman : Le bienheureux Justin de Jacobis, pp. 11-13. ;4,.4nnales, t. 91, pp. 882-884.
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D6funts de ce jour : en 1914, h Paris, M. Jean-Baptiste Girard; en 1925, a Buenos-Aires, M. Jean Cellerier. En 1936, a
Paotingfou, M. Victor Varlan.
En 1684, de Paris, le superieur general, Ednie Jolly, adresse
b la Compagnie, une lettre doctrinale sur la nianiere de faire
l'oraison. Des echos lui sont parvenus que des con'frBres, et spdciaenment des jeunes, prunent un genre d' i oraison elevee,
extraordinaire " et qu'au n6m de la pure contemplation ils ont
I'audace de combattre la repetition- d'oraison telle qu'elle se
pratique dans la Compagnie. Ces novateurs etaient tout simplement gagnes par le quidlisme qui cotiiuienlait a percer in
France et qui allait bientot lancer Bossuet dans de massives
attaques contre les aristocratiques nuances de Fenelon et xalir'
h ce dernier I'exil sur le sibge de Cambrai '1).
En 1684, Dominique Desciaus de Mesplez, e\i'que de Lescar,
diocese rattach6 aujourd'hui a celui de Bayonne, ratilie le countrat par lequel, le 2 novembre precedent. le mareclal de (iramont assignait une somme de 40.000 livres aux Prttres de la
Mission pour qu'ils etablissent un smrinaire dans la \ille de
Pau. L'6veque de Lescar a un certain mcrite a approu\er Lccontrat : it lui a fallu, en effet, passer outre aux petites maniuuvres. - bien compr6hensibles, - des R6verends Peres Jesuites :
les tils de saint Ignace auraient vouiu se faire attribuer une
partie de la somme rondelette qui, des mains du narechal.
tombait comme une manne ce'este, et ils offraient en &chanwe
de recevoir les s6minaristes dans le beau college que le roi
Henri IV leur avait donne A Pau. Le merite de Mgr Desclaux
de lesplez - qui est ni A Dax - en Gascogue ! - est, en I'occurrence. d'une qualitl rare : car, du mariage qu'avant d'entrer

dans les Ordres il a contract6. it a eu un fils. et ce fi!s est entre

chez les Rdevrends Peres Jesuites... Telles sont les malices de
l'Histoire. En ratifiant aujourd'hui le contrat qui installe la petite Compagnie dans la capitale du Bearn, Mgr Desclaux de Mlesplez a infirm6 & l'avance le jugement qu'un historien a porte
sur lui : c II gouverna son diocese trop longtemps en hon
pere , '2). En tout cas, d&s 1685, les Pretres de la Mission inaugurent le seminaire de Pau. Ils s'y maintiendront jusqu'h la
R6volution et pendant un certain nombre d'annaes, ils y recevront itime les futurs pr6tres des dioceses de Bayonne et d'.Aire,
alorz depourvus de s6minaires (3).
En 1882, a Wernhout, en Hollande, dans le diocese de Breda,
vient -e r6fugier I'Ecole apostolique de Loos. II y a deux ans
i peine que, par les soins de M. Eugene Bodin, elle s'est installe dans la banlieue de Lille. Sous les coups des lois de Jules
Ferry. elle doit quitter la France (4).
I 'irculaires, i. 1. p. 182. - (2) Jean : Le. Ecvques et ArchedeI France depuis 1682 jusqu'&1801, p. 85. - '3) Notices, III,
tvqu•r
p. 709 : .-nnales, t. 63, p. 628. - (4) Annales, t. 117, p. 86 ; t. 114-115,
pp. 24-?2.
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Df[unts de cc jour : en 1903, A Loos, Frire Auguste Viala.
En 1907, a Paris, M. Nicolas Mdly. En 1912, a Ingelmunster,
IM.Jean-Baptiste Dubois ; en 1915, a Cordoba, M. Nicolas George.
En 1641, A Paris, apres trois ans d'Mtudes et d'hesitations,
Farclie\vque Jean-Franuois de Gondi, tinit par approuver les
V(vux sinmpes, tels que Monsieur Vincent les d6sire voir *rmis
par sa petite Compagnie :1).
En 1890, it Jerusalem, ou. sous la direction de Seur Sion,
les Filles de la Charite se sont etablies voici quatre ans, a lieu
la b~nidiction de la preniiire pierre de Fhospice Saint-Vincent de
Paul 2:).
En 1906. a I'hupital de Shanghai oi, faisant route vers
1'Europe dans I'espoir d'y refaire sa sante coInpromise, il est
entre quelques jours plus tut. Mgr Jules Bruguiere, ev-tque de
Cina, et vicaire apostolique du Tcheiy Sud-Ouest, meurt a I'age
de cinquante-six ans. A\ec sa belle carrure, son large front, ses
yeux francs, sa voix claironnante. eel homme qui avait l'toffe
d'un officier de cavalerie et qui portait la mitre avec tant de
dignite, conquirait d'eniblee la sympathie de tous. Aussi quand
la nouvelle de sa nort parvint a sa rtsidence de Tcheny-tingfou, les paiens turent tout aussi empress6s que les chretiens
a rdelamer sa depouille... Toute sa xie, ce fils du Rouergue - ii
y est n6 le 12 aoft 1851 - nte s'est laisse guider que par le
devoir. Arrivd en Chine en octobre 1877, sitbt !'ordination qu'il
a revue h Saint-Lazare, il est donn6 au Tchely Sud-Ouest, qui
va absorber ses vingt-neuf ans de vie missionnaire dont quinze
d'*piscopat. Soucieux du recrutement sacerdotal, il ouvre un
petit s6minaire et bientOt il aura la joie d'ordonner des pretres
chinois dont l'etfectif depassera celui de ses missionnaires europeens. et il encourage l'etablissement de la Socidet Saint-Paul
qui groupe en une association religieuse les hommes desireux
d'aider le cierge dans toutes ses aeuvres. L'6piscopat de Mgr Bruguiere est marque aussi par la terrible insurrection des
Boxeurs : a Teheng-ting-fou. point de jonction de plusieurs
provinces, le \viaire apostolique avpc le concours de quelques
ingenieurs du chemin de fer, met sa residence en Rtal de defense et, pendant cinq mois de siege, toute une population s'y
abrite. Mlgr Bruguiere sut entretenir autour de lui un tel entrain apostolique que, malgrd les bouleversements, malgre les
ruines. malgre une epidemie de cholera, le nombre de ses catholiques, I'annie de sa mort. s'dtait augment6 de dix mille unites
cinq mille _lives frequentaient trois cent quarante cat6chumrn
nats, et quatre-vingt-onze 6coles donnaient l'instruction a mille
quatre cent quatre-vingt-dix garcons ou filles. Mais lui, l'fvque. il y laissa sa xie (3).
'

Goste. II, p. 24. -

) Annales, t. 56, p. -23. ; J. Baeleman :

Les FUilex (e I Charitd
en Misions, t. 1, pp. 243-259. - (3) Morelli :
otes d'histoire sutr le Viirriat de Trheng-ting-fu, pp. 107-122 : AnnalIs. t. '2, pp. 99-102 et 196-200.
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20 OCTOBRE
D6funts de ce jour : en 1916, a Paris,Frere Isidore Crublet.
En 1949, A Montpellier, Frere Paul Ginesti6, clerc de la Mission.
En 1951, A Paris, Frere Jean Plassard.
En 1622, h Rome, le pape Grigoire XV, signe la bulle
c Universi orbis , qui 61eve l'edvchl de Paris au rang d'archevch6 et lui donne pour suffragants les diocieses de Chartres,
Meaux et Orlians. Le premier titulaire du nouvel archevkchd
est Jean-Francois de Gondi qui sera sacrd le 19 fivrier de I'annde suivante. II est le frbre de Philippe-Emmanuel, le g6nfral
des galeres, et l'oncle de Pierre de Gondi, dont Monsieur Vincent est le prkcepteur, et l'oncle aussi du fameux cardinal de
Retz. Pendant les trente-deux ans de son episcopat, le premier
archeveque de Paris se montrera plein de bienveillance pour les
creations de Monsieur Vincent. Sans avoir 4 prendre des initiatives incompatibles avec son peu de hardiesse apostolique, JeanFrancois de Gondi a t6 1'archeveque de 1'age d'or du catholicisme parisien : c'est a 1'epoque de sa juridiction que rayonne
le Carmel fondd par Mme Acarie, et que se developpent I'Oratoire de B6rulle, les Protres de Jean-Jacques Olier, alors cur6
de Saint-Sulpice, et les ceuvres de Monsieur Vincent qui font
ddboucher sur le reel le grand courant mystique du xvie siecle
naissant... Quel riche bilan le premier archevrque de Paris a
pu pr6senter au Juge souverain qui, en echange, a df lui pardonner son trop vif amour pour la vie i grand train qu'il avait
trouv\ dans son patrinroine ancestral. It fut d'ail!eurs, au temps
de la Fronde, I'un des premiers h donner i'exemple des restrictions dans le luxe. Au moment de son elevation au rang de m&tropole, Paris comptait soixante-cinq paroisses rdparties en deux
archipretrds, celui de La Madeleine pour le Nord de la ville, et
celui de Saint-Severin pour le Sud. Le nouvel archidiocese avait
environ cinq mille kilometres carris de superficie qui englobaient quatre cent cinquante paroisses (1).
En 1625, a Paris, c'est aux environs de ce jour que Monsieur Vincent quitte I'h6tel des Gondi, situ6 rue Pavde, et va
s'installer pres de la porte Saint-Victor, au Collige des BonsEnfants, dont il a dte nomm6 principal le 1" mars 1624 (2).
En 1751, a Cahors oi il vient d'accomplir ses deux ans de
Sdminaire, Fdlix Cayla de la Garde, qui sera le dixieme suprieur general de la Mission, prononce les saints Veux. II a, a
ce moment, dix-sept ans et a recu une tres bonne education au
college de Cahors tenu par les Jesuites. C'est M. Jacquier, alors
visiteur d'Aquitaine, qui a admis dans la petite Compagnie ce
jeune homme destine •A tre son successeur imm6diat dans le
gouvernement de la double famille de saint Vincent (3).
(1) Annales, t. 87, p. 554 ; Jean : Les Eveques de France, p. 284 ;
G. d'Avenel : Les Eveques et Archevtques de Paris, t. I, p. 268 ;
Mgr Rupp : Histoire de l'Eglise de Paris, pp. 164-188. - (2) Coste, I,
p 178. -

(3) Circulaires, t. II, p. 190.
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21 OCTOBRE
Defunts de ce jour : en 1906, A Daxl, M. Octave Monteuis.
En 1937, a Paris, M. Paul Bonnery.
En 1643, I'archev~que de Reims, Leonor Destanpes de Valan;ay, approuve l'union de la cure de Sedan et de ses dependances h la Congregation de la Mission. Parce que son prince,
Frtderic-laurice de la Tour, a tremp6 dans la conspiration de
Cinq-Mars, Sedan a etd envahi par les armies de Richelieu et
la France en septembre 1642. Or la principautl ktait
annex6e
contaminee par le calvinisme, et Louis XIII qui souhaitait y
voir refleurir le catholicisme, donna a Monsieur Vincent une
somme de vingt-quatre mille livres pour que, pendant dix ans,
deux missions soient prechles, chaque annee, par six missionnaires. De son cted, Anne d'Autriche voulut que les fils de
Monsieur Vincent aient une rdsidence a Sedan. Pour ktre agreable a la reine, Louis-Rend de Filquemont, abbe de Mourzon,
accepte d'unir 4 la petite Compagnie la cure de Sedan dont
il est le collateur. C'est cette union qui est approuvee aujourd'hui par 'archev\que de Reims, avec les conditions qu'y met
I'abb6 de Mourzon. Nos confreres sont ddjh arrives h Sedan le
7 mai. Leur premier superieur est Guilllaume Gallais. 11 a alors
vingt-huit ans et a dtd reCu a Saint-Lazare quatre ans auparavant. C'est a lui, pendant son bref sjjour A Sedan, que Monsieur
Vincent 6crivit, le 13 fevrier 16i4. sa lettre fameuse sur la
conduite A suivre par un missionnaire vis-a-vis des a affaires
seculieres ,,(I).
En 1843, de Rome, le pape Gregoire XVI 6crit au T.H.P.
Etienne, en r6ponse A la lettre par laquelle le nouveau superieur
general communiquait au Souverain Pontife son election. Cette
notification est datde du 27 septembre, alors que le Pere Etienne
a Mt6 promu k la charge supreme le 4 aoCt. Le delai s'explique
par le d6sir du supdrieur gdnaral de menager la susceptibilite
de Louis-Philippe. Or, I'agrdment royal a I'election du superieur
general, par suite de certaines petites complications suscit6es
par Mgr Affre, n'est arrive a Saint-Lazare que le 29 septembre (2).
En 1918, . Budapest, la revolution qui a eclat6 dans tout
1'Empire autrichicn, aboutit a la promulgation de la dictature
communiste. EphdmBre, puisqu'elle cessera avec la lib6ration
de la Hongrie, le 4 aoat 1919, elle n'en a pas moins Wt6 p6nible
pour nos confreres. La suppression de toutes les Communautes
religieuses a 6t6 ordonn6e et leurs membres mis en demeure,
sous peine de mort, de quitter leurs maisons. Le directeur du
seminaire interne, M. Tutz. et un de ses seminaristes, d6jh pretre, M. Francois Kohler, doivent se faire jardiniers ; un pretre
et deux freres sont condamnes h mort, mais relch6s apres
un simulacre d'ex6cution. Tous ces mois de terreur ne furent
que le prelude et la rdpetition de la trag6die que, moins de trente
ans apres, la province de Hongrie devait connaitre (3).
(1) Notices, I, p. 524 : Coste, II, pp. 120-123. - (2) Rosset : Vie
de M. Etienne, pp. 166-170. - (3) Annales, t. 99. pp. 61-67.
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22 OCTOUBRE
DIfunt de ce jour : en y191i.a Paris, M. Simon Vidal.
En 1655, it Saint-Lazare, .Monsieur Vincent reunit toute la
Coniiunautd. Dtelordant de joie, il lui lit en latin et en frangais le bref , Exr Cuommissa N.obis , qu'il \ient de recevoir et
par lequel le pape Alexandre VII approuxe les \trux en usage
dans la Compagnie. Avant cette lecture. Monsieur Vincent a
exposd a son auditoire les difficultis qu'il a eu.es
surmiouter
depuis prms de vingt atl pour voir arrixer 'lieureuse ritponse
qu'il connente It).
En 1865, a Paris, dans la chlapelle de la \Iaison-M;rVe.
MIr Franlchi, nonce it Florence, assisted de Mr" Bassaia, capul-in.
vicaire apostolique des Gallus, et de \M'r Boutonnet, 6v\xque de
Busse-T'erre, sacre notre confrere NMglr I.ouis Bel. vicaire aposlolique d'Abyssinie. Le nou\el l:\fqu,. qui a quarante-deux ans.
est ni- it C'astilfranc, darts Ie dioe se de I'ahors. Apr's avoir tra-

vaill at Montpellier, il a t;td noirnm supt;rieur 4 Al.randrie en
185.i et visiteur de Syri' en 1860). Vingt-Ihit mois a>pris sont
saire. il mourra Iprinatureiitet it Alexandrie d'E;-ypte 2..
En 1921, i Paris, inort de 1M.
Jean-Baptiste Coulleaux. Apres
deux ans d'enseig:ennIent au seininaire de cuts. it s'en allait. i
juillot 1871. vers l'Ab yssinie et, pour tout le reste de -a vite,
ii iui \ouait son Atile et

son

corps. MI('le quand il devra renttrer

en France, aux environs de 1900, il lui consacrera son ltieps
dans la composition du nionument qu'il lui a tditid et qu'il a
intitul6 : Histoire polilique 't religieuse dc l'Abyssinic. A travers la veritW et l'impartialite de ret ouvrage. est percepltille le
ceur de M. Coulbeaux pour qui l'Abyssinie ful une seconde patrie. II en avail compri ls
les nurs
et la nentalite : il en parlait
du peuple et hlonorct des hef's, et
cinq langues il 6tait aim6i
specialement par le grand ompereur Mldndlik. A la plume laborieuse de 3I. Coulbeaux, les catloliques abyssins doivent un catichisme en tigrinien, une Imitation de Jesus-Christ en armarinien. un psautier en gheez. qui lui valut de Rome les folicitations les plus flatteuses. En fran;ais, il a compose la vie de
Ghebrd-Michael et un Dictionnaire abyssin que la mort I'a empkch6 d'achever. Un trait en dit long sur l';ilne de M. Coulbeaux :
un jour, - et pour une bonne p6riode - il n'a pas hdsit6 h
prendre en prison la place d'un officier italien, incapable de
fournir la ranqon mise comme condition a son dlargissement.
Mais le plus chaud eloge de M. Coulbeaux n'est-il pas dans ces
motis quoe I'hdritier du trone d'Ethiopie, Has T6efri, ecrivait lors
de la mort de ce serviteur de I'Abyssinie : , Ce grand homme,
portant le joug de l'amour a ledard de notre pays dEthiopie,
pIensait et travaillait autant qu'il ie pouvait pour aider notre
empire at marcher vers toutes les belles choses " (3).
1

Cotco. 11, pp. :6-37. -

m:in. preface de Illistoire de
1. ST. pp. 5-11.

'2' .InntolI

s. t. 103. p. 155. -

1'.-byI'sinie. par J.-B. Coulbeaux

'3) Baete-

Annalei,
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23 OCTOBRE
En 1828, a Paris, mort de M. Pierre-Joseph de W'ailly, onzieme superieur general. C'est un bref de Ldon XII qui, le 16 janvier 1827, a fail de lui le successeur de saint Vincent Sa reputation est alors bien assise dans 1'esprit des survivants de la
Revolution. Comme jeune pretre, M. de Wailly a travaill it la
paroisse Saint-Louis de Versailles, ii a pr6ch6 des missions
dans le diocese d'Amiens, et i!a enseignd la philosophie h Chartres et la theologie & Saint-Biricuc. C'est dans cet dveche de
Bretagne que la Revolution l'atteint. 11 quitte la France, en
1792, apres avoir requ un coup de sabre dont la marque lui
restera comme un souvenir de ces jours troubles. 11 sejourne en
Allemagne. Puis, invite par lgr Asseline, \evque d'Arras - son
diocese d'origine - M. de Wailly parcourt les campagnes abandonnees pour y porter le courage chretien. Pour un peu ii y
ecit laisse Ja vie : un jour, en effet, arr6tW par les revolutionnaires a Saint-Georges, pres Hesdin, ii est, a coups de crosse de
fusil, pr6cipitd dans une cave, et il y reste jusqu'au moment
oi le devouement des habitants peut len sortir. Au moment du
Concordat, l'vieque d'Arras donne a M1.de Wailly la cure de
Saint-Leu. Mais le cure n'a qu'un ddsir : reprendre ia \ie de
communaute. 11 vient a Amiens en 1806 et, cinq ans apres, il
en est le superieur. II reussit A reintdgrer la Compagnie dans
les locaux bitis entre 1736 et 1752, au faubourg de Noyon (1tet
qui valaient b Amiens la reputation d'avoir le plus beau sýininaire de France. Sa fortune considerable permet i M. de Wailly
de fonder les colleges de Montdidier et de Roye, et en meinc
temps il groupe autour de lui une equipe de missioimaires qui
peut reprendre .'cangdilisation des campanges. Le gendralat de
M. de Wailly n'a dur6 que quinze mois, mais ii est rempli d'utiles decisions. Usant des prerogati\es que lui confere le bref de
son election, .e nouveau superieur general reconstitue ladministration centrale en choisissant comme assistants MM. Dominique
Salhorgne, Joseph Boulangier et Pierre Le Go, et en nommant
M. Jean-Baptiste Etienne, procureur et secretaire de la Congrdgation. M. de Wailly s'occupe aussi de 1'amenagement de la nouvelle Maison-Mere, et il a la joie de voir Mgr de Qu6len procder a la benddiction solennelle de la clapelle et y ce!brer la
premiere messe. Enfin, M. de Wailly s'est beaucoup soucie des
missions a 1'etranger : tandis que le blocus d'Alger obligeait
nos confreres I quitter PAfrique du Nord et que la Chine souffrait de la p6nurie d'ouvriers evangdliques, i'Amerique faisait
naltre de flatteuses esp6rances. Malgre sa courte administration,
M. de Wailly, selon les mots de 1'Ami de la Religion, annoncant
sa mort, u marque d'une maniere honorable parmi les plus sages
disciples et les plus dignes successeurs de saint Vincent de
Paul , (2).
'1 Peltipr : S4minaires et formation du Clergd au diocese d'Amiens,
p. 156. - '2) Circulaires. II, pp. 410-411 ; Annales, t. 50, pp. 34849 : t.75, pp. 492-499 ; t. 77, pp. 567-583 ; t. 90, pp. 83-91.
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2 1 O(TOBRE
En 1622, a Douc, dans le diior*-s de \Ieaux, naissance
d'Edme Jolly (1).
En 1847, a Marseille, s'etnbarquent les prem:ieres Filles d,:
la Charit6 h destination de la Chine. C'est sure 'initiative de
MIgr da Matta, ievque de Macao, et grace au sens pratique de
M. Guillet, procureur de nos Missinis de Chine. que le POre
Etienne dut, un jour, lancer parini les Filles de la Charite ui
appel aux bonnes volontes. L.es rdponses out atflu : mais on
s'est content6 de choisir douze S'turs parmni lesquelles la propro
soeur du bienheureux Perioyre. Apres axoir ctt triomphaicment fetdes a Notre-Dame de la Garde. lles vont faire rdute
sur un bateau fritd spdcialement pour le service des missions,
le Stella-dal-Mare. Elles sont acomnpagmnes de quatre Lazristes
parmi lesquels M. Anouill, le i'utur i\,'que. I.e voyage ne s-ra
pas d6pour\u d'incidents pittoresqucs.. Un seul passaer rssi-tera
au mal de mer. ce sera M1.Anouilh. Les mes'sarees
Ide
la C:harit6 feront une escale de cinq ans A Macao, axant de se poser i
Ningy-po (2).
En 1885, a Prat, dans la riante vallie du Bas-Salat. au diocese de Pamiers, est iiaugurde la statue de \lr
Anouillh. premier vicaire apostoiique du Tche-ly occidental. Ce:'t dans ce joli
village de I'Aribye que Jean-Baptiste Anouilh est lil; It
no\elnbre 1819, et c'est dans les sdiminaires dioci.aiiis tie IPaniers
qu'il a parcouru presque entierement le cycle des tlides ecledsiastiques, avant d'entrer a Saint-.azare le 19 juillet 18-I5... .e
curd de Prat. 1'ablid Viala. a voulu que sa paroisse traduisit sa
fiertd par un monunwnt qui rappelMt aux
t:,di;ratiuos prsentes
et futures vel dv\-que dont I'apo-tolique intrulpiilit, a dPclenchd
sur les deux mirle cinq cents kilomntres carrid de terre chinoise
confids i sa juridiction un grand mou\emient de ronversion et
qui s'v donna avec une telle ardeur qu'il rourut a cinquante
ans... La cdrdmonie d'inauguration rexvt un ;clat grandiost. I.e
cardinal Desprez, archevcque de Toulouse, xoulait la presider.
mais il en a etd empechd au dernier moment. Par contre, les
evdques de Pamiers. de Carcassonne et de Montauban sont lh,
ainsi qu'un nombreux cler-,e enu de I'Ariige et des dioceses voisins : et des trains spdciaux out amend une foule dnorme. La
petite Compagnie est pr(sente. elle aussi, en la personne de
Mf. Tisn6 le plus illustre des prdfet- de chceur qr'ait coimptds
Saint-.azare, de M. Guillaume, superieur du stmrinaire de Carcassonne et de M1.P6martin. vi-iteur d'Aquitaine. A la fete rien
no manque : ni la splendPur, des nffices pontificaux. ni I'eloquence que manic magistralenient. M\Ir Iamothe-Tenet. reeteur
de I'Tnstitut catholique de Toulnoue. Non rien ne manque. pas
mAme la poesie qui celhbre en de vxers que 'orphdon accompagno. I'enfant de la paroisse, .Tean-Bnpti'te Anouillh :3.

-

'1) Circulaires. t. I. p. 123. -'3) Annales, t. 51. pp. 15i-161.

"

Itnntale.

1. 110-111. pp. 233-2'-.
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25 OCTOBRE
En 1674, a Versailles, nos confreres commencelit la mission
qui va se derouler jusqu'au 18 novembre. Six pr4tres et un frbre
ont pris possession de la cure royale 1'avant-veille. Et poLr la
duree de la Mission, M. Jolly leur a adjoint MM. Lebas et de
Marthe. Les exercices se donnent dans I'4glise Saint-Julien : elle
s'elevait sur l'enipacement de I'actuel h6pital militaire et avait
et6 reparEe et agrandie au ddbut du xvr siecle. Mais comme ii
I'a fait. lors de la precdente mission de 1671, Louis XIV va
constater que l'eglise est trop petite pour contenir la foule, et,
plus que jarnais, ii sera d6cid6 a proceder a la construction d'un
nouvel .difice religieux. Quand commence la Mission, le premier Cur6 lazariste de Versailles, Nicolas Thibault, jusqu'alors
cur6 de Richelieu. n'est pas encore sur place : ii n'arrivera que
le 10 novembre (1).
En 1786, a Paris, Pierre-Rene Rogue. pr.tre depuis quatre
ans, est recu au saminaire interne (2).
En 1939, it Bernay, dans sa r6sidence normande, M. Georges GCoyau, secretaire perpetuel de l'Academie francaise, meurt
a 1'dge de soixante-dix ails. 11a Wti un tres grand bienfaiteur
spirituel de la famille vincentienne. Et la petite Compagnie peut
Etre fiere d'avoir eu dans le cceur et dans l'oeuvre de cet historien uno place particuliere. Non seulement sa plume infatigable a donne aux colonnes du Figaro plusieurs articles sur saint
Vincent. sainte Louise de Marillac et sur leurs ceuvres mais,
en 1938, ii a enrichi la collection les Grands Ordres monastiques
et Instituts religieux d'un ouvrage de deux cent soixante pages
intitule la Congrdgation de la Mission des Lazaristes. Documente
a bonne source puisqu'il se refera a M. Coste, auquel ii a d'ailleurs dedit son travail, Georges Goyau a trac6 Il une belle
fresque vincentienne, accessible au grand public. II a bross6
ce tableau avec son talent d'6crivain, et aussi avec tout son c(pur
d'ap6tre. Car c'est au service d'un authentique rayonneinent
chretien qu'il voua tout son art et tout son labeur, comme le
prouvent sa monumentale Histoire religieuse dr la Nation fran,aise, cathbdrale a la gloire de la geste chr6tienne sur notre
sol. et son Histoire des Missions, fruit des cours qu'il donna a
l'Institut Catholique de Paris, pour ne citer que les principaux
parmi la soixantaine de volumes laissds par lui. Le rayonnement litteraire et historique de Georges Goyau se doublait de
celui de sa personnalit6 : avec sa fine harbiche et la limpidite
de ses youx bleus, ce petit homme. maigre, ascetique, et chez
qui, semblait-il, il n'y avait que juste assez de matiire pour supporter I';me. ce savant dont la ser\iabilite Mtait immense a
donn6 i tous ceux qui ont eu le bonheur de I'approcher, l'impression et la conviction qu'avec Georges Goyau un reflet de
saintetW passait dans le monde (3).
'i) Circulnire.i
I1. pp. 163-t6i : .nnatlps. 1.
.
. pp. 1129-1130 :
Billetin de In Cromniission des AntiquilIs Pt de- Arts 'Seine-et-Oibe).

vo. L, pp. 62-6.

-

(2) Annales, t. 99. p. 498. -- (3) Annales, t. 105,

I 79-84 ; t. 103, p. 633
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26 OCTOBRE
Ddfunt de ce jour : en 1917, i Lyon, M. Luonard I.ehioucq.
Enl 1671, de Fort-Dauphin, M. Iloguet cerit it M. Almeras,
une lettre qui depeint la situation de la mission peu de temps
avant que ne s'achbe dans le sang le premier essai d'dvangelisation du sud de Madagascar. L',quipe vincentienne conmpte
trois pretres et quatre freres. Les prCtres - Marin lloguet,
1'auteur de la lettre, Jean Jourdie et Michel Montmasson - appliquent leur zcle au fonctionnement d'un seminaire et au soin
des Frangais. DIs 1663, M. Nicolas Etienne a commeiiiic(i
a mettre
sur pied, - modestement. mais avec une belle hardiesse - une
ouuvre de formation pour futurs pr6tres. Malgrt I'assassinat, I'annee suivante - de son fondateur. 1'ktablisseiment qui tient
6videmment plus du petit que du grand seminaire, a atteint un
developpement assez inipressionnant. puisque huit ans apres,
comme le constate M. Roguet dans sa lettre, et bien qu'une quarantaine d'616ves aient du partir. en raison des troubles qui agitent le pays, il reste encore une vingtaine d'enfants au seminaire. A propos de cette cPuvre, M. Roguet rapporte un fait
dont le tragique est quelque pen attlnu6 par un ditail qui fait
sourire les lecteurs d'un temps oi la technique a tout perfectionn6 : un Frantais avant \oulu enlever un garqon 6tlext au
seminaire et avant tire un coup de pistolet sur les autres enfants qui voulaient controcarror son dessein, le frbre Guillaume
Lebrun, apres plusieurs soinnations a I'adresse du Franiais,
a lui Aicha un coup de fusil. en \isant les jambes ,. Ce sont lh
les propres termes de \1. Ioguet. qui continue : " Maais comme
le fusil n'titait pas droit. il ne porta pas jusqu'a lui. et le plomb
portant sur l'eau. se releva, I'atteignit h la tate et lui perga la
cervelle n (celle du Frangais. hien sCir. pas celle du Frere !)
l.'apostolat de nos confr;ires pr'i des Frangais est assez restreint;
par suite du peu d'interit de Louis XIV pour Madagascar. et de
]'abandon de Iile par la Cumpagnie des Indes, nos compatriotes,
qui n'ont ni la s6curit6, ni un confort Clementaire, quittent la
colonie a la premiere occasion. La centaine d'entre eux qui y
re.tent encore, vit dans la crainte des indigenes : ces derniers,
pour la plupart, sont en etat de rebellion et accumulent assassinats et pillages. Le seul aiii6 des Francais, Dian-Manangue, le
meurtrier de M. Etienne, n'inspire guere confiance : ( ii est bien
I'homme de la plus sinistre physionomie que j'aie jamais vuN,
declare M. Roguet. Le denuement materiel de nos missionnaires
assombrit encore la couleur de ce tableau : ils n'ont plus de
bas, plus de souliers, its en sont i user leur derniere soutane ;
pour soigner leur sant6 si 6prouvee par le climat meurtrier,
ils ont bien un chirurgien. mais il n'est meme pas capable de
faire correctement une saignee. De plus, trouver du vin pour
la messe et de la farine pour les hosties devient impossible.
Malgrd tout, ils sont prets I rester i leur poste (i).
'1) Mdmoires C.M., t. IX. pp. 571-581.
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27 OCTOBRE
Defunts de ce jour : en 1902, A Marseille, M. Germain Amourel. En 1930, A Paotingfou, M. Nicolas Baroudi.
En 1856, h Paris, Paul Bedjan est recu au sýminaire interne.
N6 le 27 novembre 1838 h Khosroca, dans la province persane
de Salmas, il a et6 un des premiers elb\es de la Mission de
Perse dont la fondation avait etd demandee a\ec instance par
Eugene Bore, alors simple laic. Paul Bedjan, de\enu l'une des
gloires de la Perse catholique, sera la recompense de I'intervention de M. Bore et des efforts de nos premiers niissionmairus.
Pretre le 25 mai 1861, Paul Bedjan, apres treize mois de travaux au seminaire de Khosrova, est plae6 par M3.Cluzel, - le
futur dtelgu6 apostolique - A Oturmiah. LA, son sens apostolique lui fait mesurer le grand nial qu'cst pour le clerg6 chald6en
et pour le peuple I'absence de livres religieux. Et le nal est
d'autant plus grave que les protestants amnericains inondent le
pays de , petits opuscules, plus mdchants les uns que les autres ,. Alors. avec une modeste presse apportee de France, Paul
Bedjan commence A imprimer. Mais ce n'est la qu'un moyen de
fortune. L'imprinieur-apStre congoit le projet de revenir en
Europe oi il sera mieux outill6. et en documents et en nuateriel technique, pour lancer par milliers A travers son pays natai
les livres catholiques. En 1880, axec toutes les approbations requises, il est A Paris, et desormais ii sdjournera en Europe. Tout
en accomplissant les fonctions d'aumnTnier, - A Ans, en Belgique, pendant quinze ans, et h Cologne, jusqu'a sa mort survenue le 9 juin 1920, - it s'adonne a ses travaux litteraires.
Dieu seul peut mesurer Ja somme de labeur et de renoncement
que lui a demandp l!a publication d'une quarantaine d'oeuvres
ridig(es en divers idiomes orientaux, et dont trente-six volumes
sont publiis en 'espace de vingt-sept ans ! Ils sont accueillis
chaleureusement par ses compatriotes catholiques, - et mnme
par des sectes her6tiques ou schismatiques. Et a deux reprises, le clergd et le peuple dernandent a Rome de leur donner
Paul Bedjan comme 6v(que. Mais, d'une part, notre confere
tient A rester en Europe pour continuer son oeuvre : et. d'autre
part, la faCon dont ii a procedd dans son travaiI de refonte du
brEviaire et du missel chalddens a provoqu6 chez le patriarche
de Mossoul une persiv6rante irritation qui le prdserve de l'dpi3copat. Jusqu'a son dernier jour. Paul Bedjan continue son immense travail. mrnme quand le dechiffrement, A la loupe, de
textes antiques, a terriblement affaibli ses yeux. II a consacr6
ses neuf dernieres annees h traduire en chaldden moderne le
Nouveau Testament; malheureusement ce travail est restd A
l'6tat de manuscrit... Les plus dminents sp6cialistes des litt6ratures orientales louent I'cuvre de savant accomplie par Paul
Bedjan '1).
(1) J.-M. Voste, O.P. : Paul Bedjan, le Lazariste persan, in OrientaIta christiana periodica. vol. XI. Roma 1945 ; Dictionnaire d'listoire et
de Gdographie eccltsiastiques, t. VII. vo!. 410-413.
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28 OCTOBRE
Difunts de ce jour : en 1912, a Froyennecs, M. Alfred Gaudefroy. En 1914, a Paris, M. Nicolas Laux. En 1938, a Paris,
M. Joseph Baeteman.
En 1888, h Paris,dans la chapelle de la Mlaison-Miere. a lieu
le saere episcopal de Mgr Jacques Crouzet. 11 a trente-neuf ails.
Apres un professorat de quatre ans h Antoura, et de deux ans
a Damas, il est nomrnm supdrieur de cc dernier colliee. et c'est
1l qu'A la rentree d'octobre 1888. ii a recu la lettre de Home
le donnant conauie successeur a Mg1r Touvier, a la tete du vicariat apostolique d'Abyssinic. Et M. Crouzet, sur le coup, a perdu
son exuberance mnridionale. Sans rien dire, et apres avoir
tendu le papier otliciel i N1.Clement. son confri-re. il a pris son
fusil. sitflT
!e chien. et il est aile arpenter les champs ; mais,
ce inatin-lH. les cailles n'ont pas eu a redouter ses pionibs... Aujourd'hui. apres l'onction cons6cratoire que lui a confd&'e
MN:r Thomas, Lazariste. delgue apostolique en IPerse, assiste de
.Mr Bray, Lazariste, vicaire apontolique du Kiangisi, et de lgr de
Peretti, auxiliaire d'Ajar'cio. le nou\el ,c:\tques'tst retird darns
sa chambre. .Mgr Bray entre : et, plantant ses doigts dans
I'epaisse chevelure de son jeuin fr-re en il-iscopat. et tirant un
peu. it lui dit : a Ah ! je te tiens ! Les Mi ions !
' Ies Missions !
L'Abyssinie. qa vaut hien la Chine ! C'et l-hlas, avec nous. qu'il
faudra travailler jusqu'au bout ' ,,Et <e -e-te de I'evtdque de
Chline n'6tait-il pas un pen comme un gest e de la fraternite
nissionnaire incorporant i la grande armie apoi•<tlique Jacques
Crouzet qui. des quarante-cinq anneis lde son
11piscopat, allait en
donner six A 1'Abyssinie et trente-neuf i Madagascar ? (1)
En 1937. dans cett, Ilen, rlhapielle de ta .Mii.sr-Mcr', les
hiwnies rites de la corinscration I:-iscoialei se' deroulent pour un
autre fils de saint Vincent. Au poUle d. supcricer qu'il ~w-'upe
depuis sept anis au semiinaire de Mlontauhan, I, choiv dl Souverain Pontife est \enu saisir 1. Charles Gouinot t Ie niiuInmIer
coadjuteur de l'archev"'quo de l'arthayc... .e cardinal Bautlrillart. a son trone, et le- huit ,utret tv,'ques qui ont prik place
dans les stalles, affiriment. par leur prcsence. I'universelle et
iuccesseurs des aptres. I.e fait
des
permanente fraternito
qu'apres avoir ttt professeur et directeur de Mgr Gounot. le
cardinal Verdier est aujourd'hui son consecrateur, concr6tise
la continuite dans la transmission de la v6rit ; cependant que,
d'une part. Je parrainage du nouvel xevque. assur6 par 1'6v\que
de Montauban, Mgr Durand, et par son pr.d,'cesseur sur le
mime siege, Mgr Roques, alors archexv'que d'Aix ; et, d'autre
part, la prisence de Mgr Iemaitre. archeveque de Carthage,
le successeur immnidiat, tous ces
dont Mgr Gounot doit,tre
fails montrent de facon sensible quels liens etroits se tissent
d'une 6glise diocesaine a une autre pour continuer la grande
Eglise du Christ (2).
1) Annales. t. 103. p. 15I6: 1. 9U. pp. 811-831. -

t 103, pp. 79-83.

,2) .Annales.
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29 OCTOBRE
D(funts de ce jour : en 1913, A Pernambouc, M. Joseph
Dorme. En 1915, a Lesparre, M. Louis Noi.
En 1655. a La Rochelle, trois Pr4tres de la Mission : Claude
Dufour, MAathurin de Belleville et Nicolas PrCvost, s'embarquent
a destination de Madagascar.C'est la troisienie equipe que Mlonsieur Vincent envoic vers la grande lie. Des trois partants d'aujourd'hui, deux seulement toucheront le sol malgache : en cours
de route, dans la rade de Sierra Leone, M. de Belleville
mourra (1).
En 1803. A Saint-Cloud, Bonaparte prend connaissance du
rapport qui lui est presente par le Conseil d'Etat au sujet des
missionnaires d'Alep. Nos confrbres. 1MM. Dellard et Choplin,
qui depuis quelques annees donnent dans cette ville de Syrie
des conferences tres goutees aux pretres inaronites et arineniens (2), ont adress6 une lettre au Commissaire des Relations
Commerciales pour porter a sa connaissance leur penible situation financiire : its n'ont presque plus rien, alors que inIus
l'ancien Gouvernement , - euphemisme qui ddsigne la monarchie - la Mission recevait cinq cents piastres pour doux
pretres et trois cents piastres pour deux domestiques et autres
frais. Le Conseil d'Etat propose done qu'aux pretres de la Mission d'Alep soil remise une somme de deux mille quatre ,~-iits
francs... Avant d'apposer sa signature, le premier Consul, - bien
que la petite Compagnie ne suit pas enrore rdtablie, inscrit sur
le rapport : , Accord& quatre mille francs , (3).
En 1809. ; Paris, de grand matin, la police se prtsento au
n" 25 de la rue du Cherche-lidi. C'est la, que loge le vicaire
.gtnmeral de la petite Compagnie, M. Hanon 4;. Sans plus de formalit('s. i!est arrted et, sous bonne escorte, conduit en prisan.
Ainsi se complMte. aprbs la suppression de la Congr6gation le
:'tsepteinbre pr4cdent. la rdponse de Napoleon a la fermetW
dont M. Hanon a fait preuve dans I'affaire de la direction des
Filles de la Charite. S'il n'a pas eu, selon certains. toute la souplesse desiralle. le vicaire gendral a du moins fait preuve de
predoyance : quand il a senti se former au-dessus de sa to'te
l'orage imnperial, M. Hanon a sollicite et ohtenu du Souverain
Pontife des pouvoirs extraordinaires pour les visiteurs, afin que
la petite Compagnie, au moins a 1'6tranger, n'ait pas a souffrir
des v\inements. quels qu'ils dussent etre (5).
En 1876, t Paris, dans le recueillement de son bureau, le
T.H.P. Bore ridige le billet par lequel il d6signe le vicaire gendral qui. au lendemain de sa mort, aura la responsabilit6 de la
famille vincentienne. Sur ce billet qui dormira deux ans dans
la cassette, le P. Bord a dcrit le nom d'Antoine Fiat (6).
(1) Mdmnoires C.M.. 1. IX, pp. 243-275. -

(2) Annales, t. 27, pp. 578-

581. - (3) Acte.s du Gouvernement, p. 75. - (4) Annales, t. 77, p. 267.
'5) Coste : La Congregation de la Mission, p. 103. '6) Annales,

t. 114-115, p. 13.
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30 OCTOBRE
l);funts de ce jour : en 1911, h Saatorin, M. Jean-Baptiste
Machu. En 1911, a Montpellier, M. Denis Audouard. En 1917, ba
Paris, Frere Emile Vauloup. En 1919, a Santiago, M. Eleuthere
Leblond.
En 1685, Louis de Thonassin, 6vque de Sisteron, petit
diocise uni aujourd'hui A celui de Diyne, contie son seitinaire
a la Congrdgation de la Mission. L'Utablissement, situ ia Manosque, dans I'actuel departemnent des Basses-Alpes. a 1t; found
par un parent de 1l'dv.que de Sisteron, Je celitbre Pere Thomassin, de I'Oratoire. La petite Compagnie s'engage i fournir trsis
pretres et deux frires. Pour commencer, ifs logeront dans un
bitiment que I.acour qualifie de , vieux et niauvais
(1I). inais
qui sera acconmmodd par la suite. l.'un des superieurs qui, jusqu'a la Rivolution, auront la conduite de ce seininaire. de\iendra superieur general : c'est ýM.Antoine Jacquier qui. a Manosque, de 1739 a 1717. s'entraina au maniement du imonde
,'lerical (2).
En 1686, a Versailles, la nouvelle eglise est consacre et
dtdite h Notre-lame par lgr Francois Balailler. abh6 de la
Bussiere. ev\(que de Bethleem. Cetie ;glise est detstinee 'Ireinplacer celle de Saint-Julien. trop petite. oii nos confreres lnt
inaugurae leurs fonctions curia!es Iouze ans plus tl. Louis XIV
en a rontie les plans it Mlansart, et en a actiie la construction
qui n'a demandl que deux ans. De proportions harmonieuses,
I'(glise Notre-Dame est cependant lii1n d'ajouter ala gloire du
-rand architecte : 'inspiration deilMansart a eu les ailes rognees
du fait que le Roi voulait qu'aiucun Idifiet ne vint 2Ener ses
augustes regards. quand de sotn ihateau ii contemplerait I'horizon. La cer~rtnonie de la dtdicace iqui coumence a 7 lieures
du natin et se poursuit par une process-ino du Saint-Sacrement
a travers les rues de la ville ornt'es des tapisseries de la C:ourunne, ne se terminera qu'i deux heures de l'apres-mnidi. Bontemps, le gouverneur de Versailles, tl une grande partie de la
Cour y assistent. M. Jolly est pri'sent, lui aussi. ainsi qu'une
quarantaine de Pretres de la Mission. Cette annee-lh, le cur6
de Versailles, est Charles Turpin de Jouhee qui a et auparavant superieur aux Invalidcs. Depuis le jour de sa cons&cration, 1'(glise Notre-Dame n'a subi que quelques transformations
interieures (3).
En 1856, de Paris, le Pere Etienne derit au tsar Alexandre II une longue et belle lettre dans IP but d'attirer sur nos
Otablissements de Pologne la bienveillance du gouvernement
russe et d'obtenir pour les Pritres r-t Ies Sceurs la liberte de
communication avec les .Maisons-\M1res de Paris. Cette lettre restera sans reponse (.).
(1) Annates. t. 63. p. 629. - 2" Notices III. p. 710. - ;3) Lry :
Une visite t Notre-Dame de Versailles. p. 9 : Aninles, t. 84, pp. 1li61i51. - 4iRosstc : Vie de M. Etienne, pp. 428-432.
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31 OCTOBRE
Defunts de ce jour : en 19U3, A M.azanmet, M. Pierre Gau.
En 1931, A Paris, M. Raoul Dujardin. 11 laisse le souvenir d'un
professeur remarquable. Ses premiers iaitres, aussi bien que
ses professeurs et directeurs des petit et grand sedinaires
d'Evreux, ont et6 frappds par le caractlre vif et penetrant
de son intelligence comme par la profondeur de sa pi6et. Le
ministere paroissial a les pr6mices de son sacerdoce : vicaire
& Notre-Dame de Louviers, puis cure A Tourville-la-CampayJne,
M. Dujardin est poursuivi par un appel qu'il a ddji enteiidu
pendant son grand seminaire : celui de la vie de communaute.
Le 11 octobre 1890, Ag6 de vingt-huit ans, il est recu au seminaire it Paris. et Cambrai le compte bienl6t parmi les plus 6minents professeurs que son s6ninaire ait janais eus. En 1903,
M. Dujardin est de ceux qui, a\ec 'agrement du T.H.P. Fiat, se
secularisent pour continuer en France leur ministere. II est
alors nommn superieur du sCminaire de Bernay, au diocese
d'Evreux, dont I't;v'que, lMgr Meunier, le fait chanoine en 1907,
et vicaire gendral en 1909. lais a la suite d'une grosse epreuve
qui ruine sa sante, M. Dujardin ressent, en mume temps que
le degofit du monde. le ddsir de finir sa vie a la Chartreuse...
Et quand un honune commne M. Dujardin 6crit : a La vie solitaire exerce sur moi un attrait raisonn6 et surnaturel ,, non
seulement on peut le croire, mais on peut deviner a quelle
cine de renoncement ses vingt dernieres anndes sur terre l'ont
hisst : car, apres trois sejours plus ou moins longs a la Chartreuse de Farneta, en Italie, notre confrere dut rdduire delinitivement au silence l'appel a la solitude : une double [1sion
organique du coeur lui rendait absolument impossible le chant
de fl'ffice qui est une condition rigoureusement exigee par la
Riale cartusienne. Dans l'intervalle de ces essais, M. Dujardin
est chargd, avec le titre de superieur honoraire du grand sdininaire, d'une petite paroisse du diocese d'Evreux ; et quand la
Chartreuse dut etre definitivement bannie de ses pensees, il
se mitý la plus entibre disposition du Pire Fiat qui admirait
la richesse de son Ame. Tour A tour, le College Albironi, Beauvais, la Maison-Mere et Strasbourg, beneficieront de ses adniirables talents de professeur. En 1927, il revenait A la MaisonM3re, et les derniires annees de ce grand laborieux furent remplies de toutes sortes de travaux. C'est M. Dujardin qui fut
charge de tirer de la quarantaine de cahiers envoyes par les
provinces et contenant les corrections A apporter A nos livres
de Conmunaute, un projet qui fOt en accord avec le Code de
droit canonique ; et c'est ce projet qui, sans grandes modifications, a Wet adopt6 par l'Assembl6e generale de 1931. Jamais
M. Dujardin ne s'est cru, en raison de sa peu commune puissance intellectuelle, dispens6 dp travailler en profondeur : ce
fut sa facon i lhii de e maintcnir en contact avec Ie Dieu qu'il
aurait voulu servir dans la solitude et la contemplation 1'".
(1) Annales, t. 97. pp. 21-40.

1" -NUVEMBRE
Defunt de ce jour : en 1912, A Paris, M. Jules Maillv.
En 1827, a Paris, 3lgr de Quelen benit la chapelle de la
Maison-M~ere. I. y a un peu plus d'un an que la construction
en a 6te conunencee. Elle ne coniporte que la seule nef ; les
bas-c6tes ne seront ajoutes quen 1859. M. Etienne qui, i titre
de procureur, s'est acti\vement occup6 des tra\aux, est 'uordoniateur de la journde de ftte et le grand maitre des ceremonies.
Un pcu avant neuf heures. M. de \\ailly, sup,.rieur g.;neral,
entoure de la Comnmunaute, accueille U'Arclie\vque au ,euil de
la nouvelle chapelle. Apres I'accomijlissement des rites habituels, Mgr de Quelen celebre la premiere messe au maitreautel -- maitre-autel qui n'est pas celui d'aujourd'hui, l'actuel
datant de 1854. Ensuite I'archievýque a un joli geste d'affeetion pour les fils de saint Vincent : il fait don A la sacristie
de l'aube et de 'ornenient dont il vient de se servir. Par ailleurs, le nom des seminaristes qui firent fonction d'acolytes. en
cette ceremonie, nous est connu : I'un etait Louis Perboyre,
frere du bienheureux, et qui devait mourir sur le bateau l'emnienant en Chine; I'autre 4tait le futur Mlir Moulv : c'e-t ul
qui nous a conserve ces d6tails dans la lettre que, quarante ans
apres, il adressait au Pere Etienne pour lui raconter la btendiction a laquelle il venait de proceder lui-umine, celle de 1'dglise
Saint-Sauveur de Pekin (1).
En 1933, au Vatican, dans la salle du Consistoire. en pr6sence de Pie XI qu'entourent les cardinaux Laurenti et Verde,
lecture est donnee du decret par lequel la Congregation des
Rites proclament I'authenticite des miracles attribues A l'intercession de la bienheureuse Louise de Marillac. Le T.H.P. Souvay
qu'accoipagne A•.Scognamillo, postulateur de la Cause, lit ensuite une adresse oii il exprime la joie et la reconnaissance de
la famille vincentienne. Le Souxerain Pontife
se dcelare heuso
rux de pouvoir marquer la Toussaint de cette annee sainte en
rendant honmage A une admirable fleur de saintete et A un
iruit exquis de la IRdemption , (2).
En 1950, A Rome encore, sur la place Saint-Pierre, en fin
d'apris-nidi, de\ant une foule dont les journaux n'ont pas os6,
cette fois, apprecier le chiffre, et en presence de six cent cinquante cardinaux, archev6ques et eveques, le pape Pie XII pro'lame ex cathedra que la Vierge Immnaculee
est elevde A la
gloire celeste, en corps et en ame ,... M. Fugazza, assistant de
la Congregation, et delegu4 du T.H. Pere, Mgr S6vat, vicaire
apostolique de Fort-Dauphin,Mgr Krause, 6veque de Shuntehfu,
des confreres polonais, espagnols. americains, hollandais. francais ont la joie d'assurer a cette inoubliable fMte la presence
de la petite Compagnie tout entiere, si heureuse de voir dfmiir
le dogme de l'Assomption auquel elle a toujours cru (3).
(1) Annales, t. 119, p. 313 ; t. 103. p. 153 ; t.32. p.4 20 ; Rosset :

Vie de M. Etienne, p. 36. les, t. 116, pp. 10-15.

(2) Annales, t. 99. pp. 47-50. -

(3) Anna-
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2 NOVEMBItE
Defunts de ce jour : en 1945, a Istanbul, M. Gustave Mlichel. En 1953, A Paris, NM.Eugene Loiez.
En 1651, a Varsocie, c'est dans les debuts de novenibre
qu'arrive la premiiere equipe inissiunnaire envoyee par Monsieur Vincent lui-memie. 11 repuntd de la sorte a une lettre de
la reine Louise-Marie de Gonzague qui l'a supplie de domker
quelques-uns de ses Ills a la 'ologne. Avant son mariage avec
le roi Jean-Casiinir, Louise-Marie de Gonzague a bien connu
Monsieur Vincent it Paris, et elle a ete I'une des Danies de la
Charite de 1'epoque. Notre bienheureux Pere, qui dans la demande de la reine a \u un appel de la Providence, repond genereusement, puisqu'il donne, coninme superieur. a Varsovie,
M. Lambert, l'hoinine dont. onze ans plus tot, au moment oi
il avait pens6 I'envoyer en Perse, il ecrivait au cardinal Ingoli :
a 11 me semble, je vous avoue, Monseigneur, que la prixation
de cette personne est m'arracher un ceil et me couper I'un de
mes bras. ,,Avec M. Lambert arrivent A Varsovie, M. Desdames,
les freres Guillot, sous-diacre, et Zelazewski, cerc, et le firer
coadjuteur Posny. Aucun domicile particulier n'a encore ettl
prtxu pour eux : la Reine les fait done loger dans son palais.
en attendant de leur acheter une petite maison dans le voisinage de l'dglise Sainte-Croix... Nos confreres auront des deluts
penibles : les J6suites de Varsovie s'opposent a leur etablissement. I semble qu'en la circonstance les Rdvdrends Pores. par
leur trop grand amour du syllogisme, aient Rtd entraines a des
conclusions sans nuances. Ils se sont dit : c'est la reine qui a
appele les Prctres de la Mission. Or, la reine se confesse i I'abbi
Fleury qui s'est permis des coquetteries avec le jansdnisme.
Done, les Pretres de la Mission sont jansenistes... La rupons,
viendra en 1655, ecrite par les Jesuites de Paris, qui temoigncront de l'orthodoxie des fils de Monsieur Vincent... En attendant. et toujours des leurs debuts, nos confreres de Varsovie
sont aux prises avec une 6pid6mie de cholera : en la conjoncture, ils montrent leur capacit6 de ddvouement... Toutes cedifficultis, - et le fait d'6tre install6s a I'ombre d'une 6glise
dediee h la sainte Croix ne semblait-il pas Otre un appel a une
vocation de souffrances ? - ont assis solidement la Missici
sur la terre polonaise et I'ont comme tail.le pour un 1.-moignag:
heroique en faveur de 1'Evangile (i).
En 1838, a Pdkin, mort de Mgr Gaetano Pires Pereira. N6 i
Cerdeira, au Portugal, probablement en 1763, il avait 0t6 reu
au siminaire de Lisbonne. Le 12 aoft 1800, il arrivait l Macao
et quatre ans apres il Rtait nomm6 6veque de Nankin. A PMkin
oil ii parvint, I'Mveque, Mgr de Gouvda, le sacra en 1806. Son
titre de mandarin du tribunal des mathematiques et surtout la
persecution empechrrent Mgr PirBs de rejoindre Nankin. A partir de 1827 et jusqu'ba sa mort, ii fut administrateur de P6kin (2'.
(1) Mdmoires C.M., t. I, pp. 9-15 ; Coste II, pp. 207-210. - (2) Annales, t. 77, pp. 247, 253 ; Memoires C. M., t. VIII, pp. 824-832.

-

559 -

3 NOVENIBRE
Ddfunts de ce jour : en 1912, a Dax, M. Antoine Dounet, et

& Buenos-Aires, M. Joseph Vittet. En 1933. A Shanghai, 1. Clau-

dius Gonon. En 1943, A Alger, MI.Louis Verri&re.
En 1912, a Yao-tchdtuu, la chapelle des Filles de la Charite
voit se derouler le sacre de notre confrere, Mgr Louis ClercReuaud, vicaire apostolique du Kiany-si oriental. II a quarantesept ans. Le prelat consecrateur est Nlgr lieynaud. I1 est assistd
de deux autres e\-ques lazaristes : Mlgr Ciceri. vicaire apostolique du Kiang-si mnridional, et Mlgr Fatiguet. \icaire apo-stlique du Kiany-si septentrional. En suomme trois 6cdques et... trois
points cardinaux de la mrme pro\ince chinoise 11.
En 1931, a Constantinople, 'M. Francois-Xavier I-bry uneurt
dans sa quatre-vingt troisieme anleie. ProfessTur au petit 6mininaire de Montpellier ou, de Saint-l.azare. sa santl le fait \cnir
en 1875 et ou ii est ordonne pritre par .Mgr de Cabri;res ; supdrieur du petit sminaaire de Soissons, de 1881 a 1886 : superieur
du College Saint-Benoit de ConstantinoplI, de 186 i 190)3 : \ iiteur des confrbres et directeur des Steurs de Turquie pendant
quarante-trois ans. Telle cst la chronologie, s'dli,c
pourtalnt
6loquente d'une longue et belle carriire... Gloire de ;hissignij's
oil il vit le jour le 22 fevrier 18.8, et bien servi ltar sa onlit,mie tempdrant limperieux de son conannirdenent. sa borntt que
dissimulait un abord froid. un jugemnent dont la siret6 s'exprimait dans la plus grande serenite, ce fils du Nord a exerce sur
I'Orient, selon le joli mot de Georges Goyau. , une royautte iorale ,. Le collge Saint Benoit lui doit I'elan qui de cent portera
a six et meme huit cents le noraibre de ses (cixees. A ce visiteur
qui, quoique bien sou\ent tprouv\ dans sa sartt, ne redoutait
aucun voyage. Lazaristes et Filles de la Charit6 dvivent 'esprit
fraternel qui les unit et le vivitiant esprit vincentien qui les
soutint dans les circonstances les plus difficiles. Oracle bien
connu au ministere des Affaires etrangeres. Francois Lobry.
dans ses rapports avec les anmbassadeurs de France ou les del;gues apostoliques a Constantinople. qui avaient recours t sa
parfaite connaissance du pays et des gens, en ne voulant etre
que le fils de 1'Eglise, a tellement bien servi la France en
Orient que le gouvernement l'a fait commandeur de la Legion
d'honneur, - distinction tres rarement accordee A un ecclisiastique, - et qu'A l'annonce de sa mort. ii a adress6 aux confr6res de M. Lobry des condoleances officielles par l'intermediaire
d'Aristide Briand... La simple 6numeration des activit6s qui
remplirent cette vie saccrdotale garnirait des pages : et l'on ne
peut s'empacher de penser que Franqois Lobry a Wetle digne
fils de Monsieur Vincent dont l'existence fut si pleine et dont
I'me. au milieu de tous les tiraillenents exterieurs. demeura
pourtant si paisible (2).
:1) Annales, i. 78, pp. 287-290.
1939. 1940.

2).Annates,

1. 1936. 1937, 1938,

-

560 -

4 NOVEMBRE
Defunts de ce jour : en 1905, au Berceau-de-Sainl-Vinrii',
M. Andre Giraud. En 1915, a Daz, M. Mare Gudry.
En 1768, a Versailles, Louis XV signe les Lettres patentes
par lesauelles ii apprbuve cinq ddcrets de 1'dv6que de Beziers
portant union des revenus de plusieurs benefices au seminaire
de sa ville episcopale. A cette epoque, nos confrbres dirigent cet
dtablissement depuis quatre-vingt-dix ans et le garderont jusqu'a la Revolution (1).
En 1885, a Sydney, la rade tout entiere est en fate. Bateaux
pavoises charges de passagers enthousiastes, quais ornas de idrapeaux et de bannieres, et noirs de monde, eclats cui\res des
orphlons, rien ne manque, pas mýme les ardeurs du soleil,
pour accueillir le navire anglais, la Liguria, qui amine a 'Australie son premier cardinal, Mgr Moran. Son Eminence a reussi
h se faire accompagner, depuis Londres, de deux Lazaridtes
irlandais - MM. O'Callaghan et Boyle - qui vont installer la
petite Compagnie sur cette terre aujourd'hui en fete... AprBs
l'accueil chaleureux que leur ont reserve les six ev4ques venus
recevoir le cardinal, nos confreres vont tout de suite se lancer
dans 1'oeuvre des missions. Ils en prbcheront une quinzaine des
leurs deux premieres annies de s6jour en Australie. De tous
cites leur viendra la sympathie et aussi I'aide materielle : le
cardinal Moran, non content de donner un hectare de terrain aux
fits de saint Vincent, rdunit un jour dans sa cathedrale une assemblee pour Rtudier les moyens de procurer un domicile aux
fils de saint Vincent ; le doyen de Balmain leur donne une maison... MM. Callaghan et Boyle auront dtd d'heureux pionniers,
puisque, en 1926, a pu 6tre 6rigde la province lazariste d'Australie (1).
En 1946, a Ivohibd, M. Joseph Coudroy, sauvagement frappe
de cinq coups de hache a la t te, succombe aprbs seize heures
d'agonie, sans avoir repris connaissance. L'enquete imm6diatement oliverte par les autoritds civiles, montre que cet assassinat n'a aucun caractere politique ou religieux. Le meurtrier
est arrit4 : c'est un Bara qui semble n'avoir tud que pour voler
la somme d'argent que le Pere Coudroy a recueillie en cette
journde de dimanche, afin de subvenir aux frais de couverture
de son dglise. Mais ie vol n'est qu'un mobile apparent : 'assassin
a td6soudoye par un colon auquel notre confrere, courageusement, reprochait sa mauvaise conduite. II y a h peine neuf
anndes que Joseph Goudroy, malgrd une sant6 d61abrie, se dvoue au service des Malraches. Et sans nul doute, en partant
vers Madagascar, lui, jeune pr6tre. tout fraichement oroonne,
avait envisage que le Seigneur pourrait lui demander le sacrifice de sa vie. II n'avait certes pas pr6vu ce genre de mort.
Elle a son merite, qui s'additionne a tous les sacrifices de nos
vaillants confrBres de la Grande Ile (3).
1) Actes du Gouvernement, p. 53 ; Notices 111, pp. 684-686. (2) Annales, I. 51, pp. 213-214 ; t. 52, pp. 371-374. - (3) Bulletin des
Missions des Lazaristes, ann6e 1947. p. 7.
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5 -NOVEMBIE
Df[unt de ce jour : en 1928, B Salunique, M. Jules Vachette.
En 1658, de Paris,deux Filles de la Charit, s'en \unt s'installer h Cahors oi les rdclame depuis quatre als l'5x\que, Alain
de Solminihac. Avant de les laisser partir Mjosieur Vincent
leur a fait quelques recommnandations pratiques qui l'unt aimenA
A tracer un portrait peu ilatteur des habitants de C:aluhir : Vous
allez combattre le duinun de c- pays qui est l'oirueil... Vous y
verrez des personnes qui sunt prcsque toujours ein culbre, qui
s'emporteut htla imoindre occasilo... Cc sunt des esprits sultii 11 faut espu'ler que desants qui aiment beaucoup a parlr..
puis trois cents ans la chlarit, ls Flilles de \IMoiieur Vincent
i rienduI les Cadurci'ns plus s ii• athilu s. 1,s? leur arrivee, les
deux SR turs, Adrienne Plou\icr ,tl.,uise ILAucher, trouueruint un
t'i\;ail surabondant : .lain de suminiiac a ait olT''r un hl'opit 'a acicepti que I'orplielal eUl
un orphelinal ; Mu-.sieur \Viric'
rdi,-;
uii i;r iniien particulier. En fait
linit pouur l'quel ili
I.- 'ir.pursl deiroint, eliplus de , it
ui 'i-. s? h r-re' de xisiter
1.- paul\re it doiinicile 1.
a I'h6pital de Sthmiglhoi, lMgr 'aul-lr.,n F'erraint,
En I191,
apo-tolique du Kiangayi s'plit,',itrioial, nciiut de- suites
icaire
-.
a L'ge de cinqi•;luie et un1 ans. Ne ta\iterwicq,
d umi operation,u
laiis le diocese de Caimbrai, le " juillet \s:8i, ii a et,. aussitt
aprjs F'ordination sacerdotale qu'il reo;ut :; saiitl-Lazare en lS1i,
ni\voye en Clii e. Quatorze ans plus tard. sa charge de direcavant
.
,ii, pui i taIlu, t-ltchlro,
Siur de siiiinaire, aux iles Trhoutl
1
mis niirelief' ses qualit's d'arnllLbiite et de r'e-ularit2, ii est
1Mir
Bray, alors
dli-ianlde cornme coadjuteur par le \e(ri-able
aL24 de soixante-treize ans. lMgr EFerrant inaugura son adruinistration personnelle du Kiangsi septentrional eni 1!i.05. A cette
;pique, ii avait dLjh connu les rava.-es des Boxeurs ; eln l'06,
il dut enregistrer le pillage et les nneurtres qui desolrent la
mission de Nan-tchang. Mais il ne se demonta pas, et six ans
apries, I'annde de sa imort, il pouvait, au terne de sa dernixre
tournee pastorale. constater que le vicariat etait en plein essor.
II y avait contribud par sa compr6hension aigue dos besoins de
son troupeau et par son activitL personnelle (2).
En 1946, a Paris, mort de FrEre Alphonse Hoefer. FrEre
Alphonse ! Avec sa barbiche, dont la coupe iui donnait une
allure de grenadier du Second Empire, avec son accent tudesque et sa langue bien ddlide, Frbre Alphonse a laissd des imade Curry
%1Bvesdes anciens
ges pittoresques dans le souvenir
et des 6tudiants de Dax. II eut le bonheur et l'honneur d'etre,
dis 1897, de l'equipe des defricheurs de Madagascar. A ses talents de menuisier, unis h ceux du FrBre Renaudin, la Mission
doit des constructions qui ont resist6 au temps, et parmi elles,
ia cathedrale en bois de Fort-Dauphin.
A1) Coste, I. 523-524. -

(2) Annales, t. 76, pp. 62-64.
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6 NOVEMBRE
D6funt de ce jour : en 1921, a Dax, M. Francois Cartel.
En 1781, a Paris, sur les neuf heures du matin, le T.II.P.
Antoine Jacquier, neuvieme superieur general, meurt a I'Age de
quatre-vingt-un ans. II y a vingt-cinq ans que la treizimme Assemblde g6enrale lui a confi le gouvernement de la double famiile de saint. Vincent. M. Jacquier a Wt6 61u par trente-trois
voix contre trois ; I'unanimitd presque totale de ce vote laisse
deviner I'excellente renomm6e dont jouissait alors dans la Compagnie son b6enficiaire. Et, de fait, la premiere partie de la vie
religieuse de M. Jacquier est une ascension continue dans les
charges : directeur du siminaire interne de Lyon, superieur du
grand s6minaire de Manosque, visiteur de la province de Lyon,
puis de celle d'Aquitaine, visiteur qui donne h chacune de ses
maisons I'impression qu'elle est I'unique maison de sa circonscription, tant il se consacre a chacune, - assistant du superieur
general, M. de Bras, toutes ces fonctions ne font qu'exalter les
eminents talents d'Antoine Jacquier... M. Pertuisot, le vicaire
general qui assura l'interregne avant 1'rlection de M. Cayla, successeur de M. Jacquier, - a, dans sa circulaire du 1" janvier
1788. assemble en une gerbe impressionnante toutes les qualites qui fleurissaient I'Ame, l'esprit et le coeur du huitieme
successeur de saint Vincent, et qui firent de M. Jacquier, selon les mots de M. Pertuisot - " l'idole de la Congregation ,.
D'ailleurs, les Jdsuites ne s'y 6taient pas trompes : en leur
college de Lyon, ils eurent pour elv\e ce jeune hoinme, originaire de Saint-Hdan, et sur lui ils concentrbrent leurs espoirs ;
un moment, Antoine Jacquier songea a se donner i la Conmpagnie de Jesus ; mais bientut son attrait pour la petite Compagnie fut plus fort... Quand, en 1762, il inaugura son gendralat,
par les philosophes
l'atmosphere du temps dtait empoisonnee
et par la lutte sournoise que Voltaire menait contre la Religion. Par ses directives, M. Jacquier mit ses fits en garde contre la contagion, tant et si bien que I'arbre vincentien continua
& se garnir de branches nouvelles . Tandis qu'a Saint-Lazare un
abondant recrutement emplissait la Maison-MBre qui, par exempie, en 1775, comptait soixante-quinze 6tudiants et cinquante
seminaristes, la Compagnie se chargeait de huit nouveaux
grands s6minaires en France et de quatre en Italie. Avec la
suppression des Jesuites, elle se voyait confier les missions du
Levant et de Chine. A la mort de M. Jacquier on enregistrait
vingt-deux 6tablissements nouvellement fondds. Parmi les plus
graves soucis de son g6n6ralat, prirent place les difficultis
cre6es a nos confreres par le partage de la Pologne et par
le dey d'Alger. Pendant les vingt-cinq ans de gouvernement de
M. Jacquier, trois Assemblies g6ndrales et deux Assembl6es
sexennales se sont tenues ; mille deux cent quatre-vingt-quatre
pretres ou clercs et quatre cent quatorze freres coadjuteurs
firent les Voeux dans la petite Compagnie (1).
(1) Circulaires, t. II, pp. 1-9 ; Annales, t. 89, pp. 987-1026.
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7 NOVEMBHE
DWfunts de cc jour : en 1916, au Berceau-de-Saint-Vincent,
M. EFmile Villette, dix-septienie superieur general. En 1934. a
Paris,M. Abel de Vriere. En 1956. a Gu;atmala, M. Francois L.agraula. En 1957, a Nice, M. Charles Thiven\y.
En 1867, a Paris, au cimetiere Montparnasse, le I',Pre
Etienne, a 8 heures, celibre la messe dans le petit oratoire du
ca\eau destin6 i recevoir les crnlreres et frires ddfunlts. lnsuite, le superieur general revite ies pribres de I'absoute sur
les restes de MM. Marc Poussou et Joseph Wargnier. qui ont ,td
exihumns des tombes particulieres qu'ii occupaient jusqu'alrs.
Les tra\aux d'amdnagement de I'uitime denieure des confr;ir,,s
peu prbs acle\rs en dikerbre 18h66. Tel
parisiens unt etit
quel. c'est vrainent un caveau commnunautaire avec ses soixaunt.douze compartiments qui. sur deux cites, s'etagcnt sur trrize
inltres de profondeur. En 1956. on evaluait a quatre cent trente
Ie iinmbre des d6funts dont la depouille a sejourne plus ou Inoins
hln'temps dans ce caveau inaugure le 7 novembre 1867 (t).
En 191S. ii Budapest, mnalgre la revolution qui gronde et qui
aboutira i une dictature communiste proxisoire, nos confrirres
inau-urenit le seniinaire interne qui vient d'etre transftre de
Graz a la capitale hongroise i,2).
En 1920, de Paris, le T.H.P. Verdier qui s'est propuos de
redouner aux wuyres de la petite Contl'agnie un rythlne normal,
mnalgri les bouleversements de la premiere guerre mondiale.
adresse aux confreres d'Algcrie une circulaire pour leur annoncer ia restauration de leur province qui, erigee en 1850. a et4.
par la suite, placke sous la juridiction du xisiteur de Pro\ence.
Le gouvernement de la province restaurde est confiid i M. Jacques Frasse qui travaille deji en Afrique du Nord, et le superieur g6ndral lui donne un territoire plus _etendu en ajoutant a
I'ancienne province d'Algerie les deux maisons de Tunisie et la
Mission d'Abyssinie (3).
En 1940, h Paris, le centenaire de la mort du bienheureux
Perboyre est marqu6 au jour de sa fete liturgique. Malgrn les
dures circonstances de cette deuxibme annde de guerre. M. Collard a rdussi a organiser cette solennite. Elle vaut a la MaisonMere !a premiere visite officielle du cardinal Suhard, recemment promu a l'archevech6 de Paris. M. Robert, vicaire gdn&ral. , en une page delicate et nuancee ,,,souhaite la bienvenue
a Son Eminence devant la communautd rassemblee. cependant
que, I'apres-midi, a la chapelle. M. Collard, s'inspirant de la devise du cardinal - In fide et lenitate - brosse le panegy! ique
du bienheureux Perboyre (4).
1) Registre

t. 8.p. 217. pp. 325-337.

du Secretariat

de la Maison-MEre.

(3) Annales, t. 86, p. 367-369. -

-

(2) Annuaes,

(U) Annales, t. 105.
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8 NOVEMBRE
Difunts de ce jour : en 1904, a Khosroca, 11. Jean-Bai
iýtle
Massal. En 1915, a Salonique, M. Emile Denoy. En 193-i, a Paris,
Frire
Alfred .ille.
E,: !916, it Paris, les pri;tres de la Maisoti-\ere se reull.i--

sent pour proceder
noIu

a i'ouoerture de la cassette qui cmntienit !e

du \icaire gtenral chlarge de la direction de la doulte fa-

niille jusqui'a 1ulection d'un nou\eau superieur :eii.nral. i".st
l'assistant, de la "lMaison-M1ere, M1.Alfred Louwyck. que Ic 'rr
Villette a designe. DI) ain, avee une delg-ation de ct'ojfri'les. !i
ni u\leau \icaile etinral s'en ira assister aux obsiques lu T.H1.'.
Villette. c':lel rtes au Ber'-ca u-de'l-aint-\in',t
1:.
EIu 1I'.2i. a LiiuwIx, dans le di•,i.,se de C:arcas-i- iie. ,- t'ri tres de la Mission
t la
l dilectiitn
irnt'ltnt
du sanctuaire 0t dr

petlriinages qu'ils a\aient dii aiaiidoniner en juillet 19L0. Ie superieur, qui a ia joic de relnouer ain-i axw e
I]ii iu
a jpass ai-,'tlhique. est \1. Anir.l- Az,iar. La toute preiii.r in tll;i!at iinu
ii! drl, -;iii: V i i l
lIo It II
,e i )tinAtri.
tll
dI .1Mr' ille
I
,i Int»' al !i,.:is i l 'it is :3. eS
pr IeIieier supirri'iui
ji
d'. lers, .1
\i1.
iellte aii.,u s.
L,.jiý misi-'tiiini iaire ,tIPhilip
(a r.~.i~~'
1i l 2 iie
.
En

1 1i, t

Albi. danI-s sa

lcham
IIle

du

girand

-a minUair'.
I

tki-

tour tJ di' sj is
\eux ,dt de sf c. l efiii
tiii'es, t assistl de l'ad i irai.i-'
dini e'. i'rit de i S`;uil-s de ia sai;te-A:'il.
mi ' . .J: is'ih Duraii
dais sa quat'e-\init-quatri',ie anniee. ilelrl. ;>]i.-- ,in
.i urd o maladiie sa
si ulT ani es. lInabliablle ilhou.,i te dlie
ie
l
i- iu fi xi latlcei- entllt r tlrilor•il c;illt eil hla'l ln ie a ec I1' lan dE.
sniu ', le aout.copal danr lea \dailla;rpe la plusri jyeuse. I. Dluranid a 1ait iiin ir i'axit Jne i\al
iqueI :
Nul l',s.t prapl]
tm
elnlSin pays.
-n d-hEors de tis
anes
de dire.-torat a2l sminaire d'A.eir,tiede
e
d'e nsei.-cnlienl
it Paris,. de' la superi,-

riret

au grand s

anls. d(il

snuinaire
de

O('1i

ient du "iand

irtwt en .i'iil-.
-. :,i;iir

pieant

siu&

du.tirn
1l
Tuni.s. d i' 191-1 i:

1919. le tout. coupe par les deux lri,\es paret•hi-ses de vie missionair e que'il ona
sup
arsie ille et 'i T'oulous, 1I. Durand appartiend t
soni dicso
do
ori ine : Aisio. II n e pasa gr
e 2de
sebre 1865. dans une petite paroisseou ladIyrVen
dAlbani . 11 v a
fait une artieD de ses
Entud,es e
siastiquest.
1 v a \eu trois

de ses six preniieres annies de sacerdoce, de IS!)i it l1)(3, conimne
directeur au grand seminaire. 11 v a 6et
vingt-six ans supldrieur et quel superieur ! - de 1919 A 1915. Et quand son
grand age lui fit donner sa d6mission, il ne passa guere de semaines sans aller porter a F'une ou l'autre paroisse du Tarn
la parole de Dieu. Enfin, c'est i Albi qu'il est mort. Et Albi

considere toujours comme une grace particuliere d'avoir eu,
pour former son clerge, ce pretre qui, alligre porteur de son
sacerdoce. sanctifia, en incarnant, dans un optimisme naturel
suralimente par sa foi, la distinction et la bonte, la paternit6
et la charite du Christ (3).
(i) Annales. 1. 82. p. 20. 4nnales,
i3)
t. iii-115, pp. 153-156.(2) Annales, t. 103, pp. 107-108

-
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9 NOVEMBRE
Defunts de cc jour : in ii1902. a Loos, M. Louis Lefebvre.
En 1922, a Dax, M1.Emile Coitoux. En 1942. a' Paris, M. Auguste
Wattier.
En 1817. A Paris, apres bien des demarches entreprises par
nos vicaires gtinlraux, MM1.Brunet, Hanon et Verlberl, et apres
hien des vicissitudes inipuitabius en -rande parlie it la ungligence ou aux embarras des admiinistrations inmptriale et royale.
la petite Compagnie retrouve une Mlaiuson-Mrte. Eni'hianie de
I'aneien Saint-lazare, dunt la l1t•\lution nuus a fru'tr's, Ie Gou-erlnenent de Louis XVIII Ious dloncll.
a\tl utn.o Sllllllt de
quatre-vingt-dix miille franiiis soit em\ir,'ii dix iilliins d'aujourd'hui. 'lihtel du due de Lur'es. sitlu' au n" i95 dLe la rue de
Sýecrcs. CeL inillleuble alpparteiinit alorsi i Io
lihspiri.
des Incurabhie, f'actuel hi;pital Laeinnec. Enl ce jour diii,. ie \ iaire eiinfral. M. Verbert qui a\ait son donlirile me du I:Lcrce-'lidi. et
ie- iniissioinairie qui otaiient disp,'r.-s dants Par'ii,
soit aux Incurables,. soil au presbiiytire de Sainte-M1ar-'.irite, prine:nt possession de la inouvelle Maisii-Mi're et s'installent. cnuoiie ils
peuvent, dans ce lowal etroit et mial distribud o(i ils ne trouxent niitiie pas un lieu dcenit pour conser\ir Il Saint-Hacrement. L'hitel de Lor:es comprenait alors : 1" un corps de louis
a deux eta;wes. situe entre cour et jardin : c':st lit qie ivs appartements du superieur gneral ont etc a:in.iages : 2" uln itinrent donnant sur la rue dl S~ res. tel quil existe aujourd' iui.
et relic a droite et a gauche au principal coups do loiis par deux
hAlitimenttS ser\ant de reuaise. d'euurie et de z'relier a foin :
ce osnt la les ainetres des deux ailes qui iortdent actuellemlenti
la cour d'honneur. EI.uin. une ailel tris petite et a un seul t;:cge
etait situe la uoi se trouve maintenant le rutfectoire. I., jarlili,
beaucoup ni;oinls utendu qu'aujourd'hui, utait lborne,. a druite en
entrant, par un chantier qui fut acquis plus tard pour y construire I'aile qui fait face au refectoiie... Quand, en 18s20, il entra
dans f'ex-h6tel de Lorges, le semiinariste Jean-Baptiste Etiennie.
se crut dans 1'Utable de Bethlenm. Cette premiere impress-iin,
jointe aux besoins de la Compagnie en pleine eroissance, i'est
pas sans expliquer la perseverante ardeur a\ee laquelle, supdrieur gendral. il a voulu et rialis6 les aecroissements et les amreliorations des bAtiments de la rue de S.vres. La grande allure.
au moins ext6rieure - de Ja laision-Mbre est l'imae du
regne de Jean-Baptiste Etienne. Toutes ses pierres invitent a
la gratitude i son igard, mais aussi envers tous nos devanciers
qui. par leur fortune personnelle ou par leurs econonies peniblement amass@es, ont permis 'edification d'une maison digne
du Dieu qui lhabite et du corps de saint Vincent qui y repose.
digne aussi d'une Administration -andrale et d'une petite Coni.
pagnie grande par son passe et n','me par son present;

i)

lnnales, t. 72, pp. 138-1.5

: . $2,

pp .5i-ui8.
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10 NOVEMBRE
DLfunts de ce jour : en 1900, A Paris, M. Armand David. En
1906, i Tientsin, M. Emmanuel Catheline. En 1948, a La Teppe,
M. Frangois Couturier. En 1949, a Istanbul, M. Joseph Jammet.
En 1889, a Rome, Jean-Gabriel Perboyre est beatifid par
Leon XIII. En raison des evinements de l'epoque, la ceremonie
n'a pas pour cadre les splendeurs de Saint-Pierre, mais la
Loygia, cette lougue et vaste salle situee au-dessus de la basilique vaticane. Douze cardinaux et une cinquantaine de prelats
sont l. L'6piscopat frangais est reprdsent6 par le cardinal Langenieux, archev\que de Reims, et par les 6v6ques d'Agen, de
Verdun et de Belley. En plus des innombrables cornettes et d'un
bon groupe de Lazaristes, la famille vincentienne est IA, en la
personne du T.H.P. Fiat, de Mgr Bonetti, delegue apostolique de
Constantinople, de Mgr Gallo, archev6que de Patras, et de
Mgr d'Agostino, \evque d'Ariano. Presence plus dmouvante encore : celle du frire et de la saour du bienheureux Perboyre...
L'aprBs-nidi, c'est dans une vibrante atmosphere que Ldon X111
vient vendrer I'image de notre confrere glorifid. Les temoins ont
Wtd frappes de la piedt avec laquelle, une demi-heure durant.
le Souverain Pontife a prolong6 sa priere dans un silence total
d'autant plus inipressionnant que toute l'assistance a iivement
manifesto son enthousiasme a l'entrde du Pape, commne elle fera
A sa sortie. On a remarqud aussi que pendant sa longue priere
muette. les yeux de Leon XIII se sont embues de larmes... Avec
cette beatification s'ouvre dans la double famille, en I'honneur
du bienheureux Perboyre, une ere de f6tes et de triduurns qui
va se prolonger pendant plusieurs mois et se derouler dans
un grandiose climat de joie : c'est que Jean-Gabriel est le premier enfant de saint Vincent qui ait Wte beatifid (1).
En 1914, a Gentilly, le cardinal Amette qui, aux yeux des
Parisi,.is incarne, pendant les annes de guerre, la force et 1'espoir, visite i'ambulance dtablie dans notre maison de campagne,
depuis le 7 octobre. M. Rigaud en est I'administrateur. II est
aide par cinq confr6res : M. Dujardin et M. Crapez, - les comptables ; et M. LUveque, M. Regnez, M. Bozec qui sont les infirmiers avec les FrBres Speir, Joseph et Huleu. Cinq Filles de la
Charite et cinq infirmibres laiques penchent la d6licatesse de
leur devouement sur la cinquantaine de lits, lits de gu6rison ou
de mort de nos soldats blessis. Avec les corps, les ames sont
soigndes, et la chapelle de Gentilly voit se faire des baptemes,
des premieres communions et des mariages (2).
En 1916, b Buglose dont le sanctuaire a dtd prdfd6r a la
chapelle du Berceau qui eft 6td trop petite pour la circonstance,
Mgr de Cormont, 6veque d'Aire et de Dax, prdside les fundrailles
du T.H.P. Villette. M. Louwyck, vicaire g6ndral, officie. L'dv6que de PNrigueux, les assistants de la Congregation sont pr6sents,
ainsi que de nomhbreuses personnalitds religieuses et civiles (S).
1) Annales. t. 55, p. 5 sq. les, t. 82, pp. 20-24.

(2) Annales, t. 80, p. 8. -

(3) Anna-
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11 NOVEMNBRE
Defunts de ce jour : en 1915, a Olivet, NM.1.opold Raimbault. En 1945, A Montpellier, M. Joseph Crouzet.
En 1656, A Saint-Lazare, Monsieur Vincent, au cours de la
repetition d'oraison, raconte a la Communautl ce qui est arrive
a MM.. Boussordec et Herbron. Le jour de la Toussaint. ces deux
confreres devaient s'embarquer pour Madagascar. Leur navire,
le Saint-Jacques, a bien quitt6 Paimbawuf ; il a hien dcscendu
la Loire, mais il s'est 6choud. Remis t flot par la mnarre, ii a
ete, malgre les quatre ancres qui I'amarraient, jctd par la tempete, le lendemain, sur un rocher, et les cent quarante et un matelots et passagers ont et6 submerges. Heureuse•tent. nos confreres n'6taient pas a bord : ils s'etaient rendus a terre pour
celdbrer plus commodement la sainte messe (1).
En 1667, de Paris, M. Almeras adresse a chaque maison de
la Compagnie un exemplaire de la seconde edition de la \ie de
notre bienheureux PNre. Elle est 'abrege de la premnibre. Lorsque M. Jolly, alors B Rome, avait refu la premiiere Vie de saint
Vincent, il y avait trouvd des redites et des d6tails trop diffus
au sujet des fonctions de 1'Institut. Prevoyant que ce \olumineux
ouvrage ne plairait pas aux Italiens, iJ ne f'avait pas communique a son entourage, mais il avait suggere h M1.Almnras de faire
retoucher cette premiere biographie. Abeily acceptaa l suggestion et consacra trois ans a preparer cette nouvelle edition (2).
En 1798, a la citadelle de I'ile de 1r., la recrudescence de
la persecution religieuse amiene entre autrcs pr'tres. trois Lazaristes : Jacques-Eugene Bourquin, Fraint.ois Grcffier et JeanBaptiste Thiesdey. Tous les trois sont originaires du diocese de
Bcsanion, oi ils se retireront, apres ieur liberation, en 1800 (3).
En 1918, A Paris, les salh.s des ,anonis et les carillons des
clochers saluent l'armistice qui, si-ine a onze heures, met fin a
la premiere guerre mondiale qui dure depuis cinquante-deux
mois. La petite Compagnie peut partager la joie generale : elle
a Jargement paye son tribut A la paix dent l'aurore illumine ce
jour. Deux cent soixante-cinq I.azaristes ont et6 mobilisis sur
tous les fronts, quarante et un d'entre eux ont ete tuds, trentetrois cites et ddcores (4).
En 1928, a Guatemala, dans la cathedrale, en presence des
notabilit6s civiles et de six 6veques dent trois Lazaristes, notre
confrere, Mgr Louis Durou recoit la consecration episcopale des
mains de Mgr Caruana, administrateur apostolique. N4 dans le
diocese de Pdrigueux, le nouveau prelat a cinquante-huit ans.
Aprbs avoir 6tL missionnaire A Saint-Walfroy, puis chez les
Indiens de Colombie, it 6tait visiteur du Guatemala quand le
Pape lui a confie le siege archiepiscopal de Guatemala (5).
(1) Memoires C.M., t. X, p 354-355. - (2; Circulaires, t. I,
p. 85 ; Annales t. 62. p. 316. - 3) Annales, t. i5. p. 186. - (4) Annales, t. 87, p. 24-25. - (5) Annales, t. 94. pp. 436-440 ; Bulletin des
Missions des Lazaristes, annie 1929, p. 56.
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12 NOVEM.BRE
En 1675. de Rome, quatre prutres et un frrer prennent la
route de P1rouse pour aller ouvrir une naison de M.issions dans
cette ville. C'est un orffvre, originaire de Pdrouse et residant
a Rome, .1. Cerrini. qui a eu I'idWe de cette fondation. II voulait
des inissionnaires dans sa patrie. et. sur le conseil de son direrteur spirituel, - un Pere de l'Oratoire, plus tard cardinal. il entra en rapports avec le supirieur de nos colnfrires de la
Ville eternelle. De plus, pour remlldier i I'insuffisance di ses
ressources personnelles qui ne lui permettaient pais une telle
fondation, Cerrini demanda, en toute simpliciti'. t obtint un
bref de Clement X accordant di\ers Inl'iic'es aux futui's m1issionnaires de Ptrouse. Et depuis 16.-0, - ainne du contrat le
sa 'otdatioin. la maison de I'P.rouse., - lnis a part in iilta<'act,
de deux ans dt aux 'x\enentnits politiquers de 1798, - doinn.
arfc ses confri'res actuels, d'lhurellx prlilngements spirituels
a l'initiative de 1'orflvre au citur d'or (1).
En 1821. a I'iaris, Jean-Marie Aladel est re'u au seiriinaire
interne. 11 a xitnt ct un ans et arrive du siiitinaire de SaintFlour dont les Pr:tres <de la Mi-sion \icilent de prendre la direction en 1820 '2).
Eni 1851. a I'ari., trois prvtres autrichiens prennentt 'liabil
do Lazaristes, dans le but d'aller ltablir Ja petite Conipagnie en
Autriche. II serait plus juste de parler de restauration : car.
confies aux
entre 1760 et 1762, trois smiinaires avaint deja it
Pretres de la Mission sur le territoire de I'Autriche-Hongrie :
nais. mloins de cinq ans apri;'s, la prs6,-cution les eni aait chasses. El. ria foi. leur sou\enir 1,tait oubli•, quand trois noble's
coeurs eurent I'inspiration de se rtunir pour fonder une maison
de niissionnaires en Autriche. C'etaient Charles d'Avernas. et
les deux contcs Clement et Ferdinand de Brandis. I1 se passa
ce qui etait arrive lors de la fondation de la Congri-latiuon.
Comie .Mime de Gondi, aprbs Ie sermon de Folleville. s'etait
adressee h plusieurs Ordres reli-ieux pour sa fondation apostolique, de mnime les trois amis frappbrent. - en vain - ia la
porte des Redentptoristes de Baviere. Alors, un pretre. .1. Klaischer. qui etait le confesseur des So'urs de Graz, leur conseilla
d'inmiter ce qui avait 6tC fait h Cologne : plusieurs prctres de
cette ville, pour introduire la petite ICompagnie dans leur pays,
etaient entr:s au seminaire interne de Paris. M. Klaischer. prot
A les imiter. partit avec deux autres ecclosiastiques. et muni du
consentement des 6v\ques de Graz et de Marboury. Ce sont ces
trois pr,ýtres qui, aujourd'hui, deviennent nos premiers confreres autrichiens. Au mois d'aofit 1852, ils quitteront Paris at
iront installer la Mission a Graz. De cette petite graine sortira
la province d'Autriche (3).
rl) Notices III, p. 689 : Catalogue C.M.. 1956. p. 70. -

•
2•
Vie,

vertus et mort de M. Jean-Marie Aladel, Paris. Jules Leclre 1873. (3) .Innales, t. 43, pp. 85-86.
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13 NOVEMBRE
Difunts de cc jour : i I'aris, en 1915, Frire Toussaint Mallard, et, en 1934, .M. Francois Briant.
I'ri 1646,

P'aris. Edle .olly

est rtc'taln s-riiintire interne.

I1at init-qtiatre ans '..
En 1789, a Paris, I'Assemblee Natiotale vote unidclert qui
dernande aux Congregations de lui 'friliiritr U11 alt dtaill tde
tous leurs biens meubles et iiinlleublles. Pour .Stin-La.zar,,

le pillage du 13 juillet. re dcr,.t
r ne manqu

aIrl's

pais
a de sa\lrir
;
et F'tat qu'en vertu te rc dtrrrcet. rtnnul\'l
le 23': jin l !790.
la petite Coiinpaz;nie de\ria 'ournir, serla sansl• dlute triý alltchant pour cos htns d&put(- (lbe
I'A.setihl'- Natimiale. puisque.

a

cette epoque. la Conigrl;atiit
colmipte c'i F'raitnce soixaIilt-seize
Otablissoments ritpartis en sept prli\iiincs 2 .
En 18i2, it Alier. arrivxet inos deux contif rres. M. FraliCi-is Vialiier, qui a It tiltre' dlesiup;ri-ie r dln sAliLnairel . et 1I. .iilis
Mathieu. celui de pirof'estor tie doant. !Is se-tiit rjoilts,.
le
2-ide ce moi- . par dilui
alitries- I'r-Ittn -dla
!
lit-if.n : 11. .)ait

Doinmnigo. char-i,
d'i-ensl-i-n.r l;i inoralel tieiorl-l-,
1s
I[.E[spa2,nals. vt M. ThlnI d<ore Hricel. aniitun pr[f.l
t il' Ist'lilu+m 1lu L•\ant. itqui. puitr 'rettl
raisoni. P-St -onili'; Ic s.in des riilt'tiiis
du Le\ant sur la terre' d'.\frique... I.'arri\v: e do r'-s qu;atl-I.azaristes est la conutlS;t;'lnc dr eomtr a qui a ;It-,it'i I,,27- juil-

let de cette in'iiue altiile 1Si2 par IPeitart-hal Soult. iiniistre
de la Gufrre, M. Da.rret. vicaire -eltral il'\Aler, qui agit au
nt)!l de son \ "
ct Mquc,
XI. l'tielinn. pir-irn'ur *.n:rai do la Mission. .es Iazaristes s-ont envoy,'\-"s ern .\v,
pur di-ri-er les
Filles de la Charitl qui \iennii nt rinipla,'er
ir.,it-.
1>'s
de SaintJoseph de l'Apparition.
de I'll-pital ci\il t de lailised!.arl-es

ricerde. Le eontrat stipule, en outre. que l-es Pl'lores. do lia Mission s'occuperont de la forimaltion del-jeun,
en- so d'stinant
a I',tat eccl;siastique. .es ddlmuts du s'.nminaiire d'A.1l'r seront
plus que modestes : dans lIur miaison d'une de. inmlas-se d(e
]a rue Philippe. les confr;'-res l'aulrtott en tout et pourll tuiit. ju--

qu'.i PI'ques 1843. que trois tl\ces. auxquels d'aillours ii sera
difficile d'imposer une dis'ripline. l'\itique he- requrraint pour
'ours,,s,
ct leI cIhaiiineis de la -atlh;1'accompagner dansesse•c
II faudra attendro
drale les obligeant h les ren plaier au chlmur.
[cP re Eterniel ),. pOI)r que le
farri\te de 1M. Joseph Girard. I-

seminaire

d'Al-er puis-e iprcinlie utn bInl d(ipart

',.

En 1859. au chlteau de Colpiirne, Nalpiilhin II

signe le

dderet auturisant la CongrI--'ation it a'qucrir luneliroprite, sise
it Paris. rue du Cherche-l1idi. numner,.s 02, 9l11et (9. c:ette propritd6 qui contient deux miille sept ,''ints miltr'e et appartient

ia 'Assistance publique. est adju-~ce Ipur la s-iine tie cent quatre-vingt mille francs que la I:on;rcgtatioln ilevra couvrir avee
se( propres ressources '.
1) Circulaires, t. I, p. I23. - - Pe•ites -ln•wle- 1903. p. 28 : Cost':
3) votirc sur .. J. Girarl,
La Congreugation de la Mi.ssionI. p. 137. Actes du Gorlerncrnent, pp. 139-140.
Ip. 35-37. - (.i)
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14 NOVEMBRE
Defunts de ce jour : en 1916, A Montolieu, M. Wladimir Decoster. En 1919, a Lille, M. Adolphe Michault. En 1944,
Mfusinens, M. Joanny Vial. En 1953, a Damas, M. Henri Allain.
En 1646. a Saint-Lazare, Monsieur Vincent travaille a la
composition du Ibglement des Filles de la Charite que l'archev6que de Paris approuvera le 20 novembre de cette imme annee.
II y a treize ans qu'avec Louise de Marillac quelques filles ont
commenc6 a servir en conimun les pauvres. Pour les guider,
comme pour conduire les autres Soeurs qui s'adjoindront a cette
cellule initiale. Monsieur Vincent n'a formujl encore que des
reglements provisoires, et dont certains meme sont propres A
une categorie de servantes des pauvres, celles des h6pitaux par
exemple, ou celles des ecoles... Pourtant depuis longtemp!ý d6ja,
sainte Louise et ses filles demandent a leur fondateur des r;gles,
des vraies regles. C'est A ce travail que Monsieur Vincent consacre les journees de ce mois de novembre 1646 ; mais dans sa
sage pensse. Y'idee que sa plume 6crit des phrases definitives.
n'est pas installee. Et le resultat de son travail, approuv6 une
premiere fois en 1646. il le presentera i nouveau en 1655, avec
des modifications. au cardinal de Retz 11).
En 1682. a lDijon. dans une maison du faubourg Saint-Pierre,
M. Antoine Duraixn. avec deux pr tres et un frere, installe la
lissiion. Cette fondation qui subsistera jusqu'a la RBvolution, a
etc vouluc par trois vertueux personnages, dont Claude de Chandenier, abbhi de Moutiers-Saint-Jean (2).
En 1791, de Paris, malgrt
la mort et les ruines que la Revolution accumule dans la capitale, le superieur gnetral,
N1.Cayla de la Garde, adresse a la Compagnie, une lettre par
laquelle il annonce I'trection de la province du Palatinat.Cotte
nouxelle division compte seulement deux maisons : les colleges
d'Heidclberg et de Manheim, o. sur la demande du Prince Electeur, nos confreres ont succidd aux Jesuites en 1781. Des cette
minme annee, un seminaire interne s'est ouvert a Heidelberg,
avec neuf seminaristes allemands. De plus, en 1788, le suprieur gendral a pu envoyer A Manheim, pour y prendre la direction de l'Observatoire, un confrdre qui a suivi, a Paris, les
cours d'astronomie de l'illustre Lalande. Si M. Cayla, malgre le
petit nombre de ses maisons, se decide a driger le Palatinat
en province vincentienne, e'est en raison de la situation religieuse en France : le sup6rieur general pense que la jeune province pourra recevoir les ouvriers apostoliques dont la France
ne voudra plus. Lui-mome, un jour, trouvera refuge a Manheim.
Le Palatinat s'enrichira bientot de deux nouvelles maisons ;
mais la Revolution francaise etendant ses ravages jusque sur
les bords du Rhin, il n'y aura plus, en 1809, que trois missionnaires francais a Heidelberg (3).
'1) Coste 1. p. 422 ; Coste. Bausan ct Goyau : Les Files de la
Charitd, pp. 19-21. - ;2) Annales, t. 122, p. 543. - (3) Circulaires,t. II,
pp. 234-235 ; Coste : La Congrdgation de la Mission, pp. 183-184.
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15 NOVEMBRE
D6funts de ce jour : en 1910. A Quito, M. Jean Malezieux.
En 1927, A Paotingfou, Frere Andre Denis. Eni 1936, A Paris,
M. Louis BWnezet.
En 1916,
aParis, dans la chapelle de la Maison-Mlre, sous
la presidence du cardinal Amette et en presence des plus hautes personnalitis ecc!esiastiques, civiles et militaires. M. Louwyck, vicaire general, c6libre le service funebre du T.Ill.. Villette, dont les obseques se sont deroulees i Buglose et au Bcrceau-de-Saint-Vincent, le 10 novenibre... Au diocese de Cainbrai
qui, apris f'avoir vu naitre i Soiain en 1855, lui donna Emile
Villette, la petite Compagnie a expriind sa gratitude en lui redonnant, en 1877, comme sup6rieur du seminaire de philosophie
de Solesines, M. Villette dont le grand seminaire d'Oran avait
dte, pendant quatre ans, le terrain d'apprentissage. 11 n'a alors
que trente et un ans. Mais on eut raison d'esperer en lui. De
Solesnies. M. Villette fait, en mnme temps qu'un laboratoire de
lirillantes etudes. un veritable no\iciat de xie cliricale. Neuf
ans apris, revC'tu du titre de vice-sup6rieur du grand smninaire
de Cambrai, il est charge d'epauler la patriarcale xieillesse do
l'illustre M. Sudre, en attendant de lui succeder. I.'hritage ('tait
lourd, du fail de I'immense prestige dont jouissait M. Sudre,
superieur de Cambrai depuis quarante et un ans. lais. a\x, sa
silhouette imposante, son ainiahle gravite, sa omiiiprlihenion
des formes neuves d'apostolat. et. par-dessus tout, par sa haute
idWe du sacerdoce, M. Villette plut et marqua profondmnent le
clergd cambresien. Peut-i'tre efit-il c'Ionnu. i la t.te de ce -miinaire, un long r&gne, commne M. Sudre. Mais l'anni;e 1903, en
ferniant les \ingt-trois snminairce de France dont nous axions
la charge, fit de M. Villette le procureur genoral de la Conipa2iie. Sa sagacite. son tact le prdispo-'aieut it Wtre le digne
ricre6sentant du T.H.P. Fiat, dans Ics \isites officielles qu'il
fit aux Etats-Unis, en Orient, en Autriche. en Pologne, en Allemagne, en Espagne et en Italie. Tout en servant bien 1'Eglise
et la petite Compagnie, en ces occasions, it fut, grfce i son
intelligence des intderts superieurs de son pays, un bon s~rviteur de la France; et le ministire des Affaires etrangreos eut
pour lui une estime toute particulire. DNs lors. la lpontan6itd avec laquelle la vingt-septiSime AssemihlCe g6nErale le choisit comme successeur du Pare Fiat. s'explique fort hien. El la
double famille de saint Vincent qui. avec toute flEurope, se
trouvait, au m6me moment, engagecdans la premiire guerre
de cinquante-neuf
inondiale, Rtait persuadee qu'en cet lioetnit
ans, riche de qualites et d'exp6rience. et d une santd solide, elle
avail reQu de Dieu le chef qui lui permettrait de traverser sans
encombres les circonstances les plus critiqlyrs- Hilas ! vingt-huit
mois apres son 6lection. le T.H.P. Villette mourait au Berceaude-Saint-Vincent-de-Paul, obi, sur I'ordre des mndecins. il 6tait
alld se reposer. II avail soixante et un ans I1.
:1) ..Inwale,

I.

2 pp. 18-34.
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16 NOVEMIBRE
DLf•funts de ce jour : en 1929, i La

o.\'ucclle'-Orlns, M. .\1m-

bruise Vautier. En 1939, A Bordeaux, M. Rend Raeckelboom.
En 18l1, au I'clerin, petite paruisse du diocise de .a,/i,',
jiaissalice d'Emile Coitoux... In jour, I'e,\qiue de Nantes, Mgr
Fuurnier. cni\ oque eli .-(1o palais episcolual I'un de ses pretres.

Celui-ci a trentu-truis ans ; ajpri.e

avoir ýt6

v icaire A Montoiro,

ii reniliit actuelleoienit les mnines fonctions

pri';'s
.'aiil-.\zairc.

M1.Coitoux. dit lMgr Fournier, j'ai besoin d'un
a la cathldrale.
uplerieur qui puisse sortir mon petit siniinaire de Guerande, de
t , la crise qu il tra\xerse. C'eot \tuil que je 1iin'e it 'e puste
,I Mijiscitneur, ji refl'use . d>eclare tout de go I'abbt qui est hien
ciniun pour ses. riipurties trancliantes. Et conime 1'd\vque insiste,

M. Cuitoux ajoute : , .uonseigneurr, j'ai eutendu l'appel de Dieu
et je ine propose d'entrer liez les Lazaristos, des que luon pire
sera inmort.
Eli bien,:l ce mnonent-la, declare .1gr FourE
lais. pour 'heure. \ous i'tes
nier, je \ous rendrai votre tibertt.
supilriour de Guurande. n Sept ans plus tard. Dans le mtime
1
d&ecor. les
deux mi:4in-in

personnages

se retrouvent. L'abbe

oi-

toux a remis le semiinaire de Cuuerande dans la bonne voie.
et soun pere \ient de minurir. T'fut en di'posant sur le hureau
episcopal ses riesgistres et sa rai-se, le suptlriceur ar ticule tran-

quillemenii
: (( Minseigneur. di-s la semaine pirochiaine, je me
rends ;i la Maison-Mere des Lazaristes. n - , Maais j'ai besoin

de
o\,us.
s';erie Mlgr Fourinier, et j e
\eous donnerai pas la
permission de partir ! . . Monseigneur. retorque M. Coi-

toux. qui est tout aussi Breton que son prelat, \ous avez donin
votre parole et un •vAique n'a qu'une parole. , ...Dans ces deux
scein'. 1.. Coitoux est tout entier : netteto du verbe qui ddnote
une pensee sans bavure : iiiergie qui sait, en\ers et contre tout,
tenir une rdsolution, quand il la sait agrdable A Dieu: d&'sir
de saintete. Les seniiuaristes de Canbrai. et -urtout ceux d'Albi
et de Dax hbneticieront de ses extraordinaires qualites et de la
pl6nitude de son elan dans la vertu, en rnme temps que de
son lumineux enseianement de moraliste. I)e 1887 a 1903,
Albi a le privilSge de le posstder. D'une meine main. il pousse
h la croissance 1'anie de ses clercs albigeois et il agrandit
les bitiments du seminaire, selon ses propres plans, et sans
qu'il en coflte un centime au diocese. Lorsque Combes, - qui
se prenommait Emile, lui aussi, et qui a\ait Rt6 cong6did du
s6minaire d'Albi, - l'obligea a quitter t son , seminaire, M. Emile Coitoux - malgr4 ses soixante-deux ans - s'offrit au Pere
Fiat pour travailler n'importe oil, et mnme ha 1tranger, a sans
condition ,. Notre-Dame du Pouty le garda, pour le plus grand
bien spirituel et intellectuel de ses 6tudiants. et puis, des penitents qui assiegerent le confessionnal, son dernier champ d'action. Energique jusqu'au bout, M. Coitoux refusa tout soulagement a ses souffrances, avant de franchir, 1'Fme pleine de mdrites, le scuil de I'4ternitl, le 9 novembre 1922 (1).
1) .1nwiales,

1

48, pp. I 17-162 : t. 102. pp. 71-73 : 342-351.

17 NOVEMBI1E
En 1793, A .\anles ou i.l est arrli\
le 13 octobre, le sinistre
Carrier fait proceder ii I'executiion d'e.i:iron quatve-vingt-dix

pretres qui sont efnermies depuis trois seniaines dans la galiote
La Gloire. Lbpouilles de tout et attaichei
par Ie pied qualte a
quatre, les \ictimies sout jetees, au couis de la nuit. dans une
-ablare, sorte de peniiche - oui des o uverturesw
out etlt pri'parees. Vels une heure du niiatin. lt•noyade cotllllenie. Ceux qui
teentent de s'echapper i la na e sont abattus a coups de fusil.
l'ariiii ces quatre-x illat-dix prittltre
-fe tIou\\e Inotre
irnltrbre
Alexis-Julien lucas. N- it Redoni, qui appartenait alors au diocis,, de ('(wnnIs, it est enltrr
dants 1; petite Compa-iliie en 17,5.
Piacli it Bochcm[ort. puis re\e!nu in!!.- -a brtela ne ialale hirs de
la suppression des olrdres reli-iiux, il -'ai;ite derribre !a pro!..-isin d'<iu\ rier-iiiipriitietiur. I ),ei ,,int . il i \ iti:t-iiil [ilaiis, qiiand
au :lhrist de ses \,:PUX et de soii ordination. ii iluinne la suptreie
tpreu\ de
d
idelite 1..
Ell 19.
sout

itl;

. a

'ari.S, .11. Mailrice Ci llIard esl

'es mainlt

dej

vie de saint Vilun enlt.
l'ount itC qu'un cel'ort

it

l

t'se cimli;aI
coltiitln

et

inij
i

it

•te

'truI\, itIr' dans
,x\>ipi

antl>i
Lh 'e - i ,,
pour ;airirayonlllc

ii

ti
eli
iilout

ti t,
d'

la

ii

s
t et

l'un par lautre Jle deux etie-s tjLi Jpo_,s•- dr. iiL ";i iur
: J.l tus
et Vilicent... La Coulumbic jetn.aiJit ti;i-. ,
B, tie1ai iildaLit quatrie aill., Bord'.aut
peudant
c
lia pilr.t -,
ri.ti;' ,:diajile,
'.l'friquc du a.ord et sipeialeieiint Is.- Ai .n ,'
it:I
lI'i ilnii'eso
d'A.ler pendant ciln
ans. et Liii
;t partir de 1!-':. oit
l
tour
a tour btienUlicie de -,ni d\oueollent toujours ailiaiile. PI'l•ee en
19i2.S is a \laia l-.ii're. .l. Col .tlad yv 'ulijil
ie' tS
tiAl s5. A ses
litres officiels : directeur de (E'•urr,, du l.'/i ilu'rcu.r PI' bu ri',
-ou.-direcleur de l'Archioirnfr,'ri' d la ~ ' tt''-.1ontti,
-siu-dire,'teur dI l (eU·(urr de la ait-Trinii, - i iaisse sa.ijuter
touue-s ,li-rles de tra\aux, cal
.'tharil
tn -ali i p sitldi' uol n.
< . -}nez (iIn 'fi'ita i da lliii'-re ., !ui
i'•rieion iidii
it )ilX. a\ant
Vdel,lourir, Ile -aint 1M. Vernire, qu'il \vlldiirit tant. Et Maurice Collard a doiiiue la luinire de si fri :iOx\ Alnes qu'il a
apii'ochl'ies, la luiiiibre do sa parle chuniltd
apo•s
ionn lique,
la lumiiire de ses -crits qui toiiilaitent .aii- . arrt
d, a pluime
talentueuse. conllnie i- a doliint
ia iuiiiiriet dte -,- %e'fi aul melo-

dies de Joseph Praneuf et de Fernand de lai Tombelle. Ei;t joyeux
,cinme la lumitire, .11. Collard 'a ite aussi bien dans la vie
commune que dans ses fonctions ou activilt- sacerdotales... Qui
I'a vu ne peut oublier son gai regard dans lequel, derriire les
lunettes dont les gros \erres cerrles d':riaille seniblaient occuper la moiti6 de son visage enlacie, passait un p6tillement de
Champagne, -

et n'etait-il pas Ini it lbtims ? -

fletait aussi toute la joie de son time
it uni\erselle bont6 de son coeur (2).

3i) Annales, t. 45, pp. 488-495 .

mais oui se re-

s-aerdotale et 1'inlassable

51. p. 179. -

pp. 16-24, et Le Vincentien 1952, pp. 33-38.

2) Annales, I. 116,
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18 NOVEMBRE
Defunt de ce jour : en 1934, a Diamantina,M. Henri Lacuste.
En 1935, A Vichy, epuis6 par le surmenage que sa charite
lui a impos6, M. Henry Watth6 meurt, ia l'Age de cinquante-sept
ans. Sa gteniale crdation, la Maison du Missionnaire, dit ce
que fut ce tils de Monsieur Vincent. Elle dit d'abord sa souffrance : quand, au lendemain de la Grande Guerre oil il a noblement servi la France, M. Watthd apprend qu'il ne peut retourner en Chine, quel dechirement pour ce missionnaire qui a consacre les dix premieres annees de sa vie sacerdotale i des villageois du Kiangsi ' Et pour une misdrable question de sante
il ne peut retourner \ers eux ! La
Maison
i
du Missionnaire ,
dit aussi le martyre. - le vrai martyre moral - que le PI're
Watthti dut subir pour faire jaillir du sol ces cinq etages : leubeaute, leur confort, et le rayonnement catholique et francais dont
ils sont le foyer. doivent leur realitd au fait que dans lIs fondations de sa maison le Pore WVatthe a mis les douleurs qu'enfanterent pour lui les inconuprehensions et miinme les calotnuiwles plus odieuses... La Maison du Missionnaire dit aussi le zi<le
de so.;i fnldateur : puisque, lui, ne peut plus aller dvangelier
les Ahiinii,
il construit ce Ii\vre d'apostolique repos pour uprolon-er de \ in•t anns la sante, les forces et la vie de cinquante
puur cent de•- imi-siiinaires , ; et,.du coup, le rayonnement sacerdotal du Pere Watthd n'est plus limite a un coin de Chine.
car, en l'espace de treize ans, de 1922 at 1935, ce sont quatre
mille missionnaires de tous ordres et de tous pays qui. rItablis.
peuvent repartir vers les missions du monde entier... La Maison
du Missionnaire, de plus, dame 1'amour du Pere WatthC pour
ses freres d'apostolat : ce sont les p&nibles conditions matcrielles dans lesquelles se trouvaient les missionnaires durant
leur cure thermale A Vichy qui lui out inspire son (eu\re : et
c'est de ce mnme amour que procede I'ambiance joyeusement
reconfortante qui continue d'accueillir tous les missionnaires
durant leur sdjour chez les fils de saint Vincent... La Maison du
Missionnaire dit enfin la foi et l'optimisme de ce pretre qui, a
lui seul, a declench6 un mouvement de g6ndrosite nationale, officielle et populaire, - a I'dgard de ceux qu'il appelait
ies
pionniers de la civilisation >. Foi et optimisme dignes du Flamand qu'il dtait, car c'est A Houtkerque, oil ii naquit le 6 aoit
1878, que 1'epopee missionnaire d'Henry WVatth a commence ;
tandis que dans sa ttee d'enfant les horizons infinis de la Mer
du Nord inscrivaient leur appel a l'aventure Jointaine, sa maman
lui parlait, en chrdtienne, de ces pays qui portent des hommes
ignorants de Dieu. Le genie charitable d'Henri Watthb est digne
de celui de saint Vincent. Et son Ame chevaleresque a bien m6rite une demeure de choix dans la vraie et 6ternelle Maison du
Missionnaire (1).
(1) Bulletin des Missions des Lazaristes, annde 1935. pp. 382-383 :
La Maison du Missionnaire, compte-rendu 1935-1936, p. 51 ; C. HalreLeroy : la belle v:e d'Henry Wathd, missionnaire.
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19 NOVEMBRE
DWfunts de ce jour : en 1906, a Tcheng-tiny-fou, M. Felicien
Muzzi. En 1931, A Tiny-tchow, M. Henri Serre. En 1949, a Pfaris,
M. Jean Ramakers.
En 1805, de Rome, le cardinal Consalvi, secr6taire d'Etat,
que de
adresse au cardinal Fesch, oncle de Napolion, archela
Lyon, et ambassadeur a Rome, une lettre qui prviise, au nom
du Souverain Pontife, les pouvoirs du vicaire geirial, M. BruNgntral.
C.ayla. est
net. Celui-ci, qui, i la mort du superieur
devenu, de droit, responsable de la double famille, est reiste a
Rome jusqu'en 1804. Quand le decret napoleonien de cette rnjsie
annie a autoris6 la petite Compagnie A se reconstituer en
France, M. Brunet est revenu a Paris, pensant. non ~ans raiso),.
qu'il y serait plus a ninme de travailler a la restauration \incentienne. Pendant ce temps, ait ome, I'un de ses assistants.
Charles-Dominique Sicardi, profitant de ce d part, se fait attribuer, par bref pontifical, le titre de vicaire general aec juridiction sur toute la Compagnie, sauf sur les confrir'es atffetl0aux missions L I'1tranger qui restent, coulnile toutes les Fill's
de la Chariti, sous l'obedience franLaise. Sicardi a \u son jeu
facilit6 aupr(s du Saint-Siege par le fait quie le dci-ret de Naiileon autorisant le retablissement de la petite Conjpagnie iii
lI'ri-trs- d&
France ne contient pas l'appellation officielle do
la Mission I,... M. Brunet, - on le concoit, - ne pvut admlettre
les restrictions imposees it ses pou\oirs par des intri-ues. 11 a
done fait les dtmarches ncessaires pour que sa situatioti de
chef de la Congregation ait toute son 6tendue normale : atin de
sauvegarder. autant que possible, la paix, il a suig-re que Sicardi soit nomme provicaire sous I'autorite du vicaire z',neral :
et il a insistd pour que lui, M. Brunet. ait le droit de nonnier
son successeur... C'est la reponse a toutes ces drniaarches que
le cardinal Consalvi transmet aujourd'lui au cardinal Fe'sih.
Le Souverain Pontife rend i M.. Brunet le titre de \icaire
-gneral et lui permet de se donner des assistants de son choix.
h condition que M. Sicardi, sous sa d6pendance, mais en qualite
de provicaire g6ndral, dirige la Compagnie. De plus. pour satisfaire, la tres catholique Majeste du Roi d'Espagne. le Pape soustrait les missionnaires espagnols A la juridiction d'un superieur
ftranger. Et, pour finir, le document n'accorde nullement I
M. Brunet le droit de se choisir un successeur... C'est une reponse, a tout le moins, decevante. Mais elle laisse deviner quelques-unes des difficultds, - et done quelques-uns des merites
- de ceux qui voulaient Etre les artisans d'une integrale restauration vincentienne (1).
En 1930, a Rome, la Congregation des Rites approuve le
proces de non-culte au sujet de Filix de Andreis, qui fut le
premier superieur de la petite Compagnie en Amerique (2).
(1) Annales, t. 76. p. 397 : Coste : La Congregation de la Mission,
pp. 98-99. - (2) Anna es. t. 96, p. 849.
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20 NO)VEMBRlE
Ilhfunts de cE( jour : enl 1913, a Paris, Frere Gaspard Lerilo.
En 19!17, A IPort-Bou, M. Alphonse Thou\enin.
I' aris, Jean-Fran'ois-Plaul de Gondi, arclhexique
En 16-16,
de Corinthe et ceadjuteur de 1'arclhc\tque de Paris, edige la
Cionfrtric des scrcanutis des iaurrcs ,maladcs, et en appiiuve
que le siinataire de I'imiporlant
le regleiient qu'a tirace tui
.
Paul Vincentl
i' notre citer et bien-aiimi
document appelle

G'est la, en tquelque sorte, 'acte de

,lapttmr de la Comp;-

des Filles de la ilarite. En vette iuiu'te
des paue-s nialads *, out leur iniaison-ine•'e

nie

ies
"16i,," Svr\zilt-s
4 Saint-Lair.'nt,

pris Paris. E.lles sent ltalhditcs dan-s ieul pa'oi-Pes de la

;api-

tale. Elles ifleservent ds- hupilaux d'Anei,'rs, de .\Nunts et <ie
it S int-G,rma in-i'-La fY. a Richl'liei, i
;aint-Denili. :llies snt
Sedan It en d'autre- petites loca!itE'-. C'est la \ue do ce dr;\t'iei,pen!ient qui a coduiit M\ionsieuri Vinc.nl it saliciter i'aiprl'Afo ldateur int
tion de l'aultoril dict -;i-nine... ChIii e curiiieu . l Ii
feira• crnniait'r a-ss
i
litili' ce do•u.!llnt que plus d'Iun an ap!ris.
's
uiapt-s conl'r.n'•'ei
dan- illt.' de-- pilus
le :f mijai li 7. di'miii
1.
qu'il i-ur ait a;lhr-i•s,
E.n 1St6. ;i HBrlin, Napiidt!i a4ppri'u\e Iv rapport d< l'!im i.-iltre d . Cut lti', [-r p,,sant qu11,les t:',,is m ille l'roit-l
iiiissionRS iltiis
n',,rt'
ji uir !,,
i', p
i
en iiioin aie
ie f'inds alTf'i:tds aux triaIe dioci'se de 7Troi, ', so-itilnt ipris- -ir
iiiip liale di !a Madeleini.
i
vaux It ex6.cuter da;is Ia paroi-ssi
I-aris. I.es tiik-siiins in que-st1,1 , tainti doinnleS par nos confribrs. conummie l'atliriiecra le bar-,ni de I.6pine dans son discours
lrs
r·;
id la Ialliclso saanice oi. l'
h la ChamLbre di': I )iputlrs.
n disi'.- si.--in i'exi-stni'e V1gale d.'
i
ise
7 imars 182 . si'ra
l.azarisths : t' ;'o(ratlllur ajout-'a ikn" ii' quo la prleinire itssioln dl lnn(e ii 7Troy' .s lit ci ,mpElE;:
it Napolio•li l'utilito prau-rirc :
Ie (l\
Giuviririlml(tt. di-a le baron de
tiique le ctettv
talis.

I.pine, vnyait Ilibs-ervation des lois riviles devxonir plus facile
h inesure que les hoIiiuiiiesitaient
rappeltcs a I'obser\ation de
la loi divine , "2.
En 1882. h Wernhout, au drhut de l'apl;s-ti:idi. les confr&res el leurs trenlte-cinq ei>\es accueilleint, a\ee acclamations et
chanls. le T.H.P. Fiat. Aprbs s'itre arrlt6 h Brdda pour dire
sa

gratitude

I

l'Ive(que dont la hienveillance

a ete si d6licate

A I'igard des enfants de saint Vincent, le superieur gdenral est
tout hleureux de pouxoir rendre \isite a la jeune ecole qui vient
de recevoir les el0res de Loos. Le PNre Fiat proc6dera, le matin
du 21, au baptime de la fort belle cloche, fondue tout expris pour
la nouvelle maison, et, 1'apres-midi. a la b6nddiction des batiments qui. dans cette magnifique propriRtt de douze hectares,
couvrent une superflie de deux mille huit cents metres (3).
1
.V. XI
XIII p.557-566.
pp.
Coste. 1. I. pp. 406--ll. - '2) Acles du
G iicrernentenl , p. 86. en nolt,
et p. 19',. 3) Annales, I. 18. pp.
26-32.
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21 NOVEMBRE
Ddfunts de ce jour : en 1924, & Kiashin, M. Emile Huet. En
1942, a Banychow, M. Pierre Legrand. En 1956, a Paris, M. Louis
Goidin. En 1957. a Da., Frere Joseph Burdy.
En 1845, A quelques kilomntres du xillage natal de saint
Vincent, pros des ondes de 1'Adour, qui, en I'occurrence, s sont
peut-etre montrdes moins a fugiti\es ,, le T.II.P. Etienne, au
nora de la petite Comnpagnie, prend possession de la proprietd
donnte par Mme de Lupd aux enfants de saint Vincent, et sise
au Pouy, prBs de Dax. En presence du premier supurienr de
la nouvelle naison, 31. Nicolas Truquet, et de sa petite conumunautd composde de M1.Adolphe Dequersin et de deux tfrres
coadjuteurs, le supdrieur general binit la modeste chapelle
it la didie a la Vierge Immaculde sous le xocable de .\otreDame du Pouy. Nul des acteurs de cette ce6rdionie toute intine
ne se doutait qu'en ces lieux se produirait un jour une opulente extension... Cinquante-deux ans apres la prise de possession, le 21 novembre 1897, le T.H.P. Fiat qui, depuis 1880, a
place un s6minaire interne
cote d, la maison des Missionnaires, binit la premiere pierre de la nouvelle chapelle; il y
ddpose, avec les mndailles de saint Vincent et de saint Benoit,
!a .Mldaille Miraculeuse et le bref de I.eon XIII. ordonnant le
couronnement de la Vierge de la rue du Bac. A la petite chapelle ou prierent et mdditerent les missionnaires de .Notre,-Dane
du Pouy, va se substituer un plus \aste editice religiou\ ou toute
une vibrante jeunesse pourra apprendre A nionter Ahlautel (1).
En 1934, a Alitidna, apres la priere du soir, M. Edouard
Gruson, terrasse par une attaque, ineurt a I'Age de soixantedouze ans. Au moment de son entree dans la petite Coimpagnie,
en 1894, ii avait deja exerc6 le ministire sacerdolal pendant
huit ans, dans son diocese natal, Nice. I.azariste, il s'adonne
d'abord aux missions paroissiales a Camibrai, puis, en 1898. il a
la joie d'itre du groupe qui s'en va reprendre la Mission d'Abyssinie. Pendant trente-sept ans, - et, a partir de 1902, avec le
titre et les fonctions de sup6rieur ecclesiastique. M. Gruson met
ses pas dans ceux des Jacobis, des Touvier et des Crouzet. Avec
sa grande bont6, son aimable simplicitd, son inalterable patience, il triomphe des incessantes exigences des chefs de provinces, des persecutions du clerg6 schismatique et des difficultes
de toutes sortes provenant du climat et des hommes. Ne s'illusionnant pas sur la possibilite des conversions en masse dans
in tel milieu, M. Gruson concentre son attention et ses efforts
sur la formation d'un clerge indigene et sur les kcoles qu'il
fonde dans quelques centres pour parer A l'influence des protestants suedois. Ses efforts ne furent pas vains : en 1927, lors
de sa visite apostolique, Mgr LUpicier - le futur cardinal se montra extr6mement satisfait des prPtres et des s6minaristes abyssins (2).
(1) Annates, t. 63, pp. 21-25. zyristes, ann6e 1934, p. 392.

(2) Builetin des Missions des La-
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22 NOVEMBRE
Dfunt de ce jour : en 1927, a Lyon, M. Etienne Galichet.
En 1645, a Tunis, arrive le premier Pretre de la Mission
envoyd par Monsieur Vincent au secours spirituel des esclaves
de Barbarie: c'est M. Julien Gu6rin. Ilest accompagn6 du Frfre
Francillon qui, apres environ un demi-siecle de travaux sur
la bouche
le sol d'Afrique, aura la gloire d'etre mis a mort
d'un canon. Julien Guerin, lui, s'dpuisera d'apostoliques labours
au bout de cinq annees. II aura eu cependant la joie d'accueillir un pricieux renfort en la personne de Jean Le Vacher qui
a d6barque a Tunis un 22 novembre, lui aussi, mais en 1647 '!).
En 1915, a Paris, vers les onze heures du matin, dans les
sous-sols de l'annexe du Bon Marche qui touche a la MaisonMbre des Filles de la Charite, un incendie se d6clare ; et. malgr6 la rapide et intelligente intervention des pompiers, le feu
gagne les etages. A en croire I'architecte de la Communaute,
M. Richardiere, qui est un homme experiment6 et devouC. la
Maison-MBre est perdue. Bientot, en effet, le grand mnur de l'Annexe, fortement 6branl6, penche et menace de tomber sur le
petit bitiment, - dit Saint-Antoine. - qui abrite des Sceurs
anciennes et des ma.lades, et sur la chapelle qu'il surplombe
de la hauteur de ses trois etages... Le T.H.P. Villette, M3.Cazot,
M. Hertault et la Tres Honoree lMere Marie Maurice circulent
dans toute la maison pour y porter le reconfort : mais partout
c'est le calme ; toutes les Sceurs ont confiance en la protection
de la Tres Sainte Vierge. Pourtant on obdit aux ordres du pr,fet de Police venu sur les lieux : on commence A evacuer les
Soeurs aneiennes et l'on renvoie dans leurs maisons respectives
les Seurs qui achbvent en ce jour leur retraite annuelle. Le
Saint-Sacrement est enlevY de la chapelle... Cependant, vers cinq
heures de l'aprbs-midi, un petit vent du Nord se lhve et pousse
les flammes dans la direction opposee a la Maison-MBre. Et,
entrain6 par les planchers qui s'effondrent avec le grand hall
dans un anias de ferrailles tordues, I'immense mur qui tout a
l'heure menagait la chapelle, s'.croule a l'interieur de I'annexe... Dans la soiree, sans que 1'on ait a d6plorer un seul accident de personne, le sinistre qui semblait vouloir devorer tout
le quartier, est maitrisE... Aux pompiers et aux agents de police
qui toute la nuit continuent 4 veiller sur les d6combres fumants,
les Sours de la cuisine assurent le ravitaillement en pain, en
saucisson et en vin chaud et aussi... en medailles miraculeuses,
que ces braves gens, pour en avoir, au cours de ces rudes heures, appr6cid de pros la puissance, ont spontandment baptisees
, La Midaille qui garde , (2).
En 1935, a Rome, le Souverain Pontife Pie XI adresse a son
Secr6taire d'Etat, le cardinal Pacelli, futur Pie XH,le Bref Apostolique par lequel Sa Saintet6 le nomme Protecteur des Dames
de la Charite (3).
(1) Notices III, pp. 58 et 79. - (2) Annales, t. 80. pp. 606-608 ;
t. 81, pp. 830-847. - (3) Annales, t. 101, pp. 463-464.
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23 NOVEMBRE
Dd6unt de ce jour : en 1912, k Dax, MN.Auguste Valette.
En 1660, a Paris, A Saint-Geriiain-l'Auxeirris, I'dglise
paroissiale de la Cour, - les nmeibres de la Coinfrence des
Mardis font celebrer un service solennel pour Monsieur Vincent... Qu'ils aient attendu deux mois pour s'acquitter de ce
devoir de gratitude en ers leur fondateur defunt, s'explique par
le fail que l'orateur, charge de prononc'r I'iloge tuiibre de
Monsieur Vincent, a demande qu'on lui laissat le temps de le
prparer. II y employa deux mois. et it parla deux heures... et
encore ne donna-t-il pas son discours tout entier... Ce premier
pan;gyriste de notre Bienheureux 'Pre est Henri de .Maupas
du Tour, alors \eveque du I'uy. Le prztlat a 6td pendant de Jongues annees le comniensal de Monsieur Vincent : il le connait
doun bien. et it le prouve en donnant comime charpente A son
discours les deux vertus qui caract6risent bien saint Vincent :
l'huinilit et la charite. Cette oraison funibre a de beaux passay. ; mais elle est g-ttde par le mauvais goit qui entachait
la chaire chretienne au debut du siecle, et dont !'xveque du
Puy ne s'est pas debarrass6. A la lecture de son discours. on
in'prouve qu'un regret : que 'eltoge funobre de Monsieur Vinrent n'ait pas WtCprononce par Bossuet. Mais les organisateurs
dp la crertinonie de Saint-Germain 'Auxerrois ont cru que seul
un 'xirque serait de taille a louer le hcros de la charite. Or. en
166•. Bossuet i'a que trente-trois ans, ct, archidiaere de Aletz,
il n'est fixe A Paris que depuis un an. Par contre, il assiste au
serx-ice funlbre celebrti
pour Monsieur Vincent. Plus tard. dans
s.on ttrnoignage terit sur les vertus de notre bienlieureux Pere,
il parlera de cette cereinonie et. aprbs axoir inentionlll
I'auditoire fort nombreux et celebre , qui 6couta I'"v\que du Puy
, axec une attention extraordinaire , - c'e sont ses propres
ternmes - il ajoutera : III y eut la beaucoup de larnws-; reiandues, particulierement au sujet de
u'humilito profonde et de
I'incomparable charit6 envers les pauvres que l'txvque du I'uy
decouvrit en la personne du venýrable serxiteur de Dieu , (1).
En 1692, un contrat est passe par devant notaire royal.
et un reglemnent est fix6 par 1'etv\que de Chartres en ce qui concerne 1'etablissement des Pretres de la M1ission I Saint-Cyr. En
r6alit6, ils sont charges depuis deux ans d&jit de la direction
spirituelle des ( Demoiselles , dites , de Saint-Louis , pour
lesquelles Mme de Maintenon a ouxert. en 1685, une maison
d'education en ces lieux. Le suporieur g6n6ral, .1.Jolly, n'a
accepte qu'avec une grande r6pugnance d'appliquer ses pretres
i cette oeuvre ; mais du moment que les six prctres et les trois
freres qui y sont attaches, pourront vaquer aux missions, il s'y
est resolu. Le contrat d'aujourd'hui fixe les chiffres de pension :
trois cents livres pour chaque frre. et quatre cents pour chaque pr6tre (2).
1' Maynard, t'dition de 187. tome IV. p. 395-399. II[, 717. et Annales, t. 63. pp. 631-632.

(2, Notices,
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24 NOVEMBRE
Dfuints de ce jour : en 1909, a Paris, Frere Apollinair' Ilachez. Eii 1916, A Wernhout, M. Pierre IDaveluy.
En 1755, a Paris,sur les cinq heures trois quarts de 'aprsniidi, a a Maison-Mere des Filles de la Charite, sise alor- .ur
la paroisse Saiut-Laurent, la Conununaut6, cierges en m;ains,
accueille, entre deux lignes de lumiire, les prdcieux rest.s de
Louise de Marillac. lls \ieennent d'tre exhunids du caveau qu i!s
occupaient depuis le 17 :ars 1660 daus 'Fglise Saint-Laurt-:t.
Pour que les Sueurs connaissent la joie de posseder le corps de
leur .Mere. ii a fallu que la reine, sollicite par la duchiess, ie
Villars, initerriemute aupres du cure de Saint-Laurent. Ial!,i'i
Cotteret, qui aurait xoulu que le corps de la fundatrice ne quittit
jamais son eglise. l.a duclesse de Villars. M. de Bras, supcricur
general, M1.Jacquier, alors directeur des Surs, la Tres Hlonore
I'lexhumiation et sont presents A
1•ere Bonnejoie unt assistd
l'inhumation du corps de .Mile L.egras dans ce caveau qu'il ocrupera jusqu'la la UR•olution 1).
En 1952, a Da.r... Apris axoir ilurmure itquelques Ctudiants
de Notre-Dame du Pouy un paternel , Bonsoir, mres chers enfants ' ,, M. Darraicau pilnere dans sa chamlbr. Demain imatin.
on I'v retrouxera, etendu dans son lit. les yeux clos, les traits
calmes, endormi dans la paix du Seigneur... Avec ce pretre.
cueilli par la mort en sa soixante-deuxiome annee, c'est cohitine
un fragment de I'fime de Notre-Dame du P'ouy qui disparait.
A part les neuf annies qu'il passa, de 1926 i l1935. sur la terre
d'Afrique, conune superieur i Aligr et a Constantine, et ses tris
ans de gouvernnieient au suiniiaire de I'Nriiuen.r, - toutes anndes de superiorit qu'il accepta coniiie un nartyre - M. Albert
Darricau a totaleinent appartcnu atla imaison de Dax, et il lui
a donne les richesses de so ain'e sacerdotale... Tout en souriant
de son ton solennel et doctoral, les ,tudiants qui Font eu pour
professeur, ont pu mesurer la conscience axvr. laquelle il donnait
ses cours, et deviner ie soin qu'il mnettait i leur preparation.
Ceux qui lui out contiI la direction de leur vie. unt pu apprcier
sa finesse psychologique qui, dans son h6reditV landaise. ii
avail vu le jour a Linx. -

trouxait un bon terrain d'eclosion :

et M. Darricau savait suixve un plan de direction a longue
echdance et adaptd aux besoins de chacun. Tous. enfin, peuvent
tenoigner de sa bont6 qui 6tait le rayonnement de son Ame sans
replis... Son Ame ! Iorsque, en ses rep0titions d'oraison ou en
ses conf6rences, il laissait echapper ce cri : ( 0 mon dime !...

sa saxeur d'archaisme pouvait faire sourire. mais elle n'emp6chait pas de sentir que MI. Darricau vivait plonge dans le surnaturel... Le dernier soir de sa vie. il a laiss4 sur son bureau
IPs sermons qu'il retouchait pour un prochain triduum 5 des
religieuses : il brodait sur ce theme, inspird de I'6pitre aux
Galathes : , Pour moi, je ne suis pas du monde, je suis du ciel. ,
Sans l'avoir cherchd, il a, par ces mots, exprim6 sa belle Ame (2).
:1) Annales, t. 99, pp. i72-475. -

(2)

Annales, t. 117, pp. 367-377.
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25 NOVEMBIRE
Defunts de cc jour : en 1925. i Paris, M1.Jules Blanchet.
En 1927, h Paris. M. Gabriel I.arigaldie. Eun 19!15, a Montpellier,
Fri-re Jean Rouger. clere de la Mission. :n 1952? au Berceau
de Saint-Vincent-de-Paul, M. Thdobald l.alanne.
En 1921, A Paris, en la chiapelle des Filles de la Charite,
rue du Bac, 1Mgr Chesnelong, arche\ique de St',ns, 4ollacre l•
itaitre-autel... La dernibre xisite caaoniique ; ra
1:\I
que. lans
le sanctuaire iarial, les prl scriiions tie la liturit i, i t .It
\iolees : en effet, alors que dalns toute cglise I'aiultl (iiajeur
doit 0tre consacrt avant tout autre autil intiieur, 1'autel dedie
it la bienheureuse Louise de Marillac l'a4't oen
i 1i120... IJautre
part. le inaitre-autel. daits I'-tat ,i il s-e
troui vait jusqu'alors,
iit, poulait

i

pas recexoir la cimuse.crationi

iarrle
donliis par Naipoii

..utiion

plillite

: les deux blocs de

I11 n'ayaiilt pas

iuffi
pour F'exe-

n'mi assemiila-e
de planitcios aiuxquelle.s Ie tenips a\ait d'aillnur- iilliiP die srieuses alteratioins. I'in don -enrirets \ient de rtendJreijposithie
co

d
de

;ati

l.

-. 1i

tia .

itit

i

le reniplac'erent du
;ia
,; ;i;at rl ... l))\xant t Ies dulix CoinIitlunaut6s rassenibles. Mlgr i:lhiesnelong- qui, par sa di-'no scour,
Fille de la Chariti,
esit liien de la faniille. est inut lienreuix de
ilettre iti 1 i'I tat di contra\veitiin litur-'iihue dans Joque l si
Irouvait Je sanci'lnailr marial. A
la
fin tie l'ijimpti-ante
,remioiAie
qui a coilienit-cI
-ieplt lieures du niatin, I'arcel\vi'qlu
dte eiiso
s. plait a ditclarer, dans ine totrihaiate allhutioni. qile son ulin.
swelitl dans le miaitre-auitel de i'liiiiitact
ule,
lui dtrtiie drit t
la

perprlttuelle leconnaissallre Ies Filles ide ia

Cliarite

1.

En 1928, tandis que le tranisib•irien qui F'amie'le en Europe,
pa-se en gare de Norosiibirlk, Mgr Joseph Fabr.-ut-s,. i."adjuteur
de Ptkin. rend le dernier soupir. Pour une fois, hleureusenliiit,
l'(evique a un coinpagnon..
l. Alplhonse Hubrecht. A ce dernier

la police russe fera quelques dilficultis en gare d'Osk ; nais.
sur I'intervention de I'ambassade de France, le prelat poiura
,'tre enseveli a Om(sk oilse trouve une oglise catlolique... I.e
xicariat apostolique de Pflkin niettait tons ses estpoir-s 'n
Mlgr Fabregues dont les forces physiques semblaient lui assurer
encore un long temps de labeur. De plus, -on passe nissionnaire
6tait beau. Arriv6 en Chine, dis 1896, annee de son ordination,
Joseph Fabregues, nd I Montpellier en 1872. avail tout de suite
montre des qualites peu communes. Aussi, dis 1905, il otait
chargt6 de l'important district de Pao-ting-foti, dont ii devenait.
'1920.
cinq ans plus tard. le premier vicaire apostolique. En
il se fit auprbs des catholiques de France l'inlassable nendiant pour ses Chinois qu'affamaient tour A tour les innndalion et la s6cheresse. Une autre actixitO du coadjuteur de
Mgr Jarlin m6rite d'etre eitee : c'est, A Pekin, la construction
d'un college pour des centaines de jeunes filles. Mgr Fabrieues
cut la joie, peu de temps avant sa mort. d'inaugurer l'ceuvre a
laquelle, depuis deux ans, ii avait voue son zBle (2).

(1)Annales.

t. 87, pp. 14-17. -

(2) Annales, t.9i. pp. 375-379.
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26 NOVEMBRE
Defunts de ce jour : en 1907, - -P9ais, M. Edouard Anger.
En 1950, a Garnes. M. Francois Lordon.
En 1852, a Madrid, ja reine Isabelle II, signe l'ordonnance
par laquelle la Congregation de la Mission est mise en possession de deux anciens couvents, aux Antilles, - I'un, a La larane, I'autre a Santiayo de Cuba, avec obligation de prendre en
mains la formation du clerge et de prdcher les missions dans
les campagnes... Les actuels confreres antillais, en 1952, se sont
souvenus de cette date et ont alors c6lbre le centenaire de
l'tablissement de la petite Compagnie aux Antilles. Mais ils
ont bien soulign6, a cette occasion. que les premiers Pretres de
la Mission sont, en rdalite, arrives aux Antilles en 1847, avec
les premieres Filles de la Chariti dont ils assumerent la direction... Les ceremonies de 1952 ont permis de rendre un le-itime hommage a Jer6me Viladas qui, de 1863 a 1883. anni'e
de sa mort, fut le premier superieur de la maison de La Merci
a Cuba. L'une des journees des fetes jubilaires a etc marque
par l'inauguration de sa statue, finement sculptee dans la pierre.
Et A ce propos, il est loisible de remarquer, en passant, que.
decid6ment, les Lazaristes statufies sont en plus grand nounire
qu'on ne le penserait de prime abord... Le coup d'oeil sur le
passe. - eldment indispensable de la cýl6bration d'un centenaire
- a montr4 que toutes les oeuvres de la Mission ont etc implantees dans les Antilles. Malgr6 les parentheses de troubles que
les dix annees de la guerre d'Independance et les premiires
annees du xx' siecle ont placees dans I'histoire missionnaire
des Antilles, c'est - pour ne parler que de I'oeuvre principale
plus de mille deux cents missions que nos confrres ont
prleh6es en ce premier siecle... Depuis 1896, les Antilles constituent une province dont le premier visiteur fut M. Felix
Garcia... Nomm6 en 1889 superieur de La Havane et directeur
des Filles de la Charite, M. Felix Garcia a eu l'occasion de mnontrer ses capacit6s au milieu des difficultis que l'evque suscitait a la Compagnie. Quand il en reput la charge, la jeune province des Antilles comptait cinq maisons. L'annee meme de sa
nomination, M. Fdlix Garcia donna sa dnmission. Ses successeurs ont enrichi !'hritage recu de lui. En 1955. une 6cole apostolique a meme 6t6 ouverte & Matanzas, en cette ville de cinquante mille habitants oil les Lazaristes ont dirig6 le plus
grand college, actuellement confiO aux Freres Maristes. Comme,
sur ce sol ou la chaleur fait mirir le tabac et la canne a sucre
plus facilement que les vocations sacerdotales, les 6veques ne
disposent que d'un clerge peu nombreux. nos confrPres sont
appel!s de tous cot6s et doivent meme prendre en charge des
paroisses qui sont de v6ritables terres de mission. Forts de
leur passd et de leur prdsent, ils voient poindre, dans le ciel
antillais, un bel avenir pour la petite Compagnie (1).
531.

(1) Annales, t. 117, pp. 494-496 ; t. 71, pp. 85-86 ; t. 89, pp. 528-
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27 NOVEMBRE
Ddfunts de ce jour : en 1907, a Loos, M. Louis Bignon.
En 1909, a Paris, FrBre Durand Teyssandier. En 1942, a Daz,
Frere Jean Farget.
En 1830, A Paris, dans la chapelle de la rue du Bac, a
cinq heures et demie du soir, sainte Catherine Labourd est
favorisbe de la vision de la Tres Sainte Vierge apportant au
monde la MNdaille miraculeuse... Dans le silence qui emplissait
alors la chapelle, aprbs la lecture du point de meditation, aucune des compagnes de la petite S(eur ne pouvait se douter
que, pour l'univers, s'ouvrait une ere d'abondantes fa\eurs dont
la Aledaille, si riche d'enseignements, allait devenir, repruduite
a des millions et des millions d'exemplaires, le mer\eilleux
instrument. Et c'est un fait que, plus d'un sibcle aprbs cette manifestation du 27 novembre. le signe, donne par I'Iliumaculee,
se montre, plus que jamais, grace a de simples institutions,
comme la Neuvaine perpdtuelle ou l'Association de la Mddaille
Miraculeuse, un instrument de prodiges et de vie chretienne.
En 1894, A Paris, dans la chapelle
-mme
des Apparitions,
est cel4brde, pour la premiere fois, la fete que, par un decret
en date du 10 juillet 1894, Leýon XIII a instituee sous le titre
de Fete de la Manifestation de l'lmmaculee Vierge Marie de
la Medaille Miraculeuse. Les 24, 25 et 26 noveinbre, un triduum
a pr6par la solennit6. Pendant ces jours, la chapelle n'a pas
desempli, et l'on peut dire que tout Paris, au moins par d614gations. y est venu prier et, mieux encore. y communier. Les
seminaires des Missions etrangires, des Irlandais. de SaintSulpice. les Pbres de Nolre-IDame de Sion, le noviciat des Frieres des Ecoles chretiennes v ont succddd aux Enfants de Marie, aux Conferences de saint Vincent de Paul. aux )Dailesde
la Charit', et la foule parisienne n'a pas cesse d'assieger le
sanctuaire. Dans la matinee d'aujourd'hui, le cardinal Richard
officie et prononce une de ces homelnies dont sa sainte rAmea
le secret. L'aprBs-midi, c'est le nonce apostolique qui. apres la
conf6rence, donne le salut du Saint-Sacrement (1).
En 1952, a Beyrouth, sur les hauteurs d'Achrafie, en la
maison centrale des Filles de la Chariti, le T.H. Pere Slattery
ceilbre la grand'messe qui marque ]'inauguration de la nouvelle chapelle dddice a Notre-Dame de la Medaille miraculeuse.
Le nonce apostolique, lgr Beltrami. preside. Le President de
la RUpublique libanaise s'est fait reprdsenter par le ministre
des Affaires 6trangbres, M. loussa lobarak. Plusieurs pr&
lats et diverses autres personnalitds assistent a cette ceremonie. M. Andre Rivals, visiteur du Liban, montre, en une vibrante allocution, que cette chapelle, a Partistique allure moderne, construite par des mains libanaises, avec des materiaux
libanais, est I'hommage durable du Liban h la Vierge de la
Medaille miraculeuse et a la Charit6 vincentienne (2).
J1) Annales, t. 60, pp. 6-30. -

2T .,-nnales, t. 117, pp. 317-321.
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28 NOVEMBRE
Defunts de ce jour : en 1900, A Smyrn, M. Henri Bonnet.
En 1913, a Dax, M. Claude Audoin. En 1938, 1 Ispahan, M. Flix Puyaubreau.
En 1952, au Berceau-de-Saint-Viinctet-de-l'uul, Mgr Mathicu,
eveque d'Aire et de Dax, prtside les obseques de M. Theuobald
Lalanne... Avant que le coma n'ett entliebre ses trois dernieres journees terrestres, quelqu'un lui ayant demande si'il
avait beaucoup aimi le Berceau : t Oh I <;a oui, alors '. ,
repondit en souriant M. Lalanne. Ce fut lA le supremie cri du
coeur de ce grand serviteur du Berceau qui, apires dix ans
donnds au Chili et au Purou, et cinq ans de guerre. \oua ies
trente-trois autres annees de sa vie sacerdotale a cette maison ou il avait fait lui-meme ses etudes secondaires... LU Berceau ' il 1'a aime dans ses confreres d'abord : homme de rconmunaute, M. Lalanne a dtd I'artisan de la bonne humeur si
necessaire dans la vie monotone des enseignants. Les far4es
dont il fur I'auteur, resteront ldgendaircs et historiques. Au
reste, bon joueur, M. Lalanne acceptait d'ailleurs d'itre joue
& son tour... II a ained le Berceau dans ces centaines d'eli\es
qu'il a \u s'y transformer. Parce qu'il eut toujours une idde
tres haute et tres juste de son role d'educateur. M. Lalauie
a su, comme prefet de discipline, former des consciences, et.
comme professeur, 6\eiller les intelligences. On pourrait lui
I'une des noniappliquer ce qu'il a dit de M. Desnoyers, breuses crdations de sa plume en son inoubliable Theophraste
6 Lilliput : a Henri n'est plus un cancre. Qu'est-il arrive ? II
a det soumis a la maicutique de M. Desnoyers. II va desormais
en classe comme A unp fete... Et ses parents ont conclu : , I.e
professeur a les dlrves qu'il mdrite. Ii n'y a ni bons ni niauvais 6elves : ils deviennent ce qu'on les fait. L'dlve peut exiger un bon professeur. Le maitre n'a pas le droit A d'excellents
1Blves. , M. Lalanne a det un maitre dont les talents n'ont
eu d'4gale que la modestie, une modestie presque farouche par
nmoments. ?es anndes de noble service, ses mois de souffrance
qui en out 6tf; Ie rude parachevement moral, lui ont, certes.
merito' le vrai repos. Et si, par hasard, malgrd sa gerbe de
loyaux services, quelques peccadilles de !'humaine faiblesse se
fussent trouvees en son ame pour la retenir en I'antichamrbre
du Paradis, tous les saints de Gascogne et saint Vincent.
le premier - tous les 61us de cette Gascogne dont il a tant
aimd le verbe musical et la subtilitd d'ame, auraient, sans aucun doute, intercedd pour Thdobald Lalanne, philologue de
grand merite, phre d'un Thdophraste que La Bruyvre pourrait
envier, serviteur inlassablement intelligent de I'adolescence,
pretre qui sut garder et communiquer l'dternelle jeunesse du
sacerdoce (1).

;

p.

fW-.

': .Aninale. I. 117. pp. 305-313 : Lt. Vie Fratr',nefler
n,\.-dvle. 1952,
Blletin de 1'.rmicale ies A.nrins d(i R-ereau. 1953. pp. :3pp. 3-5.
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29 NOVEMBRE
Defunt de ce jour : en 197, 'aParis, 11.Joseph Tissot.
En 1633, a Paris, en la Ilaisui de Mile Le Gras, proche
Saint-Nicolas du Clarduonet - prcbableitneit ruee de Versailles
- trois ou quatre filles s'asseilblent pour applrendre ai servir
les pauvres... C'est une consideration d'utilite pratique qui est
Sl'origine de ce petit fait : les details ci.-trets It peu ram.iltants de la Charite en exer-ice apparaii-aient iaux Ilnwais des
Confreries parisiennes de la Chiarilt.,
i'tIie iiltw n i atii,1es

avec leur haute condition sociale. Elles a\aient doune coinic r'es
basses besognes a leurs servantes : rais ''etait Ilit
l supplleiitnll
de travail qui ne plaisait guirre ai ces tilles... \Iosicur Vinct-nt
a prid(, ritlechi... Pourquoi ne pa- contiCr t Mile' I. ( ias -

alors superieure de la confrdrie de la Clharit6 de sa parisse
le soin de cc dresser , le mot est de lui: quelque.s tillest
l'accomplissenient surnaturel de ce ser\ice iiatlr-iel des pau-

-

ries

?... C'est cette idee qui, aujourd'hui. clntre dani

i\ie
la

des rdalisations. Et c'est ce jour qui
uest hir
le jour de naissance de la petite Cornpa-nie des -sei\antes deI- Iau\res m;>taau
n ius
des. II ne nous oe reste aucun aote officiel de IIndation
ignoruns le nombre exact et le noI
deis ipretii.ires tilles qui
coirmeucent. a cette date, leur probation sous la conduite de
Allie Le Gras. Qu'importe ' i'\u\re reussira en raison :inme

de l'humnilite de ses cunieniiceients. A l'anonnymat des prenmieres servantes des pauvres, Iinspiration plpulaire suIpliefra
en leur donnant le beau nom do Filles d, In ('Char it
En 1909. a Paris. chiez les Filles d'
des Bernardins, trente jeunes lilles se
fail i
d'entre elles aplpartieinnent ii des I'
autres viiennent du patroiiage ,t-s St riir-.
pia la
nirr i la pratique de la Charit.

domicile. C'est I'abb6 Lenert. curi

1).

!;a C:harite de la rue
runi-.--rint : quin/l
I c iii ize
'-s aiis'-s. les
l.l.\Ii-uitint -,. Ilri
paim'r1
\is-ite dI,-

Saiit-NicI-oas du Char-

d.

donnet, qui a eu l'idee de imettre I'accent sur vre ilui saint \in,ont a inscrit dans le releiient de la Cou.frl'rie de 1,a1:'lharite
: il y : tailt dit
dre I yli
approuve en 1617 par I'arlchl•e\ 'ue
t
que l'ceuvre se composerait de feltrnies. irari4;es i1 \rni\ta.+

aussi de jeunes filles... L'abbe

.enert preside cette premi;re

rlunion, tenue en ee jour en souxenir du -29 noeniibre

10(33,

en cette nimnie paroisse de Saint-Nicolas du Cliardo)nnet . . Villette, procureur de la Mission. et sous-directeur .rein'al dtes
Danies de la Charit6, donne lecture des lettr(s approuvees par
1'archeveque de Paris, et qui agreent la nouxelle association
A la grande famille de saint Vincent de Paul... Ainsi naquit
l'ceuvre des Louise de Marillac. L'Assoiation. aituellement irpandue dans tout I'univers est le rameau verdyant qui, puusCse
sur le tronc s6culaire de la Charite vincentlienle. I'enrichit de
fleurettes de qualit6 (2).
1) Coste, I. 2t;5. Lionce Ce.li;r :
I17-150. - ý:) Ripport 9 i l -itr i'
ritu. 1910. p. 36.
pp'.

L
:

*,i' i, it 'f ril
Fill
,<s IJtllt, e . ' t 'l'i -
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30 NOVEMBRE
Defunts de ce jour : en 1907, a Fortaleza, M. Jacques Palaysi. En 1920, a Beyrouth, M. Joseph Albisson. En 1923, a
Fort-Dauphin, M. Auguste Magdalou.
En 1926, a Paris, en deux heures, une angine de poitrine
met un terme aux soixante et une annees de vie religieuse du
frere Alexandre Bataille... Des 1'ge de seize ans, ce fils du
Nord s'6tait tourn6 avec clarte et fermetU vers la petite Compagnie... Si la guerre de 1870 n'etait pas venue le mobiliser,
it n'eft jamais quitt6 la Maison-Mere. II y avait prononce les
Vceux, en presence du PIre Etienne, le 19 mars 1867 et, apres
avoir 6t6 employe a la propretW. a la pharmacie et a la sacristie, ii fut, en 1905, charg6 de la porte et le resta jusqu'au
dernier soir de sa vie... Cet office - le bon Frere le comprit
bien - est I'avant-poste de la Maison-Mere, non pas parce quo,
localement parlant, ii est le plus pres de la rue, mais parce
qu'il met celui qui en est charg6 en contact avec le imodic
civil et le monde ecclksiastique, c'est-A-dire avec une variet6
de personnages qui va du prince de l'Eglise jusqu'au cliomeur,
en passant par le d6put6 et m6me... I'illumine. Or, h tous. Le
Frere portier doit. de la maniere la plus appropri6e, donner
la meilleure impression possible de I'impressionnante MaisonMBre... Ce n'est pas son nom aux resonnances belliqueuses qui
fit confier cet avant-poste au Frere Bataille, mais sa discretion
et son amabilit6 qui ne d6faillirent jamais. Estime de tous. ce
bon Fr6re eut cependant une categorie d'ennemis contre laquelle
il batailla sans merci : les araignees et la poussi6re. Et aussi
I'indiff6rence et l'ignorance religieuses : ces etats d'ame, il les
combattait surtout chez les pauvres qui, deux fois par semaine,
s'asseiblaient pour la distribution des bons de pain ; pres
de la grille d'entr6e, Frere Bataille les haranguait avec des
mots 6difiants, et, emport6 par son ardeur, il oubliait parfois
que la chaleur de son verbe ne pouvait pas contrebalancer
1'effet du froid qui, 1'hiver, faisait courir des frissons dans
son auditoire... Mais si le Christ a alors tremble de froid en
la personne de ses pauvres, comme il a Wte r6chauffd par la
charit6 effective a\ec laquelle, pendant vingt et un ans, en
chacun des ktres humains qui franchirent Ie seuil de SaintLazare, il a eta recu par ce modele de Frere de la Mission !
Puisse le Frere Bataille accueillir, h la porte du ciel, tous les
fils de saint Vincent i (1).
En 1928. A Paris, en la chapelle de la Maison-M.re, le cardinal Dubois, assistd de Mgr de Guebriant, supdrieur gen6ral
des Missions ktrangAres, et de Mgr Le Hunsec, sup6rieur gen6ral des P6res du Saint-Esprit, sacre Mgr Antoine Sevat que le
Saint-Siege donne comme coadjuteur a Mgr Crouzet, vicaire
apostolique de Fort-Dauphin. Le nouvel 6lu, qui a cinquante
ans, a dejA travaill6 vingt ans a Madagascar (2).
1) Annales, 1. 92. pp. 55-59. zaristes, ann6e 1929, pp. 3-11.

(2)Bulletin des Missions des Lo-
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1" DECEMBRE
Defunts de ce jour : en 1907, a Bedee, M. Mathurin Oresve.
En 1907, a Trujillo, au 1Prou, M. Theophile-Jean Gaujon.
Ce confrere, ne a Carcassonne, le 21 fevrier 1852, merite bien
une mention speciale. Donne a 1'Equateur, en 1875, annee de
son ordination, il s'y montra, conme, par la suite en Aminrique centrale, excellent professeur. Ce n'est certes pas par ce
soul cOte qu'il a droit d'dchapper a l'oubli. M. Jean Gaujon a 4-u
un violon d'lngres qui n'Ctait pas qu'une marotte. Pendant sa
derniere ann6e d'etudes a Saint-Lazare, Ml. Gaujon fut l'eleve
de notre celbre confrere, Armand David qui, rentre de sa troisieme expedition scientifique en Chine et professeur de sciences naturelles, eveilla la vocation de naturaliste qui sommneillait en notre Carcassonnais. Dans le vaste domaine de I'histoire naturelle, M. Gaujon sut fixer son choix : il se cantonna
dans 1'etude des papillons. Avec ses eleves, ou bien seul, pendant les vacances. il se mit a la recherche de co's , fleurs
\ivantes , et parcourut ainsi toute la campagne de Loja oui
nous venions d'ouvrir un petit seminaire. Rien ne I'arrta :
ni le pays ou n'existait aucune voie de comniunication routibre ou ferre ; ni les blames ou les ironies de ceux - confreres ou autres - dont !'indolence naturelle se satisfait en
de ddvotes 6pousailles avec dame Routine et son minimum de
tracas. Au grand scandale de cette categorie humaine. NM.Gaujon n'eit-il pas. un jour, I'id;e de transformer F'une des chambres de la maison en une sorte de magnannerie oi il ,leva
toutes sortes de chenilles : en effet. le respect de la RiVgle I'emp&chant de se procurer certaines especes de papillons qui
ne volent que la nuit, ii imagina de les obtenir par l'dlevage
de leurs chenilles. Et son entreprise reussit a merveille. Quand
il eut 6puis6 les ressources de la campagne environnante,
N1. Gaujon etendit le rayon de ses recherclies jusque dans les
terres ofl vivaient en sau\ages de terribles Indiens dont il
gagna I'amitie. en particulier celle des " Jiraros , qui, jusqu'au
rtoute tentative de conqu6te ou
debut de ce sicle, rdsisterent
de civilisation. Les patientes et parfois perilleuses recherches
d6couvrir, reconnaitre et classer
de M. Gaujon l'ont amnnei
douze cents espkces de papillons. II en expedia une partie a
M. David pour le musde de Saint-Lazare : elles ont tte donnies
a l'Institut catholique, lorsque. vers 1905, on crai-gnit d'Etre
chass4 de la Maison-MWre. Mais la plus grande partie de sea
decouvertes, M. Gaujon la c6da aux frWres Oberthur, de Rennes.
qui. en payant fort cher ses specimens. lui fournissaiont I'argent nkcessaire aux expeditions qui conmlaient ses vacances
professorales... En poursuivant les papillons aux ailes de pourpre et d'azur, M. Gaujon a. non seulement servi la science,
mais ajoute A ses autres bons exemples. celui de la tUnacite ;1).
'',

.lniuiles, t. 105, pp. 177-181.
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2 DECEMB1E
Difunts de ce jour : en 1904, au Bcrctau-de-Saint-V'it,',dt-d
de-Paul, M. Gaston llouquet. En 191i, a Coustanin,,l.,
M. Edouard 'alle. En 1919, a Lyon, AM.Albert Clatmousse.
En 1937, a I'ari-, M. icorges Guyau inauguro Le cuurs qu'il
\a donier cette alluire a 1liltitut Catlhlique oil il est titulaiie de
la Clhaire d-'s Misions. L tliine clhisi par l'illustre academicien
s'1nonce ainsi : les Lazaristes. leur elan mlissionnaire. Ces conlerelces, au niiubre d'une tientaine, seront la transmission
orale des materiaux a\ec ltquels Georges Goyau construit luuvraýge qui sera publie dans le courant de I'annie 1938 souU le
titre : LLa Conur;yation de lI.Mission des Lazaristes (1).
En 1938,
aRome, s'ouvre le triduum destine a cunlltrlrolrer 1•cdeuxiime Centenaire de la canonisation de saint Vince.nt
de Paul. Le cadre de ces trois jours de solennites est 1'eglise,
construite quarante ans pjus lI1 dans le quariler des , P'rati ..
gr'ce a !a souscription des catholiques du monde entier a I'.,'ca.ion du double juiil4 sacerdotal et tpiscopal de .I;un
.ii
l.
Cette eglise. di'die,. pour cette raison, it saint Joachim, patrcu
du glorieux poinlile. est f'actuelle paroisse des Lazaristes romains : c'est sur son territoire que se trouve la maison internationale d'etudes... Par une heureuse initiative que faciliterent
fraternellement les Peres RWdemptoristes charges de cette paroisse, une mission de dix jours, prochee par quatre de nos
confr,'res. a prepari
le triduum. Chaque matinee est marquee
par la niesse de communion que xiennent celebrer tour a tour
li- ,ardinaux Salotli, iin-rfet des Rites, Vincent ja Puma, prefet des Religieux, et Charles Rossi, prefet de la Consistoriale.
A c-s minutes plus intiime succident les grandioses IiessO'pontiiicales : Mgr Gounot. coadjuteur de Carthage. M-'r I'ascucci. secr6taire du Vicariat, et le cardinal Maglione. prefet
du Concile, en sont les di-nes officiants. Chaque journeC s,
cl6ture par la bniidiction du Saint-Sacrement, que les cardinaux Tisserant, secrktaire de l'Orientale, Alexandre Verde et
Jorio, pr6fet des Sacrements. se font un lonneur de donner.
Au programme musical s'inscrira, entre autres oeuvres, la Missa
choralis de Refic6. Evidemment. de telles fetes n'eussent pas
ete completes, si une place de choix n'avait &td donnie A 1'l6oquence dont les Romains. dignes descendants des auditeurs du
Forum, sont toujours friands. Les organisateurs des fetes ont
invit4 les orateurs les plus gofites de la Ville 6ternelle
Mgr Franoois de Phillippis, 6v4que de Veroli. Mgr Nicolas Grannattasio, et le cardinal Pacelli qui, trois mois plus tard, deviendra Pie XII... Ainsi tout contribua z faire de ce triduum
un renouvellement des splendeurs au milieu desquelles, le 16
juin 1737, a Saint-Jean-de-Latran, fut inscrit au catalogue des
Saints I'ancien petit pAtre des Landes. devenu le genial ministre de la Charit4, Monsieur Vincent (2).
351.

'i).Annales,
t. t03. pp. 222

et fiT3. - (2)Annales, t. 10', pp. 348-
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3 DECE1MB1tE
Defunts de ce jour : en 1928. i Grtenoble, M. Enile Pauwels. En 1950, a Kiukiang, M. Jean Iouchon.
En 1817, A Saint-Louis, aux Etats-Unis, Mgr D)ubour,, eveque de La Noucelle-Orleans, autorise la Cougregation de la Mission a ou\vrir, sous le patronage de saiutt Ftran;ois-Xa\ i4r. unr
seminaire interne. Felix de Andreis est Ie directeur de cetlt
premi!,re maison de formation lazariste des Etats--nis qui, aujourd'hui comptent deux seminaires internes : 'un ia UGermantown, pour la province orientale ; 'autre, a P'erryille, pour la
province occidentale 1).
En 1828, A Paris, Charles X signe l'ordonnanice qui autorise la colnnune de

APouy i prendre le noini dt

Saint-Vitic,'tl-de-

Paul. C'est le Conseil municipal de 1'liy Ilui. dans sa dtliikiration du 24 octobre de la znmie aitr'-e a so)licitte du Irii totte
faveur. Deux notils I'y out pousse : ,,les sentimlents dont
le Conseil est penetre pour ce grand saintl ", dil la pttitioui
qui ajoute : a et pour les boitis de l'auuutl !im'nre diu ueu\el
Henri ,. Ces mots ddsiltent la duclhesse Id Berry qui, lors
de son passage a Peyrchortdc, a accepte, ie titre
fde
,indatrice d'un hipital d'incutralles , qu'on ipriijlail de 1b'tir su;.
le territoire de la commiunue en I'hlonneur do. ainit \ineriit de
Paul 2).
En 1934, a Istanbul, sans que rien l'eit f'ai prtivoir. la
-Lrande Assembnle nationiale luru'(L• vXote. par acclaniiliolt une
loi interdisant le port du costume relig~ieux en dehors des c'renionies religieuses et des lieux de culte. Inutile de se perdre
,•nconsiddrations sur les xviritables iintelition qui peuvent se
earlher derriere les mots du tiini.-tre de I'lnterieur affirmant
qu'une telle mesure est indispensabJe it la emnsolidation de la
r(v\ l itn a-ceomplie par .tattllrk. \li-ux \;int adit ire'l i 'pr'iT
1,4
dci-.ion du T.H.P. Souxay qui. dit-il lui-tiieiw. , apjr'bmore
4
rIlloxion. apris avoir lol-'lnietil(ln prie,
conlsultl
,.demande a a
:
ies eitants de de
Ila ndouii
lte ille. Io sa'riliie de I'aces-",irli. trn I',pl' c(e le e(ituiic . ip"ur t er
l\lIrs iuitbl'ruses Iuvres
aires. ertte d6ter.iu'ils dirigent en 'l't rquie '. 'Pir I- miissini
i.ination sembllait plus facie que pinur Ie-: Filles. de la hliarit;. Miais elles se sont rappele oipportu•liinl11t qu'en fait de
he e premiereis lille- que
'i,-tutie, saint Vincent n'a imposi
,elui qu'elles portaient en \eiant de leur village... I.,s Filles
de la CharitB de Turquie ont trouv', dans leur sacrilice, un
dlicat adoucissenment : Pif' XI leur dira sa , paternelle onmplaisance ,.dans la lettre que. par la p!ume du cardinal Parelli,
Sa Saintete fera adresser. le 3 mars 1935, au T.H.P. Souvay
pour le fEliciter de " sa sage decikion , '3*.

1956, pp. 12f;, t 139.
(1)Annales. t. 83, p. 1190. Catalolue C.M..

-

(2) Annales, t. 51, p. i99. -

:3) Annales, t. 100, pp. 617-631.
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4 DECEMBRE
Defunts de ce jour : en 1904, h Paris, M1.Eugene Thibaut
En 1905, A Santiago, M. Laurent Olivier.
En 1868, A Pekin, vers les sept heures du soir, Mgr JosephMartial Mouly, vicaire apostolique du Tchily-Nord, nieurt A
l'Age de soixante et un ans, use par ses trente-cinq ans de
labeur en Chine. Cet eveque s'apparente aux grands pontifes
qui tirent I'Eglise, alors qu'elle sortait des Catacounbes.
Mgr Mouly est arriv6 en Chine a une dpoque oi la proscription s'exercait, se•,re, contre les missionnaires ; et une dizaine
d'anndes avant sa mort it pouvait saluer le triomphe de l'Eglise
dans le C(leste Empire. Quand, apres trois ans de professorat
au college de Boye, en Picardie, ii d6barque ai Macao, en 1834.
it consacre quelques mois h preparer sa vie de missionnaire traquC : puis, deguise, il traverse toute la Chine pour gagner la
Mongolie aont il doit rvang6liser un territoire qui nmesure six
cent cinquante kilometres du nord au sud et qui compte deux
cents v\illages, cinq pretres chinois et lui, tout seul. conune
pritre europ6en. Mouly ne revolutionne pas : il agit modesteinent. itais avec une flamme qui se communique. et peun
peu des innovations apparaissent qui indiquent le travail accompli : restitution du chant des offices, admission des femmes
dans les 6glises, institution de prodicateurs ambulants, creation
d'6coles pour les enfants, imrne pour les filles. En 1842, il v't
vtýque et chargi de la Monyolie 6rigee en vicariat ; c'est cependant la rnmme vie niissionnaire qu'il continue a mener, circulant par monts et par vaux pour entrer en contact direct a\ec
ses chrctiens. En 1856, la province de PIkin est divisee en trois
vicariats ; Mgr Mouly recoit en hdritage le Tch6ly-Nord ; mais
il ne peut etahlir sa residence A P6kin : ii doit mCme se cacher
dans une chretient6 aux abords de Tien-tsin. Les 6dvnementdiplomatiques et militaires qui aboutissent au trait6 de Tientsin, lui permettent de faire valoir pres de la Cour imp6riale les
droits des missionnaires. Et alors c'est le triomphe, la vie an
grand jour. Eglises et cimetibres de Pekin sont rendus aux
catholiques; et quand tout est regl1 de ce c6td, Mgr Mouly
vient en France chercher des missionnaires et des Filles de la
Charit6. Revenu avec le renfort desire, ii installe les Soeurs a
PNkin et a Tientsin, il bAtit le P6'tang ; aux dix-huit mille chretiens qu'il a trouves dans son vicariat il en ajoute six mille,
et son souci du clerg6 indigene a Rtd si grand qu'il peut dejh ! - proposer un pretre chinois pour 1'6piscopat... <( Sens
de l'administration, tenacite paisible, fermeto
sans rudesse,
finesse sans duplicite ,, cet ensemble de qualitds humaineanime par un zele ardent, mais 6quilibr6, ont fait de JosephMartial Mouly le type meme de 1'6vqque-missionnaire, I'ap6tre
dont chaque pas fait avancer 1'Eglise (1).
(1) Relations abrdg6es de la vie et de la mort des pretres, clercs et
t. 94, pp. 127-137.

freres de la Congregation de la Mission. t. III, pp. 251-311 ; Annales,
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5 DECEMBRE
Ddfunt de ce jour : en 1913. a Lisbonne, M. Maurice 1'hilippe.
En 1896, a Lisbonne, M. Eugcne-Emile Miel, premier recteur lazariste de Saint-Louis-ds--Franmais et premier visiteur
du Portugal, meurt vers les quatre heures du matin. Entre lui
et saint Vincent, ii y a une 0tonnante rescemblaince dans les
methodes d'action. C'est la misere qui lanca M. Miel dans le
charitable apostolat qui fit de lui, pendant pros de quarante
ans, finstaurateur de la \ie chritienne authentique it lisbonne.
II y vint, parce que, en 1856, la capitale dtait 'a\a-:,e par le
cholira, auquel sucecda, en 1857, la fib\re jaune qui de\ait
faire dix mille \ictines. ,r. depuis l'ordonnance royale de
1831. il n'y avait plus aucun ordre religieux au Purtugal. Entrainees par l'iimpratrice douairiere du Bresil, des damnes se
devouaient, mais, debourdes. elles laincerent un appel au Piere
Etienne. Comprenant quel beau champ d'action s'ou(vrait aux
enfants de saint Vincent, ie superieur indral envya aussitit
un groupe de Filles de la Charite avec trois missionnaires pari:i
lesquels M. Miel. Au seminaire de Chiilons. d'oi I'obdissance I'enle\ait, il s'6tait fait reiarquer dans les divers emplois qu'i:
y remplissait depuis 1846, anneie de son ordination. UIn an
apris son arrivee sur les bords du Taw;e. ce tourguignoin s'
rt;ele ddjB createur d'niuvres de charitd et de pietd. 11 plaid,
d'abord la cause des enfants que les epiddmics ont fait orphelins : A sa voix, des asiles et des lijiitaux us'nuxrent, et lev
grandes families de la vi!lle contribuent it leur existence. Par
suile du ddpart des Pretres de I')ratoire. voici M. Miel char-:;
du rectorat de Saint-Louis ; ii n'y trouve que des niurs et une
chapelle au toit perce. Et surtout ii constate que dans Lisbonne
la pietc est 4 peu pres inexistante. 11 lance Ie mois de Marie
et. pour le cloturer, la creionie de la communion solennelle.
deux pratiques absolument inconnues dans la capitale. Et bient6t, dans sa vie comme dans celle de Monsieur Vincent. les wuvres s'appellent l'une I'autre : ceuvre du Vestiaire, pour les
premiers communiants pauvres, aauxre des Soupes, wuvrp de.s
Catkchismes, Dames de la Charite. Enfants de Marie, I'Union
de prieres aux CcPurs souffrants der JPsus ef de Marie, dont
Pie IX voulut ktre l'un des premiers niemibres inscrits et qui
comptera bientot cinquante mille associs. M. Miel lance aussi
la Mattrise qui. tout en permnettant de donner aux chants et aux
ceremonies plus de dignit6, fait
lclore des vocations sacerdotales. Et le petit hopital qu'avec trois Filles de la Charite ii
installe sous la protection du drapeau francais. sera. quand
la politique aura obtenu le ddpart des soixante-dix Soeurs implantees au Portugal. la cellule vivante d'oi la vie vincentienne
reprendra, un jour... En verite, c'est bien h M. Miel que SaintI.ouis-des-Francais doit d'itre un centre de vie chretienne et
la double famille d'etre encore aujourd'hui au Portugal (1).

1) Notice. Et Annales. t. 71, pp. 343-348 et t. 100, pp. 6-i;8.
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6 DECEMBRE
En 1778, a Saint-Lazare est recu celui qui deieudra le
unzieime supericur gentral de la petite Compagnie : PierreJoseph de Wailly. 11 a dix-neuf ans et vient d'aclie\er ses
etudes a l'uni\ersit6e d Douai. 11 s'incorpore aujourd'hui a cette
jeuntsse dont le Superieur gdneral d'alors, M. Jacquier, pouvait
ecrire : A Paris nous a\uons un trPs grand nombre d'etudiants
et de sitninaristes qui pronettent par leur piete, leur regularit6 et leurs dispositions pour les sciences ,) (1).
En 1917, a Paris, en i'eglise Saint-Sulpice, commence le triduun qui nlarque le troisieme centenaire de la fondation, par
saint Vincent, des Confreries de la Charite. l'eut-etre ces f,"tes
eussent-elles eu plus d'eclat, si elles ne s'&taient pas situees 'n
pleie guerre ; inais L'teuvre de Monsieur Vincent, toujours
aux avants-postes de la misericorde a\ec ses Dames de la Charitd. aurait-elle ete celebree avec une eloquence plus digne du
genie de son fundateur ? Non, sans doute, car dans la chaire
de Saint-Sulpice, en chacune de ces trois apries-midis, nilttterent trois orateurs qui unirent la magie du verbe ia la lainune
apostolique : M\lr Rliviere, eveque de Perigueux, Mgr Henry,
vicaire genetral de Verdun, qui accepta de remplacer, pour la
circonustance, Mlgr Lenfant, \evque de Digne, rcemeement dc4rdd:
le dernier discours fut I'ieuvre de Mgr Touchet, eveque dOrIdans, et le nonmmer, c'est tout dire... Prolongeant I'intense
eitotion spirituelie pro\oquee par ces iaitres de la parole,
lorgue, le soniptueux orgue de Saint-Sulpice, sous les doigts
de W\idor, exprima tour a tour, la priere et le triomphe... La
pr6iidence de ces c!0gbrations re\int successivement a M. ILouwyck, vicaire general de la Mission; a M. Garriguet, superieur
general de Saint-Suipice, et, le dernier jour, au cardinal
Amette. Le matin de la cl6ture des fetes, le 8 decembre, Farche\eque de Paris tint - venir celebrer. pour les Dames de
la Charite, la nesse dans la chapelle de la Maison-Mere, dont
l'exiguiti n'aurait pu s'acconmmoder aux belles assenib.les de
ce triduum (2).
En 1949, k P'aris, h 'h6pital Saint-Mlichel, mort de M. Charles-(;abriel Mlantelet. Le snminaire de lcaux, le petit seminaire
de Quito, le Berceaut out benifici( de ses prenii-res annies d'enseignement troubles par son ktat de sante. Constantinople oil
il fut place en 1912, I'aurait peut-6tre garde ; mais la guerre
de 1914, en mobilisant .1. Mantelet allait le placer a portee de
la main des supdrieurs, quand il s'agit, en 1918. d'ouvrir A
G;entilly une kcole apostolique. Et alors, tout en prodiguant au
dehors sa parole eloquente, M. Mantelet, pendant trente ans, mit
au service des MlIves son universelle culture, peut-4tre trop
\aste pour eux, qui retiendront plus facilement ses distractions
legendaires, les bonnes histoires dont il savait animer ses
classes, et aussi ses dclats, qui empechaient d'oublier que
M. Mantelet etait n6 A Tonnerre, dans I'Yonne.
1) Circulaires, t. II, p.

410. -

"2) Annales, t. 83, pp. 314-327.
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7 DECEMBRE
lFrre Mathias Sclhiffeler.
)
Defunt de ce jour : en 194i8, Dax,
En 1862, h Vienne, en Autriche, It cardinal Itauscher consacre 1'dglise qui va remplacer la clIapeiie. irop petite, oii depuis
1857, le z•le de nos confrires fait accourir ies rfuies. l.a nouvelle
dglise, de style gothique, est dtdiie a lhi Vie•ge Iiiniaculde. Les
travaux de construction en out iec a-ti\enient poussis par
M. Dominique Schlick, premier \visitur d'Autricte '1).
ce
En 1910, a Pdkin, dans la maison de Chala, ,-t r-'alis
sa circulaire du -'2 uctibie :
a
que le T.H.P. Fiat a decid dans
la Chine, qui ne forniait qu'une prtu\ince lazariste. c-t driisde
en deux. La province du Sud, qui reste conitite ia F'ancien •isiteur, M. Guilloux, comprend alj's cinq \iicariats apostoliques et
six maisons r6gulieremeent constitudes. La province du Nord
slt coniposde de quatre inai-ins ijipartiec danis quatre \icariats apostoliques. Son administratlin est cM.nli'e a M. Firan;oisXavier Desrumaux, qui, ein e jour. est install(, cuitnile suvprieur de Clhala, et visiteur. Pendant treiitc-six ans et iingt
jours, 31. Desrumaux portera cette charge provinciale ia laquelle
s'adjoindra bientot celle de procureur pour la Chine du
Nord '2).
En 1952, a Rome, Pie XII rieoit en audience le cardinal Canali, pro-prdsident de la Commission cardinalice pour I'adulinistration des biens du Saint-Siege. Le cardinal offre au SaintPere le premier exemplaire de la sixitine edition post typicaun
du Missel romain imprime par les suins de la Typographie
polyglotte vaticane. Sous la surveillance de la Cunmrei-ation
des Rites. et avec la collaboration des consulteurs de la dite
Ciongregation, le travail de redaction de ce volume a -ti4 fait
par les Pretres de la Mission redacteurs aux Ephmcrides Liturgicae. L'Osservatore Romano, le lendemiain de cetre audience,
mentionnera dans ses colonnes, et de tfaon elogieuse, l'activitd de nos confreres italiens qui ha cette revue liturgique,
bien connue et universellement apprcie, cnsacrent leur
temps et leurs talents. Ce periodique triniestriel, polyglotte et
specialis6 dans le domaine de !a Liturgie, rtste internationalement un des plus apprecies ,. Les Eplhoieridi's Liturgjiqucs
qui commencerent a paraitre en 1887, daus le but de sc-onder
les travaux de l'Acadimie pontificale de Liturgie, eur,'nt pour
fondateur, et pour directeur pendant seixe ans. notre .onfrere,
M,. Calcedoine Mancini, mort le IS aofit 1910. Sa science et ses
vertus lui valurent une grande rdputation aupris du clerge
d' la Congr"gation
romain, et spdcialenient pr's des membrnOh
des Rites. Ldon XIII l'honorait d'une parti uiure contiance, et,
plus d'une fois, il est arri\, au Souveram I'rotife, quand un
-as de conscience liturgiquc se pr[sentait - cas de conflits
;arjfois - de ddclarer : , Je ferai ce qlu. Mai:ini ddeidera , (3).
(1) Annales, t. 43, p. 107. - (2) Anlnate, t. 76. pp. 59-60 ; t. 101,
pp. 339-344. - (3) Annales, t. 117, p. 323. Epheiterides litugicae, 946,
vol. LX, fasc. I-II, p. 3 sq. : Annales, t. 5S, p. 171.
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8 DECE.MBRE
Defunts de ce jour : a Paris, en 1928, M. Louis Iluuchy.
et, en 1939, M. Rend Alexandre.
En 1617, A Chatillon-les-Dombes, dont il est le cure, Monsieur Vincent procede solennellement ý l'teection de la pir,miere confrdrie de la Charit6. Les riglements en ont et6 approu\·s, le 24 novembre precedent, par Thomas de Mescatin-laFaye, grand xicaire de Farchev\,que de Lyon. Aujourd'hui. a
son peuple. reuni en la chapelle de !'h6pital, Monsieur Vinc•nt
explique la nature et le but de la confrdrie. Puis, aux persoinns
qui d6sirent en faire partie. it demande de s'approcher. Douz,,
fenmrns se presentent. Apres la sortie des autres fideles. !es
menires de la confrerie Blisent une prieure, une trdsoriere 0t
une seconde assistante, et Jean Beynier comme procureur. C":
elections se font tres regulierement en presence de trois chapelains de Saint-Andrd de Chdtillon et d'un notaire roya!. I.e
unes et les autres 6taient loin de penser qu'ils participaient a
la premiere poussde d'une semence fdconde. Si la chapelle qui
fut le berceau de leur naissance. a disparu en 1903, lors de la
construction de l'h6pital. par contre, les Dames de la Charit.'
ont continu, et continuent, A travers la France et le inondP.
1'rkuvre qu'inauguraient en ce jour les douze premieres associees de Chatillon (1).
En 1790. h Versailles, dans ]'dglise Notre-Dane, au milieu
d'un bruyant enthousiasine populaire. Jean-Julien Avoine, curt
de Gormmecourt, commune de I'arrondissement de Mantes. est.
vi'qu,1
par la griee de la Constitution civile du Clergd. proclamen
de Seine-et-Oise... Le dernier cure lazariste de Notre-Dame de
Versailles, Andrd Jacob, quitte les lieux, avant I'installation
officieile de 1'dveque intrus, ceremonie qui aura lieu le 3 avril
n'ait pas encore
1791. Bion que la Constitution civile du clerd
Wet condamnde par l'Eglise, nos confreres de Notre-Dame et de
Saint-Louis ont trop le sens de la fiddlit6 a leurs promessez
cl6ricales pour ne pas partir, eux aussi. Pas tous cependant
trois d'entre eux preteront le sPrment schismatique. Is seront
imitis par un Frbre coadjuteur. Jean-Francois I.oriot. que
1'6veque constitutionnel de Versailles ordonnera pr6tre, et prendra comme secrdtaire, a cause de sa belle kcriture... Parmi les
missionnaires fideles qui abandonnBrent Versailles dis les premiers troubles. se trouvait Henri Gruyer, le futur martyr de
Saint-Firmin (2).
En 1851, k Emmitsburg, aux Etats-Unis, les Sceurs de SaintJoseph, dont Elisabeth Seton a fondd la congregation en 1808,
prennent 1'habit des Filles de la Charitd. A cette date, la fervente socidte de Mere Seton compte plus de cinq cents religieuses et une quarantaine de maisons qui parsement les EtatsUnis (3).
'1) Coste I,107. S.V. XIII. 437-438. -

'2)L6ry : Une visite i

V'dglise N.-D. de Versailles, p. 11. Alliot : Le Clergd, de Versailles pen-

dant lo Rivolution, p. 70. S.-et-O. Buletin des Antiquitds et des Arts,
1943, pp. 75-76. - (3) Annales, t. 22. pp. 6-46.
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9 DECEMBItE
DJfunts de ce jour : en 19-i, ia Vitrc,

M\. Fla\ien

De-

miautte. En 1905, a Paris, riere
iGorui s Ilu\vel. En 19'21,
i
Sao-Joao, M. Victor Boullard. En 11is, ai Pa;ris. \M. Eugiune

Hottin.
En 1806, a Rome,'Pe VII contin e Iechiix de ClauideJoseph Placiard cunone \icaire -elitrai. suicc-ldanit a M. lWunet. Le document pontitical a .rminde prdciser que ýes I;Iuu\oirs sont ceux qui out et. indiqu-s dans le brel du 1i; n•ai.
Autrement dit : du vicaire geutral, M!. Placiard n'a que if
titre ; Ja fonction reste toujour- entre iec miaiins de M. Sicardi.

, Dans ces conditions, rippondra in subLtanmct
dimissionue ! , Entin, au mois de juin 1
les textes anterieurs, retablira lunit- de

.'.

I'laciard. je

oirie,, re\oquaint
guu-ereiiient tdiaus
7,

la double famille de saint Vincent lj.
En 1827, h Paris, est req;u au sdiiiinaire interne, J-'ai
Brands. C'est le premier liollandais qui ,*itire dau; la I:la:uarwiie.

L'aniie

suivante, Jean

Brands

s'e'rlbairlquera

au

;a\Ltre

pour aller renforcer en Anierique du Nord. la petite equipe de
iotret confrere. ,1gr liosati. - alors coadjuteur de la o.\out'licAr01:as. Ordonn6 prtre a Sainte-lariet-dcs.-larrni',,Je prtemieii
Lazariste hollandais traxaillera, nialgre une sante prriaire,
pendant \ingt-sept ans, sur ce sol d'Amerique qui -arde sa depouille (2).
tleures du niatin. iason pupitre
En 1937, a Paris, vers les~
dc la Procure gdenrale. M1.Ernest Hertault nieurt blruijrsqut ent.
11 est tombt iason poste. eeposte qu'il occupa pcndant tirentequatre ans de sa vie sacerdotale, apri.s avoir donnri cinq ainnes
Tours - - et dix ani

de ministere A son diocese d'origine -

ene
IZ' e resua trois seminaires de France... Ine vie et unee
:ient pas dans une image. Et pourtant, it ce seul nori d'Ernest
Hertault, qui ne reverrait son bureau ? Ou\rez la porte : \uus
,'tes saisi ! L'entassement des li\res et des papiers sur les
.,ieubles. sur les chaises et sur le plancher re:semiible it un
ehlevauchement universel qu'un cataclysuir ailialyptique aurait
un front
!i.ge. Vous en voyez emerger, sur un corps irta•l.
-'iurautez

trepu; et, bien que vous vous y attendiz/. \ii-u

uII

p-iu. comme si vous etiez accueilli par In ihultd.i'ue... lMais
relles.
i
'\. Ilertault n'est pas dans ces apparences ; il est de.i'I
\. Hertault, c'est le travailleur mittieuleux. rmetlhidique i sa
:';niiere, qui ne supporte pas qu'lu papier reste sans date.
*1.Hertault, c'est la serviabilite qui a epous- la prudence. et
'ii lie redoute pas de s'imposer piur les auitres de fastidieu.- dlmnarches dans les bureaux des minist"res et des agences
1i. d'ailleurs, il est fort estinim . M. Hertault. c'est la tiddlite
,u devoir jusqu'a la mort, pour F'anour de Dieu et pour le
.i'vi:e de la petite Compagnie 3;.

1) Goste : La Congreipdtim de la MisbMiou. p. 100 : Actes di

2
:.ut-Signe. pp. 178-180. : Innales, t. 103, pp. 223-227.

_.nnnfe.

I.

102. pp.

645-661.
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10 DECEMBRE
Defunts de ce jour : en 1880, a Turin, M. Marc-Antoin- lmurando, \isitcur des 'retres de la .Mission et directeur des Fil&.s
de la Charite d'ltalie. Sa cause de beatitication a 6tl. inlroduite en Cour de Rome. En 1917, a La Tepie, M. Firmin (a .cil.
En 1920. a bDa, M. Jean-Baptiste Mignou. En 1921, i Jniotil,,,rfou. M. Jules Chasles.
En 1936. ahPiriyueux, en douze lieures, une congestion ,.-;ibrale emporte M. Vincent-Albert Tardieu, i I'Ale de soixlante
ans. Parmi les nombreux tinloignages et les abondantes cndoleances qui furent alors adresses au superieur du grand -rtiinaire de PIrigueux, une pensde re\icnt frkquennment

: la ml'rt

de M. Tardieu est une perte pour 'Eglise en France. L'accrvissement de son ministere qui. do ce professeur et directeur ;llninent, fit le prddicatcur d'une centaine de retraites pastorales
et I'orateur des grandes circonstances. M. Tardieu Ie dut a sn
eloquence... eloquence qu'on n'ose pas dire naturelle. C'(rtcs.
M. Tardieu avait une prodigieuse facilit6 de parole que servait une Ilorisaiine tilemoire: les idecs, il les livrait en dil'ne se
ol&gance
o(

phrases d'une

percevait

ni

I'elfort.

ni

la

recherche. ,iais qui dfinotait le bel 6quilibre de cet lhoniiw.
En r"-alitl. M. Tardieu se di'enduit de faire de 1'cloquence. .t
il en faisait pourtant : parce que ce pr-tre, dWs qu'il se \oyait
en face d'un auditoire, quel qu'il fat, seniait lon pas un 4 IIublic ,, mais des

hiniies,

son

sacerdoce

s'eimou\ait. il

voulait

edhauffer ces ames, les ouvrir plus grandiosemlent au Christ.
Et. co(iine i'I

plar un instinct. ii braquait

sur

ce but tout-s

les ressources de son intelli-ence et de son c(tur. Sa parole
entrainait; elle entrahiait a I'action. a l1'efotrt. surtout dan~
Flintimit6 de la direction ol sa science t hdologtique et son humaine experience Mtaient vi\itides par tine inlieinse boati : ion
disait de lui : a le hon i'l-e Tardieu ,.uin miii colniie on devrait
dire :
leo bon IDivu ,. Tel apparnt ie Pri''tre de la Mission

en sa

bienfaisante naturite

quaxait

prelpa'r'e, au

pays dii

Cahors, une enfance passe dans le rayonenient de son conlpatriote. le hienlieureux Perboyre, ct .-,s preinii
ires
annees do
pritrise consacrees. en !a mainson d'AnyijrI', au i inistbre drMissions et. en Sicile, i la lormiation du clergl.
Iri2ueux peuit
relloercier le Ciel de lui avoir ipri:td
pendant \in -t ans ce direc-

teur : et la petite Cornpagnie peut 4tre tiore de M. Vincent
Tardieu qui. i travers tant de dioceses de France. a fait bhinir
le nom de Monsieur Vincent 1).
En 1939. ii Istanbul, s'acheve le triduum qui marque le centenaire de I'arrivxe des Filles de la Charit6 aux rives du Bosphore. L.e delgud apostolique. lMr Roncalli, devenu le 28 octobre 1958. Jean XXIII, a voulu que cette journde revetit un grand
clat exterieur ; il s'est offert lui-mMnie a etre le cldbrant et il
prononce une ddlicieuse homdlie 2).
1) .Annales. . 102. pp. 381-398. -

(2) Annules, t. 105, pp. 403-411.
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11 DECE1.MBIE
I):funtls de ce juur : on 1916. h I'Paris, M. I.ouis Forestier.
En 19-i1i, I Istanbul, M. Lucien Prny.
En 159l8, a Da'x, Guillaune de lMassinl. \icaire :reindral de
Jean-Jacques Dusault. Ii'6 que du lieu, -i-ii 1,'.s I.ttlr..- autorisant Vincent de Paul i se faire odonimir
ilia
*ro par n'imiporte
quel pr;lat , en grazce et c iio'llll!niii
;le .i
; l
lique (1).
En 19'16. a Paris,. l'Aadniic d,'s -S i-,-es d1.' erl1e t I4
niLre
confrire, M. Jean Boccardi, le i l'rix Valz .,. [ijur i'-isemlide
de ses recherclies sur la \ariatio• dIhs. latitudt.s . iIa
,l,;iilverte d'une inegalite se•sibili
it pi riid. -vinii-luiair- . ,. dit le
Journal officicl. Depuis li1i3. M. l'iirariili
est dir.-c'tur dc
'observatoire de Turin. II a -:iqnuis C- jpilt, par- 11i lirillant
concours et a la grande 'furtur lde a I1t lr-o1
iiinililc.
•
A .'etl'
ipoque. il a quarante-quatre ans. Sa \lcatiiin d'astrilnolime renionte a son enfance : la lingue-\vu de si- piri . ,i iruri:iiin
de profession, lui 'aisait passer des hlurc-s i sicruler le ciec...
Installe a Turin, Jean Bolcardi con.state Iout de suite que snll
observatoire est nial situe et nial outilli.
II imet ituie soji
ener'1-ie et il en axait : a oihterir la riiCstrIuction d'un
autre lieu d'etudes, sur la colline de
1Pine
n.il une dizaine
de kiloiimtres de Turin. Et cet obst.rxaloire erz,;:. Ipai'ii lsibservatoires d'Europe, le premiier par la position. ei quatlriiýie
par l'importance. l.a liste des traxaux de Jean f:i,-cardi e-t
inipressionnante : des oblsertations celet-te qui se comipteit
par trentaine de mnilliers., • s'y ajiut-nt dIux -caali,:us
d'eto,'t Njtr,-.
lei, quatorze \olume;s et quatre cent nurf M:i ,iiir
aii n ( 11 1o1s ,i s
e-t n'tre l .'sIt
I.'un de cos quatorze \oluIiie
astrimiiiine et s'intitule Guide d(i Cal-u'ltJtl,-ior... 'retiiiei a-s'IrnIiie italien noImui
itei••liebre du Hiurrea
drsl I.,ilndtildle Iaciienre(. de \\ashliildes
hi
.is-. iinibre effectif de l'Acaddi ii
i IId;i
'sii, t eisaltiiiini, ll!!es
tlo . -;axant dont les dicouxrte
l'autorit4 est reconnue. M. Boccardi i,-i'rit, lans nin quotidien
plus tier
Je suii
de Turin. eette plhrase qui en dit ion- :,
d'.tre pritre que d'etre savant. , Ce pr"tlre qui renterriait -. iuvent D)iou de lui axoir donn' la foi id'ui lhoumlle du peuple.
du ininistbre : ii a itd. ein
na jamais niglige les fo•.ntioiin
parti"ulier. un prddicateur tr;ns appri'i;, auis;i hien des po!ites gens que des 6\iques de la rezgion auxquels il cut te reiioutable honneur de prAcher la retraite ainutlle. \. Jcan Boionardi
1936. Sur ~a tombe. se lit
est inort i Savone, le 21 octohrp
cr-tte epitaphe :
Dans I'Vtude dies astires
Iirlalmilre de DIit'
it vit toujours daraitlar
en qui il ,rvrut 't >.','l'itnit 3;.

(1) S.V. XIII, pp. 4-5. -

2) Annaile.

t. 102, pp.

-'--65.
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12 DECEMBRE
Ddfunt de ce jour: en 1906, a Beyrouth, M. Alexis Al\erniie.
En 1793, a Amlievns, dans la prison dile de Bicetre, mnort de
M. Paul-Nicolas-Raiymind Brochois. N ahParis, le 14. dceinbre
1742, sur la paroisse Saint-Sulpice. il a ttCadnis dans la petite
Compagnie le 27 juin 1762. Amiens semble avoir etl son unique placement ; les quelques notes biographiques que nous possidons a son sujet, le rangent au nombre des directeurs du
grand s4minaire ; iais le texte de l'inveataire fait au .Mt-inaire d'Amiens par les officiers nmunicipaux, le 20 aofit 17l'.
met M. Brochois sur la liste des miissionnaires log6s au srilinaire. Par ce inmne documlent, nous sominles renseiglns -- ir
les Lazaristes d'Amiens a celte epoque : le superieur et -ix
pritres sont charges des seminaristes : cinq autres confri',,s
donnent les missions dans le dioc6se, et six freres coadjutri.-;i
complktent cette importante comniunaut. Tous ces confr.-rcs
refusent d'aller a a catlidrale, oi
la Nation ,,a ron\xotlu
pour le 16 janmier 1791 les hauts dignitaires du dic~•-e el I.'
ecciesiastiques non chargts de paroisse, a \enir pirter ser4ifiiit
t la Constitution civile du C:lrgr... Cinq jours apr s. le s*;iiinaire d'Amiens est ferm6. et ses beaux batiments. consitruiti
en 17i0. excitent la convoitise siniultande de la imti-,-ipalit.,
du district et de Desbois de iochefort. I'iv6que consiitutionri'!
de la Somme. Apres la loi du 18 aofit 1792 supprimant los
Congregations religieuses. nos confreres doivent Xider les liox :
I'un des derniers a en sortir est M. Brochois : nais il restoe
Amiens. En 1793. il y accueille le superieur general, M. Cayla
qui fuit Paris en compagnie de M. Victor Julienne. M. Brochoiý
projette alors de quitter la France avec Pux : mais. le 13 mai
1793. ii est arretd, ainsi que M. Julienne, et jete en prison.
Tous les deux mourront d'epuisement dans leur cal-hot. \I..Tulienne lr 10 octobre, et AM.Brochois en ce 12 dcermbre... I.e
laconisine des quelques details qui nous restent sur lui ne
nous permet pas une connaissance fraternelle de son anie. Mais
son norm
lui seul doit suffire a nourrir le souvenir admiratif.
Si ce nom de Paul Brochois est grav\
sur les quatre cloches
que sa generositW et celle d'un autre Lazariste. M. Jean-Baptiste
Bagnolle. offrirent en 1783 au clocher du stminaire qui a d6fie
la Rdvolution, il est inscrit en lettres plus belles encore au
martyrologe du clerge de France auquel. avec un autre missionnaire. Nicolas Bailly, mort en prison lui aussi le 16 novembre 1793. il apporta la glorieuse contribution du s6rminaire
d'Amiens (1).
En 1815, h Rome, Dominique Sicardi. en plein accord avec
son conseil, erige la province de Naples. Cette nouvelle circonscription comprend les quatre maisons sises dans le royaume napolitain : Lecce, Bari, Oria et Naples. Le premier visileur de cette
province est Joseph-Antoine de Fulgure (2).
(1)Henri Peltier : Siminaires et frnmation
Clerge au diocese
d'.micns. Paris 19i6 pp. 243-309 : votices C.M., t.tdl
V. p. 66. - (2) Crculaires. t. II. p. 314-315.
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13 DECEMBRE
Defunt de cc jour : en 1922, A I'/ris, M. Alphmiie Itl.abe.
En 1778, dans un modeste villa-e du I'iittionl. it DvnDmonte,
naissance de F6lix de Andr6is. l.a nolis'ise du niii de sa famille ne doit pas faire illusion : -•o paren•lts te \i\%lit pas
dans fopulence. mais its sont rirhles d'une f.i ,i.'.tiinne
profonde '1).
En 1891, a Cheny-ling-fu, notre conetr're, \\lr Sarthl u, \icaire apostulique de Pekin. sacre un autre ills ild aiit Vincent,
Mgr Jules Bruguiere, ed\que de Cinia et vicaire apostolique du
Tchj-ly occidental. Le nouvel evxtque. ne dans l'A\vyvron, a quarainte ans (1).
En 1908, a Paris, M. Leon Brutaudeau ineirt i I'ela'
de
quarante-quatre ans. Au diocee d'Aintgrs, ii a dimwno se1ulenient les neuf premieires annees de sotl sa't-cerdi.e. n:ai.: aullsi
deux ouvrages : d'abord, l'histoir e .de tre-DIaitc da Ronceray,
la chere M1adone des Ange\ins ; een
t C
uise d'adliu. ii iaissa
i .es compatriotes de Saint-Florent-le-Y-iil, par'i-~;•• o it naquit le 11 avril 1864, un elVaant opu-cule danis letlue ii raconlte
la vie de saint Flurent et I'histoire du munastere at de la
cite que protege ce saint ; M. Br6taudeau sig;na il d(di-ace
de son ouvrage, vingt-deux jours axant son admission en la CoIupa-inie... Apres Saint-Florent, 1'ermite de FAnjou, M. Br'taudeau,
par son premier placement, peut allir hioIouer sur place i'erriite des Ardennes, saint \\alfroy. I.e liti i,. pi'l.rina. e. grtice
a la vie que lui axait infu.-ie M1. Flla._,!. attirait aiors tout le
dio' -se de Iteins. et I'quip), dtes
qii \ tail atta4ii1-ihitir.ii.. ine comptait pas Imoins- de huit confrbres. C'est sur la
,:iontagne de Saint-\l'atfroy - dont ii a rai.itl; lhiaii irti dans
un manuel ?i l'usage des piilriis - que M1.lr'-taudcau lit les
,•rii*t ii est
-aints Voeux... En 1899, it reviert i la \iai•o-•
donne au secretariat. Riche acquisition ' caar M. Ii-~laudeau
apporte a son travail une ardeur toute ieiidictine qui niaquit
peut-,'tre au contact de Saint-Floren;t et sc di(eloppa dans le
rayounement de saint Walfroy. Les successeurs dti 1. Brictaudiau au secretariat bbneficient des travaux qu'il accuo.'plit a\ec
un soin mdticuleux... et de sa belle calli-raphic. si appreciable a une epoque or la machine it ecrire commientiait tout juste
it faire une timide apparition. Les ditails do son office i'enmpi.clhrent pas MI. Bretaudeau de composer di\ers ouvrages et
(ti particulier la vie de Pierre-Reni Rogue, angevin d'origine
'oinne lui, au moins par ses parents ; le livre de M. Bretaudeau est un beau travail : il mit, i le composer, avec sa pi6et
fraternelle, toute la passion qui l'animait pour les recherches
historiques... M. Bretaudeau acheva sa courte vie dans une douloureuse epreuve de santd ; son existence est un tissu de travail ardent lamn d'or par sa solide pidte.
(1) Annales t. 58, pp. 294-295. - 2)" Morelli : Notes d'histoire sur
le ricarial de Tcheng-ting-fou, pp. 106-121.
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14 DECEMBRE
Ddfunt de ce jour : en 1927, a Rome, M. Ange Meunier.
En 1910, a Daz, oh il s'est retire depuis 1901, Mlgr JacquesHector Thomas, archevqque d'Andrinople et ancien dtlvcue apustolique en Perse, meurt, a l'tige de soixante-dix-sept ans. Les
tld duuetapes de sa vie dont les \in4t-six dernieres anntees ot
loureusement marquees par des 6preuves de sante, out dejh etC
rappelees le 22 juillet, juur anni\ersaire de sun sacre. Mais
comment ne pas evoquer aujourd'hui i'affectueuse bontt de ce
prelat que les etudiants de Notre-Dame du P'uiy aiizailent et
veneraient comme un ,, grand-pere ,. Moralenment - ii I'a\ouait
lui-mlme - MNgr Thomas sentait son coeur s'6panouir au rontact
de cette jeunesse : e'est qu'il contemplait en elle la fru.tilication et la floraison de la semence qu'il a\ait vu jeter vn terre.
En fllet, n6 a Dax, le 11 septembre 1833, Jacques Thomas fut
Fun des heureux tmroins de Finstallation des Prtres deI la
Mission a Notre-Dame-du-Pouy, le 21 noveimbre 18i5. et I'un
de leurs premiers servants de rnesse... D'autre part, pour ret
eveque que la naladie a\ait force de dmnissionner trois ains
apres son sacre, I'attachement de son coeur a tout ce qui 0tait
de son terroir natal, en se spiritualisant, itait un adoucissement a sa soullrance morale ; it fut d'abord le pontife attitrd
des grandes solmnnitcs en la chapelle du Pouy : la pieuse majest. avec laquelle il officiait (;tait tout a la foi- un hominmla
au bon Dieu et aux clercs de la Mission dont il etait persuad,
d'aider ainsi l'ascension de l'dme. Ensuite et surtout. Mgr Thomas a eu la joie d'accomplir souvent en la chapelle du Pouy
c, qiui est une raison d'itie deeI'piscopat en meme temps que
sa _!oire : de 1888 A 1910. il a fait trente-sept ordinations,
generales ou particulirres, ct a ainsi conferd la pretrise a
soixante-quinze diacres. L'un d'entre eux, 6Nvque de Joinville.
au Brdsil - iagr Pio Freitas - donna a son tour au sacerdoce qu'il recut de AMgr Thomas. de nouveaux et feconds prolongeinents. L'archeveque d'Andrinople eut aussi une grande
joie pastorale : le 20 octobre 1888, dans la chapelle de la MaisonMBre. a Paris, il donnait la consicration 4piscopale h Mgr Jacques Crouzet... Sur la tombe oiu repose la ddpouille de M'ir Jacques Thomas, au versant de la colline du Pouy, h 1'ombre de la
croix centrale du cimetiere. une pensee peut fleurir : colle
de la richesse spirituelle, le sacerdoce dont la inort n'arrWte
pas la transmission (1).
En 1934, a Paris, en la chapelle de la Maison-Mlire commence le triduum qui va narquer la beatification de PierreRend Rogue. Les officiants en seront le cardinal Verdier. le
T.H.P. Souvay et AMgr Le Hunsec, supdrieur gendral des PNres
du Saint-Esprit, et les panegyriques seront prononeds par
M. Joseph Sackebant, M1.Dulau et M. Tardieu (2).
1) La Vie Frternelle, ann&o 1911,

t. 100, p. 314-315.

pp. 71-78. -

i2).nnales,
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15 DECEMBIRE
Defunts de ce jour : in 19l02. ait ali, 1M.Aniedee I'rui.
En
1926. a Paris, M. Henri Mianilhard.
En 1618, a Paris, : son retuour de JMoatuiirail oi ii a pass6
tout le Inois de no\veltbre et ol
ule parti- ,dh
e
tvil i-re. Mllusi•utr Vincent entre en rtlatiois ai>w F lav- is doe alts. L.'
'que de Geneve accoilpa.ttan alhrs dan- la -,pital., le a'ardlinal
de Saxoie chargdde neouit ie
er
mit:iaI
du 'ri
I
,.I PitiIInt
aver Christine de Fran-ci.
si:urt de ILouis XIII. De son intiniitt a\ec Franiois de Sales, \itisii-ur Vin-Ilentl ;_atdIt'a m1 -il venir iemu : " Monl Dii'u, que o-uus '.1's linn
!. crira untre
bienheureux Plire, dix ans [lu- tard dlais -a ,d.,'--itio au;il p|,ces de bdatification de l',it qut- dI (;'iii, '. .
1t-- n Itiu. 1itixous ,"tes bon, puitsquet.X\r
IFraog-is. d,. Sal.-. \Itre irature.
est lui-ien1le, rei pli ide tait dI lilt
'I.
1.
Enl 1815., a ome, lF<;ix de An\drctis qui t lt. jiar lta Porte ;iainitieinne, la Villle
e
que, depui- nitl
ani;. il a conquiise par soil ensei--temenit, -a prdiraitiinf .'I -a saintolt.
lEn
colnpagnie de deux jeunles alspiraanl ;nu sa'rdi,.
ii s'Ie \a %tars
i'Aitýirique du Nord. La premii're i.;trandiil' r;-:a,
dkti s-1I xV(l'u
sera Buordeau,.
2..
En 1836, a I'ari.s, Mgr de Iludhln, en atii
eanit it stcs diola con-tSe ratifon dit'
f'a-li-se par- i.siale I 1 ., itre-litjam
de Lorette -et sa dedicace ha Marie. lionorde dans sa tres pure
Coiteption ,, exhorte h1s ridile-s .-elon ses propres teriine St porter sur eux la irl-daille fra1pp; i dt-puis quel(lques a.tirtes
l'n 'lionneur de la Tri-s Sainte \ierrte. t ;i rIpiltr so utenit cteto
priere graxde au-dessus de liima;e : () Mariie. -conl-ue s-als
i teJli1 '..., Dolm . six allns ; ri,- 1s- Apparilins. dont ful ta\orisie CatherineI Labourot,
et a la
lsuitt
d It(itqutt
'l
c-anoniqiue
qu'il a ordoinie et qui s'-,st driuhe du l fI;'vri--r ;tt 1:i juillet 1836. I'arclie\v que dte
aiRi-i-st i•tI\ti\a tiirin l . ti'ar Il.'-tr -- ii:'naturel des 6ti\ineeniits (d la nru du Bat( : .

C-'-aitns.

dte
Saul-rurr.s-sur-l-- 'l,/ti, ldats I, (l,' .-i in S'ux.ay.
vlharle-l
En cos .jurs-la.
du lolln
sii'
tf'a;iimt lur rx i
fljiunt
subir les Prussions : ave- la rapitalt-. -,uit're la M!ai-oin-M-re,
on soixante-trois ans plus tardi. C:harl('-i. tnin Siit\ay sera sailu
corlmie suptrieur (-ntiral. Dans l'iint'ralli. il aura \u les versants boises de ses Vosges nalalals - qu'il ainil
tat
- devenir
En

1870,

a

'ý,int-Di,.naissance do,
Paris ost au troisimrnie ri.oi

frontibre de la France. puis ciharni dto liaiille. Et ute troisiimne guerre accompagnera I'agonite di. Charles-lT.on Souvay,
dix-huitieme successeur de saint Vincrent die PIaul 'i.
la cthapelle de la maiEn 1910, h Madrid, lti'\)('itlr inarlluit
-ton centrale des Filles de la t:harit ftrancaises. en y c6elbrant
la toute premirre messe (5).
pp. :314 et 129. 2 .i1ntwi'-. 1. -,.
(1) Coste, I. 157-159. )
-i) .nna.i 120-126.
1ur.
3 Crapea : La Venerable 'atlherii- L,,'
l"s, t. 105, p. 2 3 3 . - (5) Annales, t.. 6. pp. 179-182.
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16 DECEMBRE
Dtfunt de ce jour : en 1926, a Beyrouth, M1.Ernest Mlas.
En 1658, a Paris, le Parlement enregistre les Lettres patentes par lesquelles le Roi approuve la Compagnie des Filles
de la Charite. L'approbation des autoritds civiles a ete plus
facile a obtenir que celle de .'arche\vque de Paris qui a beaucoup liesit avant d'accepter que la direction des Filles de la
Charite soit confide aux superieurs g-Cnraux de la Mission.
Mais Louise de NMarillac a si bien remuu ciel et terre qu'elle
a obtenu satisfaction (1).
En 1766, A Paris, M. Jacquier ttant supdrieur general, cinq
confreres, MM. Davelu, Fontaine, Bruni, de Cambrai. et 1'hilippe, quittent la Maison-Mwre : ils vont s'embarquer a Lorient
pour porter secours aux Pr6tres de la Mission qui tra\aill'nt
dans I'lle d, FI're,
- l'lle Maurice d'aujourd'hui, et dans 'lle
Bourlbn. -- La., I(aiuii,
actuelle. C'est en dcembre 171'
que les quatre premiers fils de saint Vincent arriverent a SaintDenis de la Ruunion. Malgri les obstacles plus rudes que les
montagnes dont 'ile est hlrisste, eux et jeurs successeurs devaient y faire du bon traxail. Lors de leur prise de possession,
la Rdunion n'avait en tout et pour tout que deux chapellcs de
boinssans dsservants fixes; en soixante ans, nos confrires
creent et organisent onze parolsscs ; et a l'ile Maurice, ils
instalient cinq centres de \ie chretienne. Leur apostolat s'interesse aussi bien aux negres qu'aux Europeeiis ; d'ailleurs, les
Noirs semblent leur avoir cause moins de souci que les Anglais,
Hollandais ou Ostendais 4tablis dans les deux iles ; pour la
plupart. ce sont d'anciens flibustiers au sens propre du
terine - et qu'on surnommniait ironiquernent
les Missionnaires
de la Mer rouge
; las d'ecumer les iners et heureux de sentir
sous leurs pieds la terre fermne. is n'en acquierent pas pour
autant la douceur de I'agneau ou I'honntete
des justes. Nos
confr'res les apprivoisent petit a petit a une vie chr6tienne normale. Le rapport que les administrateurs adresserent en 1768
au roi de France est tout Ba1'ologe des Pretres de la Mission :
a I.e culte public, y est-il dit, - ne saurait 6tre en de meilleures mains que celles des Lazaristes; mais le nombre est
insuffisant. Dcpuis la fondation de cette colonie, on a remarque que les terres les mieux cultivies 6taient celles qui dtaient
confiles aux soins des FrBres de Saint-Lazare. Ces Freres sont
utiles a la colonie en ce qu'ils donneront toujours l'exemple
de la meilleure culture. Les plantations dirigdes par ces FrBres
- c'est toujours le rapport qui parle - sont les seules de la
colonie ou I'on remarque des progres. La manii;re dont ces
Freres conduisent leurs noirs est un modble avantageux a
suivre n. La premiere 6tape de l'evangdlisation de I'ile de la
Reunion et de Iile Maurice par les Pretres de la Mission devait,
faute de sujets, se terminer en 1841 (2).
1" Coste 1. pp. 113-415. -

(2) Annales, 1. 27, pp. 159-260.
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17 DECEMBRE
Difunts de ce jour : en 1902, a G(ntilly, FrIre Gcurjes
Ott. En 1933, A Alyer, M. Emile Viron. En 1935. i ChiltcauI'Evdque, M. Andre Pdreymiond. En Ir951, a Paris, M. Auguste
Poiron, visiteur d'lran.
En 1874, a Versailles, le imaerlial de Mac:-\lahon, t'rdsident de la Republique, signe le dk:rtt autorisant le superieur
gnteral des Lazaristes a acquerir. sur ie territlire de la commune de Folleville, , des inumeuibles destlis, partie a I'etablisseinent d'un orphlielinat de garuiIs alfecht
spi'ialcltreit aux
Alsaciens-Lorrains, et partie I l'agrandisseiment des dipendances du presbythre de Follexille , 1). I.a cListruction de I'-rphelinat en question - le premier du diori.bse d'Anmiin.u - .era
aclhevxe au printemps de 1875 .t pourra [rc'eCrir treinte-cinq
enfants ,2).
En 1938, Guatemala perd son arclhr.\que, Mlr l.ouis Duiou, age de soixante-huit ans... Cest la leisila;ion persicutrice
qui, en fermant Saint-W'alfroy, on. apris avoir appartea.u indant six ans au clerg6 de Pd'riguctu., son dioces.o natal, it atait
missionnaire, exila M. Durou en Aiimtriilu ccntraie. Exil ? Non.
Le missionnaire a deux patries : son sol natal, et puis ia terre
qu'il dvangelise. Que ce soit conmue rissionnaire en Colonbie
pendant neuf ans, ou cormmie \isiteur d'Amerique centrale depuis 1912, M. Durou mit une telle ardeur apostolique A sa
tache que son caeur adopta ces chaudes rngions et qu'il fut
adoptd par elles. Sa bonte et sa simplicite jointes a sa rondeur de fils de la Dordogne. sa t(,'ndiiese paticuliire pour ies
besogneux, Mgr Durou ies transporta sur le siege archiepiscopal de Guatemala, en 1928 : et pendant dix ans, il se donna
, sa charge pastorale avec un zele qui eut raison de ses forces
pihysiques (3).
En 1936, a Paris, sous la coupoldede 1Acadmiiie franqaise,
\1. Rend Doumic, son secritaire perlptuil. ronsacre, dans son
rapport sur les prix litteraires, un Mloquent paragraphe au
attrihue, cette annie, au
Grand Prix de Langue Franrai.•'"
College Saint-Joseph d'Antoura. Apris avoir rappele que NI'tabhisseient, au cours du sibcle ecould depuis sa fondatiou, a
recu la visite de dix academiciens, et aprbs un homnnage partirulier au Pere Sarloutte, " 1'une des grandes tigurPs franoaisea de I'Orient ,, - dit-il. - 11.Dournic termine par ces lignes
qui font honneur a nos confrAres : (( Superieur ct professeurs
complbtent leurs lecons par leur exemple : ils font aimer la
France qu'ils aiment de tout leur rceur. Ils Pnseignent, non
pas seulement la langue et la pens&e de notre pays. mais son
lme qu'on retrouve dans toutes leurs paroles et dans tous
leurs actes , (4).
1 .Actes du Gourernement, p. 1.8. - 2 Annlles, t. it4, p. 394.
S3) Annalcs, t. 93, p. 485 et t. i9, pp. 436-i4i0. - () Annales,
t. 102, p. 316.
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18 DECEMBRE
UDfunts de ce jour : en 1911, i P'aris, M. Jean-Baptiýt,' il;irard. En 1916, .Ai'annintyen. Frbre Nicolas Delanuil.
un
En 1939, ia 'inirinerie de la Maison-3Mire, ia IHi icurei
v
eur it a I'ae de
quart du soir, le T.H.P. Chlarles-I.uon Souxay
soixante-neuf ans et trois jours... , J'aiais fail Iien des irojets. j'ai encore bien des desseins que je I'tiex(uterai pas. Je
les abandonne a Notre-Seigneur ,. Ces ioots, Ie Pere Sou\ay les
aa prononces le 24 novemltbre. axant de recexviir !,s derniei!remennts. Mieux que la InaiHlcolie de I'ourier de\ant la l:trie
a peine conumiienice et qu'il faut abandonner, ils disent la sijumission it la voloiti dixine : ils contirment aussi les espiiirs
suscilts pjar I'eicetion du dix-liuitibine successeur de saint
Vimncnt. M. Souvay avait i'tei liripar par un soin particulier
de la Proxidence au -ou\errnemiient de la fanmille vincentienne ?
Fl',\e ta .aiut-.\iroolts-du-'ihardotnet, ce petit s6mninaire parisien qui s'honore d'avoir fourni a I'Eglise une elite sacerdotale : siniiiariste pendant deux ans h Issy. ou il experimicnte
la nithlode sulpicietine. lui qui dc\vait. pendant trente ans,
ensehi-ner dans les grands siminiaires, soit a Saint-Flour, sIit
a Saiil-Louis du Missouri
:
formin,
Saint-l-azare par des
maitres, tels que les L.ouwyck. les Eritoni, les David, les PI uget, sons le chaud rayonnemennt paternel du PI're Fiat - avant
couroiiunt ses tudes par deux sijours a Romei
qui firent de lui.
en 1898, un doeteur en philosophie, et en thCologie, et, en 1912,
un diwteu r is-scienres bibliques : entin. avant pu. pendant
trento a nlies de sejour en Aimerique, non pas seulemtnrnt
alquiirir nil autlihentique accent aniericain - miais l'rtter si'n
ataxisie etuopi"en it la lmentalit, du Nouveau Monde et faire
la synthise des richessles spirituelles de l'une et de I'autre
M. Cliarlos-lCon Sou\ay voncentra. i juste titre. les suffrages
de I'.\sseinblPe de 1933 sur sa personne... HilIas ! non soulemnent ses six ainnes de -lniiralat furent trop courtcs pour qu'il
piut accomplir les tilches qu'a \e clarte il s'etait imposees pour
le bien commun : nais encore son gin,'ralat fut assombri et i.n - liar de terribles epiruves : la Turquie oblige les
confri'res et les S1eurs i d'importanles trainsforiiations. les
missions de Chine enregistrent devastations et massacres. nos
o-uvres d'Espagne sont boulexersies pal la guerre civile, la
France est menace de troulles. In guerre dclate soudainement
dans 1'Europe centrale ot de\ient le deuximnie grand conflit
mondial. Cependant deux raymns de joie pure traxersent ces
ann6es diprimantes : en 1931, la canonisation de Louise de
Marillac, et en 1939, la bdatification de Justin de Jacobis... Pour
la double famille, - qui. pendant plus de sept ans. sera orpheline. en une 6poque de bouleversements douloureux - elle a
dd 4tre, avec toutes celles de la Mission du Ciel, une protectrice efficace. la grande Ame du T.H.P. Souvav, ce dix-neuvi~me
supdrieur r,4nral qui, si courageusement porta sa croix (1).
1: Annales, 1. 105. pp. .- :39 : 87-,8

: 2?,3-25,

: 338-339.

19 DECEMBRE
DUfunts de ce jour : en 1917. 1 F'traf[natitta,1. Jealn-Marie
fliard. En 192, 1i Diamantina, 11. 4abnliel Birayet. En 192i1, A
P1ikin, MI. Paul Dutilleul.
En 1598, dans sa catttrdral*., i'\.-qliu
d<- Tarb,.s. S;al\at
Diharse. cont'ere le diaconat a Vii'e!,t dir Pul. Le iunoeau
diacre, qui est alors ~uig d dix-sept an., Itudie la thiolol;ie a
la facultei de Toulouse, aprs avoir regarni .a lbourse en iprofessant, axec succes. ai I'institution de 1uzet, localitd
siture
sur les confins du Tarn et de la Ilaute-Garnmiie 1.
En 1819, a Ninj-po, ;i I'ge de treatc-six ans, aprcs dix atis
\ie niissionnaire en Chine. dont trois d'4piscopat, ineurt
\Mgr Pierre Laxaissiere, premniir vicaire ap,.[-;tlique du
,iTc'hkiany. II est ne a Grandel, dans le Cantal. Au stnmiiraire interne
de Paris. oil il fut re'u le 4 octtbre 1835, ses condisciples,
frappis par sa petite taille et par sa grande ambiiouii d 'aller
[, pietit
travailler en Chine, le surnoinliurent g.enitinient : "
IlteChinois
Le lKiingl-si et le Ilo-nan fur'nt I pcrerii
L,...
d'une ilaniiliique confiaiice ii lai croix
tre de son zMle. Animi
et en la priere. il reveilla la torpeur de chritientis qui. depuis
\ingt ou cinquante ans, n'a\aient pas vu de prAtre. Nonim6
i'\-Nque titulaire de Myre, il re•ut en hIiritage toute l;a jprotince
du Tchd-kiang, e'est-a-dire quatre-\ing!lt-luinze nrille kilomi'tres carres. Et cette superficie, du point de v\ue cthrti'n. tcait
alors un disert presque absolu. Courap.euscneiet. M-\r .;aaissiere installe une chapelle dans 'ile Tchou-san, eln ou\xre une
autre & Ning-po, plante par-ci iar-li des ecoles et songe i uin
sieminaire. Mais le bon Dieu I'arrite et lui deiiande le sacriflep de son zile et de sa vie (?).

de

En 1939. & Paris, tous les Prltre; de la Miais!!--\lre so
',:uniissInt pour assister A 1',uiertuire die ha casltte qui I'onintlle noi du vicaire -eini'ral charif' d'as-ur'r I'intevrr;.ne
ti
ia riort du 'l-re Sou\ay rt I':lection ide son swuehsseur.
,c!lire
'T.)is les riles Mtant respect, '. on rinstate que le billet. ecrit
piine
ipar le T.H.P. Soumay. dd-inIe eI premier assi-snut de
It
e iolaiur au
li COoipagtnie, N1. Ediouardl Iolbert... ,Se anli. ' d
'. I mi1
i
,,,ri'tariat, le.; dix aiimn - | 'endant !. ine!!
('
t', parId('prbs aul couxernement de la famille \iiv(''ti: ii.
l,>*iis tout, I'aiiour qu'il po.rte aux deux I:omnpaflrit's. et le
,iln sens picard qui rappelle ie bon sens -ascon de Monsieur
Vincent. vont servir le nouveau vicaire a_,4nral. Sage gardien
Ili dfip't qui. lourdement pendant sept ans et demi, p sera sur
*' ýpaules. MN.Robert fera ti de 4es p-opres soucis pour itre,
kit au long d'une 6poque tragique. le rleon'ort de toutes les
;naisons et de tous les enfants d( saint Vincent que. par ses
'ttres ou ses visites, il pourra atteindre 3'.

'

1) Col'd I, 3
t. 105. p. 95.
1s,

-

*2" Me1 oire.s C.M., i. Vill. "2'-746. -
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20 DECEMBRE
Dufunts de ce jour : en 1909, a Victoria, M. Joseph Runckier. En 1943, a Santiago, FrEre Henri Simon.
En 1596, dans la coll6giale de Bidache, qui appartient aujourd'hui au diocese de Bayonne, Vincent de Paul regoit, des
mains de Salvat Diharse, e\ique de Tarbes, la tonsure et le'
ordres mineurs. II y a 6t6 autoris., par le chapitre de Dax dont
le siege episcopal est vacant (1).
En 1812, a Paris, au seminaire des Missions Etrangeres, ou,
chassd de loime trois ans auparavant, il s'est refugid, Mlr Benoit Fenaja que Pie VII avait nomned vice-gerant de Rome, puiS
patriarche de Constantinople, meurt a "i'ge de soixante-seize
ans, apris une vie meritante de Pretre de la Mission (2).
En 1854, a Gondar, en Abyssinie, Abba Ghebre Michael et
ses compagnons vi\ent leur sixibmie mois d'emprisonnement.
Malgrd les menaces et les brutalites r6voltantes de l'abouna Salama. - l'orgueilleux schismatique dont les protestants ont patronni I'eld\ation a I'episcopat, - les prisonniers tiennent bon.
II y a tout juste une semaine, ils ont ete libdres de I'horrible
supplice du , yhend , : pendant six mois, les jambes de chacun
d'entre eux out etd enserrees dans un morceau de trone d'olivier, tres gros et long d'un metre, qui a dechir- leurs chairs
et leur a rendu tout mouvement impossible... Comme il a recu
l'ordre de rejoindre I'empereur Theodoros en son camp, Salama ne veut pas laisser ses prisonniers a Gondar on les chances d'evasion sont trop grandes : il compte expddier ses 'aptifs dans un autre de ses fiefs. Auparaxant, en ce 20 decc!bre, il les fait comparaitre devant son tribunal, avec 1espoir
d'obtenir enfin leur abjuration. Gh6br6 Michael est entrepris.
le premier : et comme en depit de sa faiblesse physique, il
reste in6branlable, Salama fait cruellement flagelier devant lui
ses compagnons dont la foi ne vacille pas non plus sous les
coups de fouets... Quand ii est lui-meme bien repu du spectacle sanglant. 1'6veque schismatique conclut la s6ance par ces
mots : a Aujourd'hui, j'ai fait le premier labour sur votre
dos. Je ferai les labours suivants, de trois jours en trois
jours , (3).
En 1904, pour la premiere fois, les Protres de la Mission
et les Filles de la Charit celebrent la fete speciale de saint
Vincent, Patron universel des CEuvres de Charite. C'est a la demande du T.H.P. Fiat que la Congregation des Rites a fixe, pour
!a double famille, cette fete au 20 decembre, et saint Pie X.
en la premiere annde de son pontificat, a approuv6 cette dicision (4).

(1) Coste I, 32. - (2) Circulaires, t. II, pp. 238-240. - (3) Coulbeaux : Un martyr abyssin, Paris, Poussielgue 1902, pp. 150-181. A4)Annales, t. 69, pp. 5-7.
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21 DECEMBILE
Defunts de ce jour : en 1914, a Shanghai, M. Charles Wittib. En 1923, A Cara'a, M. Jacques Natlanael. En 1938, a Paris,
M. Aimn
Braets.
En 1625, a Paris, rue Courteau-Villain, Antoine Le Gras,
epoux de Louise de Marillac, meurt, apres des rniis d'une olngue souffrance support6e a\ec une admirable patience. , Priez
pour toi ; je n'en puis plus ,, furent les deinieits iots adressis par lui a son 6pouse qui ne les oubliera jamai.. La peine
de Louise de Marillac est grande : car, au cours de leurs dix
annies de vie commune, leurs Ames ont ailn:' et setrvi Di)iu,
F'une par 'autre. Le christianisme d'Antoine Le Gras Rtait tel
que deux de ses commis, touches par ses exemplies,ctaient entres en religion, l'un chez les \linirnes. lIautre clhez Ies Beniidictins de Saint-Maur (1).
En 1706. A I'•kin, I'eilpereur Kanll-chi signe contre 5M.Appiain un decret de bannisseiient. C'est a la suite de cette mesure
que Louis Appiani, premier fils de saint Vincent donne h la
Chlim. va vivre dix-huit ans de prison, pour avoir defendu la
\"'it , ;{2).
En 1782, a Versailles, Luuis XVI signe ics lettres ordunnant 'exdcution du decret .imis par la Congregationi de la Propasaidce. le 22 novenmbre dernier. Conformdiient au de•ir *xprimn par le roi de France a Pie VI, les pr-tres de SaintLaza e sont chargds des missions du Levant, en remiplacemeint
de- .f-suites dont selon I'expression des !lttres roy;alc( , hla Societ6 est eteinte ,. Le document, sigrnd p'r l.oui XVI.
a biini soin de specifier que le decret de\ra tre rexecutCe selon
sa lorme et teneur en tout ce qui ne sera pas contraire aux
lijiirtt s gallicanes , 3).
En 1798. a la citadelle de file de Rd, qu'une rpcrudecciiL'
dt ia persecution religieuse remplit d'ecclesiastiques, arri\e
notrc confrbre Francois Greffier. Originaire de Flac'i'ny, dans
le dioceise de Besancon, il a trente-deux ans. II n'est pas le seul
enf'alt de saint Vincent deport, a Saint-Martin dc Ri : depuis
le !i novembre de cette mime annee 1798. v out et, aniiids
trois autres pretres, nes, eux aussi, dans le diocese de Besancoi : Jacques-Eugene Bourquin. trente-deux ans, Jean-Francois
Movillard, trente et un ans, et Jean-Baptiste Thiesdey, trentecino ans. Leur reunion dans la d6tention a dO 6tre un adouci-s- :ent
a leur peine. lts en eurent un autre : les prisonniers
de :-aint-Martin de Rd purent, de temps en temps, celebrer la
sai::', resse. Les quelques objets dont its se servirent a cet
eit! 'rilt ete pieusement conserves : un ciboire de verre, des
ca.::i.
d'autel et le pauvre ornement de serge, fabrique par
le- Prisonniers eux-mnmes. Au cours de l'annee 1800. nos quatri :onfreres seront librd's, mais a des dates differentes. II
soit :ie qu'ils se soient tous retirds dans leur pays natal (4).
1) Coste I, pp. 216, 227. - (-2) Mmoires C.M., t. IV, pp. 415-434.
SActes du Gouvernement, p. 59. - (4) Annales, t. 51, p. 186.
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22 DECEMBRE
D6funts de cc jour : en 1906, a Paris, Frbre Jacques Aubry. En 1929, a Constantinople, M. Nicolas Murat. En 1933. A
Pikin, M. Philibert Cl6ment. En 1940. i Paris, M. Edouard Lamarque.
En 1800, a Paris, Chaptal, ninistre de 1'Interieur, signe
le dccret qui ritablit officiellement en France les Filles d4' la
Charite qu'il qualife d' " institution sublime ,. Afin qu .la
i des d~lees
Comipagnie puisse former de nouvelles recrues pour le service des hospices ,.comnme s'exprime le decret. le miniistre nmet i la disposition des Sowurs ,ala maison hospitalibre des orplielines ,,rue du Vieux-Colonbier. C'est de cette
bonne xieille rue parisienne, I'actuel n 11., de\enu caserne de
la ,vie voila ce que le d'cret
pomrpiers... Un retour officiel
Chaptal accorde aux Filles de Monsieur Vincent. En fait, elles
n'ont jamais cess6 d'exister : au moment de la Rdvolution,
il y avait, en France. environ quatre iille trois cents Sours
et quatre cent cinquante maisons. Pendant la tourmente, cent
cinquante 6tahlissements continueýrent a fonctionner. La Tres
Honorde Mere Deleau n'a\ait-elle pas, le 7 avril 1792, donni
i ses filles la trbs noble et tres sage consigne de ne pas ahandonner le service des pauvres (1) ?
En 1955, a l'infirinerie de la NMaison-Mere, au debut de la
nuit, Frere Louis Bernier ineurt, discretement, comme il a
vecu. Sur quatre-vingt-deux annees d'Age et soixante et une de
vie religieuse. it en a consacrt cinquante-quatre a la MaisonMeire, et plus de cinquante au service actif de la propretd.
Sa vie donne l'impression d'un chlapelet calineinent egrend. Tant
que ses forces physiques le lui permirent, ii a ajouted lune
I l'autre, - comine les grains d'un rosaire - car il les accomplissait pour le bon Dieu - chacune de ces multiples acti\ilts qui constituent I'office si important de la propret6. Si.
- comme il advenait frequemmnent - on !e derangeait dans sa
pr6sente occupation, un l6ger tressaillement musculaire laissait
a peine deviner l'effort qu'il s'imposait pour ''tre aimable et
qui 6tait, dans le chapelet de ses actions, 1c < gros grain ,.
le ( Gloria Patri 1,mritoire. Quand. ses divers labeurs termines, it pouxait s'arr'ter, ses doigts, durcis au contact d'instrunients varies. se reposaient, av\c son 5ne. sur les grains
de son vieux chapelet... La souriante serviabilite dont le Frere
Bernier laisse l'agreable souvenir, etait chez lui une vertu
acquise e non un penchant inno : cette constatation. a elle
seule, suffirait t montrer avec quelle raison. en parlant de ce
Frire de la Mission, econome au point d'7tre de\enu le conserxatlur d'un tas d'objets hetertclites dont I'utilite se revelait un jour on l'autre, serviable jusqu'it ctre la souriante victine d(,s imnportuns, discret comme I'est tout Iiomme qui vit
on D)iu. on a pu dire : le < saint n Frire Bernier '2).
I A.llnalles. 9.3,pp. 278-283. t. 119-120, pp. 293-296. les, I. 121, pp. 3-8.

(2)A.nna-
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23 DECEMBRE
Defunt de ce jour : en 1934, a Pilin, M1.Louis Delus.
En 1804, A Paris, le pape Pie Vll honore de sa \isite la
Maison-Jlre des Filles de la Charit6, rue du Vieux-Colunibier...
Arrive dans la capitale le 28 novembre pour Ie sacre de Napoleon, dont les fastes se sont d6roulcs a Notre-Dame le 2 dLcenmbre, le Souverain Pontife a, en ce quatrieme dinraniche de
1'Avent, cIldbrd la messe a Saint-Sulpice ; puis, aprbs s'ýtre
rendu au paiais du Luxembourg, Pie VII est requ A la porte de
la chapelle des Sceurs par M. Brunet, notre vicaire g-tneral, qui
arrixe de Rome, Jui aussi. Le Souverain Pontife est conduit a
l'autel oi le Saint-Sacrenent est deja expose. Apris la benddiction, le Saint-Pere gagne fune des salles de la maison oi
un tr6ne lui a 6te prepare. La Sceur Deschaux, superieure gnedrali. lui est alors present6e et recoit une bndddiction spiciale.
Aprils elle, toutes les Sceurs et le seminaire viennent baiser la
mule du Pape... La grande impression que produisit cette auguste visite sur les Smurs, la supdrieure gen6rale l'asoulignee
dans sa circulaire du 2 janvier 1805. On peut constater que le
coLur des filles de Monsieur Vincent a ete 6mu par le reflet
de sainte bont6 qui 6manait de Pie VII, et aussi, que leurs yeux
ont 6td emerveilles par le parterre de pourpre et d'amethyste
que constituaient autour de la blanche silhouette papale les
cardinaux et les 6evques de sa suite. Parmi eux, se trouvait notre confrere, Mgr Fenaja alors vice-girant de Rome - et
que le Saint-PIre avait tenu h avoir avec lui tout au long
de son sejour parisien qui devait se prolonger jusqu'au 4 avril
1805 1).
En 1899, A Rome, sur la demande de Mgr Fax ier, Leon XIII
partage en deux le Vicariat apostolique de Pekin : le Tchd-ly
septentrional qui reste a Mgr Favier, et le Tchd-ly oriental qui
est confid A un autre Lazariste, Mgr Ernest-Francois Geurts (2).
En 1926, a Rome, Pie XI donne un successeur au grand
Mgr Reynaud, vicaire apostolique de Ningpo. C'est Mgr Andr6
Deft'c:vre, pour lors directeur du seminaire de Ningpo, et qui de
ses iuarante ans d'age on a dUjk v6cu vingt-deux en Chine (3).
En 1939, A Paris, dans la chapelle de la maison-mere, le
cardinal Verdier preside les obseques du T.H.P. Souvay. A dix
heures, la messe est chant6e par Mgr Chaptal. auxiliaire de Paris. Au chceur, sur un tr6ne plac6 en face de celui du cardinalarcheveque de Paris, a pris place le cardinal Baudrillart, recteur de l'Institut catholique. Dans les stalles, sont presents les
6xtIques de Versailles, Beauvais, Amiens, Mgr Beaussart, auxiliaire du cardinal, Mgr Le Hunsec, supdrieur g6neral des Spide nombreux prelats et dignitaires eccl6siastiques.
ritaism,
M. Ilobert, vicaire g6ndral, preside I'inhumation au cimetiere
Mo'itparnasse (4).
1l Annaleý, t. 119-120, pp. 293-296 et Circulaires, t. 11. p. 239. 2 .lnnales, t. 65, pp. 204-205. - (3) Annales, t. 92, pp. 360-361. 4; .Annales, t. il5, pp. 15-16.
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24 DECEMBRE
Defunts de ce jour : en 1900, A Paris, M. Elie Notteau En
1932, A Musinens, M. Paul Bouat.
En lt17, a Paris, apres avoir dit adieu a ses paroissiens
de Chitillon qui en out kt6 bouleverses, Monsieur Vincent, arrive la veille dans la capitale, se presente aujourd'hui & l'h6tel
des Gondi. Mme de Gondi, si malheureuse depuis son depart,
et qui a tant fait pour que son directeur lui revienne, ricoit
Monsieur Vincent a conmne un ange du ciel n, dit Abelly. Et
dans une longue conversation entreimlee de larmes et de prie.Monsieur Vincent que son ddsir de travailler
res, elle montre
au salut des pauvres gens des champs peut Utre satisfait, puisque c'est huit mille ames de paysaus qu'elle lui confie, s'il
consent a utre I'aumOnier de sa maison et de ses terres (1).
En 1703, a Versailles, le roi Louis XIV, nommne a I'6\chM d'Agen, Francois Hebert, cure de Notre-Dame de Versailles
depuis dix-sept ans... Deux sortes de motifs ont et6 invoques
pour expliquer l'ele\ation AhI'piscopat de ce fils de Monsieur
Vincent : les amis puissants que le cure de Versailles comptait
A la Cour, voulurent, dit-on, compenser ainsi leur propre deception d'avoir vu notre recente Assemblbe g-nerale laisser de
c6te Francois Htbert et lui prefterer Francois Watel commle
superieur general. D'autres pensent que Mnlme de Maintenon, directrice de Saint-Cyr, trcs mortitiee de ce que le Cure de Versailles n'ait pas voulu assister aux reprtsentations d'Esther
donnees par ses jeunes filles, aurait etC tres heureuse de trouver cet eldgant procede pour 6loignler de la Cour Francois
Hebert... Si l'on se rappelle qu'Esther fut joule par les demoiselles de Saint-Cyr, en 1688, c'est-A-dire cinq ans avant la nomination a I'vCiche d'Agen, on se trouverait en face d'un bel
exernple de rancune tenace. II est vrai que c'etait une rancune
f6minine ' Quoi qu'il en soit, et peut-etre pour toutes ces raisons, Frangois Hebert ne semble pas avoir 6t6 fAche de trouver en ses souliers curiaux, dans cette nuit de Noel, l'evrchet
d'Agen '2.
En 1795, a Vannes, entre neuf et dix heures du soir,
Pierre-Rend Rogue qui porte le viatique a un moribond, est arriCtd par deux individus dont I'un est le proteg6 de sa mere. Notre
confrere est conduit au d6partement. Les membres du district
qui sont prkcisement en s6ance, sont gends de voir devant eux
ce pretre qu'ils connaissent hien. Ils lui conseillent de s'evader. , Mais, je ne puis le faire, sans vous compromettre ,.
objecte Rene Rogue. II leur demande simplement la permission
de consommer les saintes especes qu'il porte sur lui - , votre
Dieu et mon Dieun, dit-il, et il se retire dans un coin de I'appartement. Tous les t6moins, dit-on, s'agenouillent... Plus tard,
Pierre-Rend Rogue, enchainW, est conduit en prison (3).
1) Caste I, p. 114 -

(2) Emile Houth, in Bulletin des Antiquitds

et des Arts de Seine-et-Oise, 1943, p. 65 : Annales, t. 66, pp. 437-438.
- (3) Annales, t. 99, pp. 503-504.
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25 DECEMBRE
Difunt de ce jour : en 1901, a Santiayo, M1.Justin Delaunay.
En 1641, a Saint-Lazare, pour honorer la pauvrete de I'Enfant-Dieu dans la Crbche, Monsieur Vincent introduit 'usage
de recevoir chaque jour deux pauvres t la table de la MaisonMbrre. Bien souvent, notre bienheureux lPere lui-nifmie servira
ces deux h6tes d'honneur plares h ses c6tes. Et comme le plus
orlinairement ces comlniiesaux seront des vieillards, on verra
Monsieur Vincent les aider ihrionter les degrds conduisant au
rilfctoire. C'est aussi a partir di cette epoque que notre bienheureux PIre prendra 'liabitude de reunir. le Jeudi-Saint, douze de
ct- pau\res. et de leur laver les pieds (1).
En 1924, a Kashing, en sa maison provinciale, meurt
M1.Claude-Marie Guilloux, visiteur de la Chine du Sud et directour des Filles de la Charite de toute la Chine... Le trait caracteristique de sa physionomnie morale senible bien avoir et6 le
culte du devoir. Tel il apparut a ses coinpatriotes de Trivy, au
dicise d'Autun, oit il naquit le 10 janvier 1856; longtemps,
dans le pays, on a garde le souvenir de ce petit bonhoimme qui,
en 187i), s'en allait, avec sous le bras sa proxision de pain
wuur une semaine, chez un cure du voisinage qui P1initiait aux
rudiments du latin... C'est le souvenir d'un , bicheur , triompliant que ses condisciples du petit seininaire de Semur-enBritlnuis ont garde de Claude-Marie Guilloux... Quant aux
grands seminaristes de Saint-Flour qu'il enseigna pendant trois
ans. ilt n'eurent peut-itre pas I'inpression d',tre en prstence
d'un directeur victime de I'olbissance ; car, sur les pentes du
Cantal. M. Guilloux avait le travail auquel ii revait de consacrer toute sa vie : la formation du clerg;... Mais, au-dela des
ocans et des rv\es, la Chine I'attendait ; it allait iui donner.
avee un m•nie acharnement consciencieux, les trente-neuf autres annees de sa vie sacerdotale. 11 mine d'abord la \ie missiomnaire, puis le voila charge de fonder le collge Saint-Louis,
a Ticn-lsin, en attendant de devenir, en cette misn-e ville. procureur. Puis Mgr Favier le prend 1 Pokin, comme \icaire general et directeur des seminaires du I'e'tany. Donn6 a la Chine
du Nord dont il possede fort bien la langue, c'est. pour M. Guilloux. un rude sacrifice de s'en aller vers la Chine du Sud dont
il devient le visiteur en 1905. Mais c'est le devoir : ii y rdpond
a\l, sa vaillance coutumiere. A travers les tracas administralifs. sa consolation sera de se retrouver au milieu des semilna'iles de Kashing, et son meilleur repos sera de leur apprendr, is dire la messe. Pour eux. lui qui a d.jh donn6 A la procure
d, Shanighai des hbitiments plus spacieux, il construit la jolie
chli;,lle de Kashing qui est commie le monument de sa devoti,-n
au sacerdoce et h la famille vincentienne que, courageuSeriwint et cependant calmernent, fortement et suavement, il a
sWri sur la terre de Chine ;2).
1) Maynard, t. IV. p. 285. -

.Si3-83 7.

(2) Annales, t. 90, pp. 487-495,
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26 DECEMBRE
Difunts de cc jour : en 1940, a Lyon, M. Jean-Baptiste .\\ inet. En 1942, A Salonique, M. Joseph Gabolde.
In 17I•;, i Saint-JlMao, ThoIdoric Pedrini s'embarque pour
la hliini. II applartient h la Compagnie depuis cinq ans. S.on ,nic imu-.ical l'a dsigniý pour aider le cardinal de Tournon t;ans
sa h'-.ation auniprs deia Cour de PWkin. Pedrini n'arrivera h MIaca;i, lIn iui:,t <de -ix answ. aprbs ltre passe par le Pdrou. lo rChili
tI Mlanille 1 .
Ean 1i00. i l'laisance, arrive Felix de Andreis. 11 a. i ictte
epiquc. \iniit-deux ans. 11 a fait son s~minaire interne a Mlondovi. Mais avant qu'il ait pu prononcer les vtcux, la Revolution
franyaise a soufflT
sur le Pieniont. En janvier 1799, toutts
les rmaisons de la Compagnie ont etd supprimses et les missionnaires violenament expulses. Felix de Andreis a df se rcfu i~'r
dans sa famille. Cependant, dis la fin de cette inme alzmnI
1799. nos coilfr;res ayant pu rentrer en possession de leur n;aison de Turin, ii les y a rejoints et y a prononce les v(eux le
21 septembre 1800. Mais, une fois encore, la maison de Turin
est supprimee. Sans se dccourager, Felix de Andreis fuit la rapitale du Pi6mont et vient chercher a Plaisance la possibilitV de
poursuivre ses etudes. 11 s'y adonne avec tous les riches tal'nts
que le bon Dieu lui a d&partis. Les moments de nlisirs que iui
laissent la philosophie et la theologie, F.lix de Andreis les utilise a se perfectionner dans les langues anciennes : le latin.
qu'il parle avec facilite et 6crit avec eldgance, Ie grec et 'hebreu dent ii sent la necessitd
pour les recherches exdgrtiques:
de plus, Ie franlais et fespagnol lui sont familiers. et ii possede assez bien lIanglais. Toutes ses itudes servent d'aliment
substantiel ik sa profonde pitid qu'en fin de conipte fa-ilite cette
nature podtique que M. Laugeri, \isileur de Turin. avait d'abord
cru in•conpatible a\ec la xocation de pritre de la Mission.
L'annd'e dr, ferxente application studieuse passee
I Plaisanre
acheiisinera FOlix de Andreis vers Ie sacerdoce. qu'il recevra A
In fn dp 1801 (2'.
En 1916. a I'aris, les Acta Aposiolicne Sedis apportent la
nouvelle que M. Raphail Ricciardelli, notre procureur gendral
pros le Saint-Siige, est nonini consulteur de la nouvelle Congregation des Seminaires et des Etudes. C'est comnme un hommage pratique et officiel rendu par Rome a celui qui, pendant
vingt-trois ans a Carcassonne, et pendant treize ans au Coll'ge
Alberoni. comme professeur, puis comme superieur, s'est applique a I'ouxvre si vincentienne de la formation du clerg6. M. Ricciardelli s'v est adonne non pas d'une manibre quelconque ou
simplenent consciecieieuse, mais avee une telle science thilologique et une fa.on si brillante de ia communiquer que jusqu'a
sa mort, survenue le 8 aoflt 1929, il ajoutera a ses autres
importantes fonctions, celle d'examinateur du clerge romain (3).
:i) Notires, IV, pp. 376-385. - '2) Annales, t. 58, pp. 297-301. (3) Annales, t. 1. p. 6 : t. 95, pp. 127-131.
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27 DECEMBRE
D6funts de ce jour : en 1904, i Shalnhai, M. Louis Boscat.
Enl1922. a Aussitlon, M. Joseph Siguier.
Eni 1830, a Aicy-le-Franc, cdans 'Yonne, naissance de Jules
Mailly... Vingt-ueuf ans plus tard, le mnidie jour, ii sera regu
danzs la petite Compagnie. Dans 1'inter\alle, le futur procureur
general a graudi et recu une forte education chritienne. A cinq
ans, sa grand'mnbre lui faisait reciter par ce-ur la Passion de
Notre-Seigneur. Sa Imere, Dame de la Charite, et tresoriere de
l':u\ re de Sainte-Uenevicve, venait sou\ent a la Maison-.\lire voir
le Pere Etienne pour lequel elle prolessait uue grande admiration. Jules Mlailly accumpagnait sa mere en ces visites; et
c'est ainsi qu'un jour de sa quinzieme annie, dans la salle des
Reiiques, le Pere Etienne lui p!aca sur les epaules Fun des
V\tements de saint Vincent... A dix-luit ans, le jeune honune
entrait ia 'Ecole polytechnique ; it y fut un carmarade influent
et an clretien sans respect lhurain. En 1i50, ii sortait ulYiciie d'artillerie ; mais cinq ans plus tard il donnait sa deinissiun pour entrer dans les Finances, en qualit6 d inspecteur
adjoint. Un peu plus tard, it epousait la tilie d'un dSput6 de
!a !.uzbre ; iais, veuf au bout de dix-huit inois, it se sentit
attir, vers la vie religieuse, et il entra a Saint-l.azare. Prl'tre
en s1864, ses capacites en niatiere de tinance f'utent bien \ite
expoiuites, et avec un succs dont n'eut qu'a se louer la petite
Coimpa-nie. Pendant le siege de Paris et la Commune de IS71,
.M. Mailly fut vraimient la Pro\idence des deux Mlaisons-.\'lres,
les ravitaillant surabondarnment, sauf en l'roimagfe et en sauciss-,n que, malgre tous ses efforts, il ne put janiais trouver:
et ."-tgrace a ses connaissances en artillerie et en balistique, lju'l mit les deux Communautes en etat de d6fense contre
les iý,cendies. Et Fon eit dit que cette aine qui resta toujours
miiitaire, prenait un plus haul relief en ces jours oi les bombes
pl.u\aient sur Paris : rien ni'enipicha M. Mailly d'aller porter
le reconfort de sa presence et de sa parole decidee aux maisons- les Soeurs... Lors des visites domicilaires op)eres par les
Con!iiuards, ses allures cavalieres, ses vertes rpiarties, son
sani--ridl sau\vrent plusieurs fois la Maison-.Mire... M. M.ailly
avail ,te f'un des homres du Pere Etienne ; on put penser un
nmo•linit que son successeur allait prendre un autre procureur ;
mais M'. Bore avait une ime trop grainde pour y loger la Inisquinýrie, et il garda M. Mailly. Ce ne sera qu'en 1885 que
31. Mailly, pour raisons de san:t. donnera sa domissiuo. Ses
viat-.sept dernieres aunnes. it les occupa a confesser et it ecrire.
La vixillesse n'entaina pas son aiie militaire ; plus d'une fois.
oi 14evit a la tribune de la chapelle accompagner d'un martial
sifi'lleinent les chants du clhrur et scander la niesure avec sa
caiiie. A quatre-vingt-deux ats, il rendit au Dieu des arn:ees
son ame droite, fiddle et franche comnmie une epde I).
1) .Annales, c. 93, pp. 269-275.
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28 DECEMBRE
Defunts de ce jour : en 1900, A Lyon, M. Marin Alauzet.
En 19100. A Toursainte, M. FranCois Valette. En 1909, a Dax,
M. Hyacinthe Barbier. En 1929, A Guatemala, M. Auguste Parrot. En 1945, A Rio de Janeiro, M. Antoine Van Pol.
En 1622, A Lyon, a huit heures du soir, Franqois de Sales
meurt, dans sa cinquante-sixieme annee d'dge et la vingtieme
de son episcopat. M. Vincent. qui a pu approcher et appricier
1'6~\que de Geneve, lors de son sejour a Paris de novembre
1618, au 13 septenmbre 1619. eprou\e, a I'annonce de cette mort,
une peine immense (1).
En 1832, a Paris, en 1'eglise Saint-Rocl, Mgr de Quelen prononce un ernou\ant discours en faveur des enfants que le cholera a rendus orphelins. De la part de l'archev\que de Paris,
c'est la une action hWroique : en effet, chass6 de la capitale
par les passions politiques, ii s'6tait retire au chAteau de la
Croi. Saint-Leufroy, dans le diocese d'Evreux. Mais d&s que
1'epidemie a eclate dans Paris, Mgr de Quelen n'a ecoute que
son grand cw'ur, et on a vu cet arclhe\vque si calonmiie se penlcher sans rancteur au chevet des malades de l'HtIel-Dieu et
penetrer dans les lieux oi le mal sdeit. La plupart du temps,
il est, dans ses visites, acconipagne de M. Jean-Baptiste Etienne,
alors procureur gen6ral de la Mission. Le futur superieur general \a d'ailleurs seconder admirablement 1'arche\vque daus
le fonctionnement de 'fEucre des Orphelins de Saint-Vincent de
Paul ; cette oeuvre a etd fondee a l'appel de Mgr de Quelen dunt
le ceur s'est emu A la vue de tant d'enfants que la terrible
6pidmnie a prives de leurs parents. C'est prkcisement pour soiliciter la charitc pubjique en faveur de cette euvre que l'Archev\que a decide de prendre la parole aujourd'hui. en la fete
des Saints-Innocents... Mais n'est-ce pas IA un acte officiel de
ministere pastoral qui risque de dechainer A nou\eau la fureur
de ses ennemis ?... Ses amis, et M. Etienne est du nombre,
ont essayd de 1'en convaincre. Mais le sort des orphelins pr6occupe bien plus I'archevxque que sa propre personne... A I'heure
fixee, toute la haute socidt parisienne se presse dans l'eglise
Saint-Roch. En une file impressionnante, les voitures stationnent jusqu'aux Tuileries. Mais, meles a l'assistance, ii y a des
visages sinistres et des hommes qui ont reeu 1'ordre de poignarder I'archev\que... Cependant, les amis veillent : M. Etienne
lui-mr0me. vetu en simple laique, circul- dans fassembide...
Mais bientbt, la cause qu'il plaide met sur les 16vres de Mgr de
Quelen une telle eloquence que ja haine est desarmde.. La quete
rapportera trente-trois mille francs, soit pris de quatre millions d'aujourd'hui. Et I'archeveque de Paris a reconquis sa
libert6 d'action (2).

p.

Vie

1) Hlamon : Vie de saint Francois de Sales. t. II. p. 312. Coste I,
43.- 2 Rosset : Vie de M. Etienne, pp. 77-82 ; d'Exauvillez :
de M1gr de Qudlen, p. 117.
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29 DECEMBRE
Defunt de ce jour : en 1943, a Ankazoabo, a Madagascar,
Frere Francois Nogues.
En 1935, A Paris, A 1'infirmerie de la Maison-Mere, vers les
trois heures et demie de l'apres-midi, M. Pierre Coste, secrdtaire gIneral, meurt, A I'age de soixante-deux ans... Un dos vofit6,
une ddmarche lente, un visage dont le nez puissant et la large
entaille de la bouche rappelaient les traits de Monsieur Vincent, ressemblance qu'accentuait la constante cordialite de 1'accueil... Qui \oyait pour la premiere fois cette silhouette, pensail : ( M. Coste ? un brave paysan de prtre et un pretre a
paysans ! " Et la toux dechirante qui violaeait si frequemient cette rustique figure, faisait dire : <, Le pauvre ! il n'en
a pas pour longtemps a vivre ' a On l'avait dejh pense au
moment oi Pierre Coste recevait les Ordres sacrds. Or, depuis
1896. annde de son sacerdoce, et jusqu'a sa nort, sans prendre aucun soin particulier, et mmne avec une bonne dose d'imprudence, M. Coste a, pendant trente-neuf ans, travaille sans
ariBl et avec une calme energie... Professeur de sciences, puis
d'*criture sainte, de dogme et d'histoire, a Dax, il ecrivit
consciencieusement tous ses cours ; mais it fut aussi le bibliothecaire de Notre-Dame du Pouy : et c'est la, derriere la porte
de la bibliothique. que l'attendait le demon des recherches historiques, - le , denion ,, au sens grec du terme, bien sOr...
Dsormais ses vacances auront leur emploi tout fixe : les meticuleuses perquisitions aux archives landaises d'abord, puis A
la BibliothBque et aux Archives nationales de Paris. A Ja mort
de MT.Brtaudeau, M1.Coste etait tout ddsigne pour le remplavrr : i partir de 1909. il appartint done A la
lMaison-Mere comme
arc'hixiste et, a partir de 1927. comme secrdtaire gendral... Des
1911. M. Coste conimmena a prtparer une edition critique de
la Ci:rrespondance de saint Vincent. Enfin, grAce a I'appui
large et fidele du Pere Verdier, les quatorze volumes d'Entretioni. de Correspondance, parurent entre 1920 et 1925. De cette
ma.ýe enorme de documents, il etait normal que M. Coste, A
la demande rditerke du Pere Verdier. sortit une vie de saint
Vincent. En 1932 parurent les trois volumes du Grand Saint du
grand Siecle. Si leurs phrases n'ont rien d'un style diamant6,
leurs chapitres, trapus comme la silhouette de 1'auteur. sont
bi-in les chants solides de l'dpopee xincentienne. La vdritO,
(-'tait la laigne que d&s le debut s'etait tracde M. Coste : mettre
sur le front de son compatriote et de son bienheureux Prre
uine couronne, oui, mais une couronne ofine rutilerait nulie
perle fausse. Et parce qu'il a aime, aimP intelligemment saint
Vincent et ses oeuvres, - Pierre Coste, - Coste, le persv6rant moribond se survit dans le monument, indgalable
en solidit6 - qu'il a Mlev6 a Monsieur Vincent ; et I'on ne
peut plus prononcer le nom de Monsieur Vincent sans penser
A M. Coste (1) !
i) Annales, t. 101, pp. 227-263.
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30 DECEMBRE
Ddfunts de ce jour : en 1913, A Paris, M. Louis Deiarbre.
En 1953, h .Uoti-sous-les-Ctces, dans le diocese de Verdun,
M. Pierre Estamipe. En 1957, h Thessaloniki, M. Frani;ois Fr;iris.
En 1634, h Paris, par devant Coriille et Comtesse. nutaires au Chitelet, un contrat est passe, entre Maitre Antoine
Lamy, conseiller du roi, et demoiselle Catherine Vigor, son
epouse. d'une part, et Vincent de Paul, d'autre part. En
!ihal;ge
d'une rente annuelle de cent quarante-huit livres treize sous
quatre deniers, le fondateur de la Mission
'iLen;;ge
a faire
donner, de six ans en six ans. par quatre de ses' protres. ine
missiun de quinze jours dans les villages de Gentilly, pris Paris. ft de Ferri'.u, pr's Nogcnt-sur-Scine (I).
En 1651, A Paris, meurt Marie des Landes, 6pouse de C.hrn.tien de Lamoignon. president au Parlement. Elle a t6 f'une
des plus il!u-tres auxiliaires de Monsieur Vincent et dirigea les
Daiees de la Charitd de l'H6tel-Dieu pendant dix ans 2).
En 1730, a Versailles, Louis XV signe les Lettres patentes qui confirment l'union du seminaire de Villefranche-deRouergue a la Congregation de la Mission. Cette maison de
formation s'est peu a peu installee autour d'une petite chapelle de p&lerinage d6dide a Notre-Dame des Treize-Pierres. Le
b6neficier de ce sanctuaire dtait Raymond Bonal qui, vers 1634.
vint A Paris consulter saint Vincent de Paul. le Pere de Condren et M. Olier. au sujet d'une comiiunaut6 qu'il xoulait fonder
pour !a reforme des paroisses, la predication des missions et
la formation du clerg6. Sa petite societe religieuse - les < Bonalistes , - fut approuv6e par Alexandre VII, sous le titre
de ( Pritres de la Visitation de Sainte-Marie ,. Mais, en
plaeant ses confrbres sous la dependance directe des \veques.
Bonal avait instal!e dans sa compagnie un germe d'instabilit ; aussi, poussds par leur volont6 d'une vie religieuse authentique, la plus grande partie des maisons bonalistes s'uniront i la Congregation de la Mission, dans le courant du xvii,
sibcle. L'agregation du s6minaire de Villefranche-de-Rouergue
en est un exemple. L'edvque de Rodez, Jean-Armand de Tourouvre, approuva pleinement cette union ; et avec d'autant plus
de joie que. debordant, pour le jansenisme, d'une sympathie
qu'il devait d6savouer par la suite, il voyait dans t'union de
Notre-Dame des Treize-Pierres a la Congregation de la Mission la possibilit6 d'y faire former ses jeunes clercs de Rodez
et de les soustraire ainsi aux J6suites. avee lesquels il 6tait
en lutte ouverte. Nos confreres dirigeront 1'etablissement de
Villefranche jusqu'en 1792. La chapelle de Notre-Dame des
Treize-Pierres sera alors devastee par les Rdvolutionnaires et
\endue pour quelques assignants 13).
,1) Notices. t. I, p. 518 : Annales, t. 84, pp. 325-326. - 12) Goste.
t. I. pp. 364-366. - k3) Actes du Gouvernement, p. 56. De Grimaldi :
Les BRndfices du diocese de Rodez avant la Rdvolution de 1789. pp. 195199. Bonal. par R. Chalumeau, in ratholicisme, tome II, vol. 120-121.
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31 DECEMBRE

Dlfunts de ce jour . en 1910, A GuatCmala, M1.Auguste
Birot. En 1918, a Tulear, Frre Jean Caz.eau. En 1932, a C(liihy,
M. Jean Cance.
En 1839, a Paris, mnort de M\lgr de Quelen. Dilurant les longs
mnui de souffrance qui ,nt prccdd
s-a lin, toute emipreinte
d'unc sereine pietd, ii a etc assiste par une Fille de la C:harite de Bon-Secours : elle tut le inerii x\iant de la douule
farille vincentienne a l'illustre prelat. DLu:-"e 'iie egale dans
les heures calmes comine dans les rudes epreuves de son t-piscopat, Mgr de Quelen a honour le siiige a!'hitpi'-_cpal de Paris
qu'il occupait depuis dix-huit ans. l)e plus. paire qu'il mit
tout son grand cteur a honorer notre bienlleurcux P1re et A
aplpri'uvr Ia de\otion it la la daille Aliraculeuse. NMgr de Qulen reste l'un des plus grands bienfaitiurs spiritulls de la ICinpa'-nie (1).
En 1861, A Madere, d&barquent quatre Fill,'s de la Charit6
et in lPr't e de la Mission. I. Charles-Franqois Bertrand. Cette
ptit',i ,quipe \a s'installer a Funchal, capitale de Iile. C'est 1a
qi;•'i sou\enir de sa 1ille.
rimte tub,:'iruirI.us enl'es
nimnes
li-ix. dona Maria Amelia, iniperatrice douairiere du Bresil, a
fait ronstruire un hospice oti, exclusi\vement, sont soignes les
ma!ades atteints de tuberculose. Dona Maria Amilia les confie
a ki charite vincentienne. MIais le s6jour A Madbie des dtbarqi;its d'aujourd'hui ne durera que sept niois, la franc-magonn rio avant rdussi a provoquer l'expulsion des Sours du Portugal. C:.pendant. en 1871. les enflanls de sainit Vincent sont revenml- :I \adre 2.
En 1876. a Paris, a lhospice d'Enlhiien ofl, dans le silence
et I'humilite, elle se devoue depuis (Iqarantr-cinqans, si'ur
Catherine Labour6 vit sa dernieire journde terrntre. D)epuis ce
niatin. la rnessagire de Notre-Ixnie a eu plui.nieurs faitl-ses
dues a 1'dtat de son co'ur. Les derniers sacremeniits 1Ii ont ;te
p.i.;ioss. Elle les a requs a\ec un l:onheur tranquille. iisi elle
a viinianide a ses compagiies. r6unies pri's de son lit, de r,,i'.er
les- lianies de I'imntaultCe Coni-eption. Apr.s avoir reImnvel\e
ses vteux de Fille de la Cliaritr. elie a distribue, pour etre
re;,is aux personnes qu'elle indique. des petits paquets de Medail!!-s Miraculeuses. Parnii les derniires phrass qu'elle a proLa Sainte Vierge est pcinte, parce
noncdes, il v a celle-ci :
la
qu'ni ne fait pas assez de cas du trsor qIu'elle a donn6e
on
c.i;. :unauti. dans la devotion a l'tinoacuule Coicceptiotln
ni -ait pas en profiter ; nais surtout parce qu on ne dit pas
Vers sept lieures du soir, sans agonie et en
le :hapelet...
exhaiant un dernier souffle A peiit- perceptible. Siur Catherine
nii it,
et ses yeux qui out ciOtcnptll' IiinacinulIe, eessent de
vi: les realites terrestres (3).
1) d'Exauvillez : Vie de Mgr de Quelen. p;. r"2-561. pi'- )3-205.

2 .Anr.ales.

t. 4i,

(3) Crapez : La vir de la VCner'6ldp Catherine Laboure,
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PORT-SAINT-LOUIS
UNE

NOUVELLE

EXPltlIENCE

MISSIONNAIRE

(Septembre 1958)

Les tquipcs mnissionnaires out bien ru la necessit de continuer la tradition des missions en 'adaptant pricisdment atLx
rdalitts sociales actuelles ; de la leurs nouvelles techniques ; le
C.P.M.I. en est Ie meilleur ayent, sans oublier certains essais de
missions plus adaptees, telles les Missions sous la tente, celles en
roulottes, etc... Ce labeur des missionnaires,fils de Monsieur Vincent, pourrait ici fournir la matiere de nombreux et suygestifs
coimptes-rcndus... Mais its se recouperaient peut-6tre un peu trup,
dr,m,:ie que lcs actiaitts des siminaires se ressemblent ineritableni et.

.'ous siniualios pourtant une rdcente et intiressante ejperience entrcprise dans ce Midi qui bouge toujours : la prise en
charyc dui secteur missionnaire de Port-Saint-Louis, a I'ouest de
I'4tnayi de Berre.
Le 7 xs'ptemi bre 195S. Myr Charles de Procencheres, arc'hev,;quev d'Ai.r. arait tenim i prsider lui-mime a linstallation des
Lazarisles. M. Vialaret' et M. Chapuy sent charges de cette wurre
oit nous solnittcs , tout . fait ia notre place dans ce milieu populaire de P1ort-Saint-l.ouis . rommne derait le souligner Myr I'Archvr'/,:(quc tii-inmew. Etaient presents : M. le Visiteur de Toulouse

qui (-tait alors, encore pour trois semaines, M. Charles Philliatraud , M. Pitrre'Causse, dirrcteur des Missions de la Province,
et quelues confrires. Une note suggestive de M. Causse, etablie
dons uon parfaitl,

optiq/ue pastorale, met les choses au point arec

un sens rtalist, tres necessaire, car les missionnaires doivent de
nos jours. arant (d travailler, etudier tout le milieu hunmain
qu'ils out a (trango'liser,
et crtte ettud" est un fruit 9volud de Ianlique Status Animaruni.
.Nos confreres surcedent d Port-Saint-Louis & M. de Gibon,
qui a roulu consacrer les dernieres anndes de son sacerdoce au
serrire d'une aunitnerie dans une fondation de religieuses ei Madagascar, rdpondant, lui aussi, a Vappel de Fidei Donum.
Les apdtres surgissent au fil de l'histoire...
F. C.
Situation. - Port-Saint-Louis. comnie son norn l'indique, est
un port, situe a I'embouchure du grand Rh6ne, en communication avec la mer. Sa construction date de Napoleon III. Une cit6
qui compte aujourd'hui cinq mille cinq cents habitants, s'est
peu i peu hfitie. Les quais recoivent des vins. des phosphates,
de la pate h papier, du goudron, des produits pAtroliers, des bois.
Ils exportent des hydrocarbures, des ciments, du sel, des engrais.
Ses entrep6ts et la manutention font vivre les travailleurs.
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Condition humaine. - Pour creuser le bassin et le canal, on
fit appel t la nmain-d'wuvre francaise et dtrangere. Des Francais
de tuute provenance, des Italiens, des Espagnols, des Grecs forient ainsi le fond de la population qui compte aujourd'hui dixsept nationalites : quatre-vingts families sont puremnent francaises. cent italiennes, cinquante grecques, vingt espagnoles, et
beaucoup de francaises miLdes. Jusqu'* ces dernieres anndes, le
logeiient ctait assez precaire ; les families se ddbrouillaient
par teurs propres moyens. Les surfaces disponibles, sdparees
les unes des autres par des fondrieres, marais ou terrains industriels, avaient vu s'etablir des cabanes en tole de bidon (dont
beaucoup subsistent encore) ou, pour le mieux, des maisonnettes
prtcaires avec simple rez-de-chaussde, d'oi entasseinent et promiscuite. Actuellement s'el6vent, un peu partout dans les faubourgs, des imineubles, habitations a lover modere (H.L.M.), ainsi
qu'une cite Castor, oft peu A peu .ont relogees les familles ouvriures.
Tracail. - M.ise h part quarante peclieurs iadultes), et une
eintaine d'agriculteurs. la population proprement urbaine comiplail. d'apres les statistiques de 1949, neuf cents ouvriers houines,
deux cents conimercants, quatre cents ou\riers de bureau et profcssions liberales. Sur les neuf cents ouvriers manuels. trois cent
cinquante dockers et cinq cent cinquante ouvriers d'usine. Le
docker. en traxaillant quinze jours par inois, peut arriver it gaguer quarante nille francs par nois, alors que !'ouvrier d'usine
ne passe que rarement vingt mille francs, en travaillant tout le
mnoi.
Quarante-deux bistrots pour quatre inille cinq cents habitants. Heureusement. les sports sont assez pratiquds. Le conformismiin de classe est tres fort. La vie monte, genereusement acceplt4'e par un grand nombre. sauf chez ceux qui s'dlv\ent dans
I'(lthille sociale. La C.G.T. est puissante chez les dockers et les
ou\ riers de produits chimiques et petroliers. I.e miouvei\c nt populair. des familles est bien implante. Quatre votent socialiste,
trois romnnuniste, un moder,.
Siluation chretienne. - Trois causes expliquent la situation actuelle : la rancune, I'inmmoralite. le conformisme. L'Eglise
v est vue solidaire du capitalisme actuel. Elle impose une contraintc sxuelle dont on ne veut pas. Pratique religieuse, geste
traditionnel dont les durs " seulement savent se passer. L'abb6
de (;ihon qui. durant vingt-deux ans. a travaill6 a I'dvangelisatioi! de cette paroisse, avant I'arrivee de nos confrbres, nous a
conmmunique les statistiques de 1949. Sur quatre mille cinq cents
Amgn. il y avait quarante Arabes musulinans. soixante protestant., quatre cents orthodoxes grees. quatre mille cinquante catholilues, dont trois mille six cent cinquante catholiques de rite
latin. cinquante pour cent de mariages religieux.
Vie chretienne. - Ce qui, aujourd'hui, caracterise la paroi-s-, de Port-Saint-Louis, on peut 'affirner, est une authentiqi'e communaut6 chrdtienne. La centaine d'adultes qui frdquente I'Eglise a pris conscience, grace au zble et au rayonnement
personnel de I'abbe de Gibon, d'un christianisme exigeant. Con-
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fessions, communions, sunt des actes frdquents, sdrieusement
prdpards et accomplis. Pas un haptlme ne se donne i un enfant
sans que la fanille n'y soit prepar•e par le prEtre. Les fianc6s
sont invits hi enlisager avec strieux leur futur inariige : troik
rencontres avec le pretre leur perinettent une preparation serieuse i)la r'ception du sacrement. Les catlchismes, qui rrpoupent actuflileent plus de deux cents enfants. ndcessitent la collaboratliin et la ornmation de cattchistes. I.e travail en profondeur. accon pli par le prc'-edont c-urP,
permet d'envisager pour
un a\vnir prochain, la formation d'6quipes d'Action catholique
spdcialisdes. La premiire rdalisation materielle de nos confrbr-s
a i"t la remispe en place de plusieurs salles de cat6chismes a\ec
un kquipement des plus modernes. Et cela. avec les simples ressource•s et honinC- volontts locales.
I'crspectires d'arenir.- Port-Saint-Louis permettra de donner aux mis.siomnairt's une formation pastorale I partir de donnrs tri's concriýc,. Telle (sIt
la raison majeure qui nous a ditermind a accepter ce secteur.
Vie liturgique, formation chritienne dps enfants et des adultes. \anigelisation de certains milieux coupes de I'Eglise sont Isc
vrais problUmies de ceetle paroiss-e. qui reste heureusenent a
I'frllelle humiaine ot
llaillesure de ces movens.
I)aign, saint Vincent blnir l'oruvre entreprise la par ses
fil~. les P'rtrer
de la Mission. le bcsoin de Dieu s'v faisant inten?oeiiont sentir.
Pierre CAUSSE.

ORIlINATION

SACERD(I'TAI.E :DE BOSSI r:'
A SAINT-LAZARE
".amcdi It1mars 1652"

Sous la plurme dtieBossuet, icrivant le 23 mars 1692. a
Cornuau. on trouve : a ... Le jour qlue j'ai 0tf consacri pr,'trr' estl
l" samedi de la 1'Psion ,,Bossuet : Correspondancc, t. V.
p. 83 Edititmn rhain-Levesque, Hachette, 1912).
Sur le lieu inr&me de oette ordination, lrs historienis taient
r'duilts I des conjectures, A des deductions. L'abod Le Dieu luimnine. secr4taire de Bossuet. dans ses MImnoires et Journal sur
la vic etIl's ouIrafNe's de Bossuet (ddition Guettte, t. I, p. 28) note
sirnpliment : Pour se preparer 4 sa premnire messe, ii fit sa
retraite i•Sainl-Lazare, sous les Pr,:tres de la Mission, le celibre Vincent de Paul, supiricur yG•;ral et instituteur de cette
Conigrtiation, y riant.
Vu les relations etroites du joune Bossuet et de Vincent de
Paul en cette retraite prdparatoire, on supposait que. vraiserblablemnent. Bossuet axail 'tdr
ordoinni prtre en '16'lisede Saint-

\ti'i
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l.azare-lez-'aris .M. liarttrlo,
miimc en une note de sa these,
L' t;allicanis.me de Bossuet 1953, p. 197;. n'a pas jugd bon de
p~r ciser
ce point d'histoire. M1ais au BLulctin de.s Amis de Bosiucl.
1952, pp. i3-4i,
ledit Mlartimlort axait contie le texte des
L,'lrcs d'ordination sac•rdotdal de Bos'suet. II on avait relevx
1-,pie dans le dossier informiatif ,tabli le 1()octobre
ia

16t;

par

Pi-rre-Nicoias Bargellini. nonce apostoliquc on France. qui. lors
dr lai Inoination de Bos-ue't i l',x\chtie de Condom. tenta \aineni. it
'e y opposer .Martimiort. op. cit., pp. 30i-3js.

I'Parii les ordinations sarerdotales et los sacres d'v\6ques
qu, vit la petite Oglise de Saint-Lazare voir Anuales, article
I'arrain;g 1905, pp. 315-3119, 441-4i 51, et 1907, p. 184), la pr'trise
de liossuet, au miatin du 16 mars 1652, niwrito d',tre ici notee
(Cf. Aimtales, 1938, pp. 381-408).
D'autre part, contrairement a cc que le hlistoriens et biograpiiles de Bossuet supposaient, cc ne fut pas l'archel6que de
Paris qui tit 'ordination de ee samedi de la Passion 1652. mais
Philibjert de Brandon,
•v\que de PIrigueux, xieil arni de saint
Vil.,-1nt.

Quelque cinquante ans auparavant, Fran;oi. de Bourdeilles,
un autlre e\ique perigourdin. urdonnait le 23 septemlure

1600,

Vincont de Paul et mourait peu apres, le I2 octobre 16IO. De
mn:-i,
le prilat consecrateur de Bossuet detrda. le 11 juillet 1652,
pas nmiLme quatre mois apres avoir confere le sacerdoce A ce jeune
Bour- ui-lnoin.

I;Ias ce Saint-I.azare qui vit la retraite pre-s-acerdotale et
sa
'tr,'tise. Jacques-Benigne Bossuet participa quatre fois aux
extcriices des Ordinands : du vivant de saint Vincent, ii donna
le- eintreticns du Imatin des 3 au 12 axril 1659, et des 13-22 mai
166'". ,tplus tard assura les entretiens du soir pour les retrailt' df-. 10-19 mai 1663 et 6-15 juin 1669. Quelques iiois apris
re• 'i.'! iers exereice .pirituels. le 13 sepil•!ire 1669. I. Itoi
Inoi!ait Bossuet au siiege de c:undom. Le 10 octobre suixant. le
11n"! -',O;talissait i
dossi.er canonique pour la C:onsistoriale. Un
an P!,i•
tard. en piie in A;\semr,iie du ICl'r-6 d France, riunie
d P,!ise, depuis le 25 mnai 167W. BoaSult re-iit la ,rons-'ation
'16i1,1iiale hez le. Cord'liei's. Ie 21 septetinlf e 1670. I.e preiat
ri -.- '
Itur ut lr
r')adjluteir de l'arlie\i,'que I. RHei-jis, CliarlesM;a,;i,
I.e Tellier, qu'assistaient les v•;i.qut's do Verdun ArIiaind

de \lui:y d'Hocquincourt), et d'Autun Gabriel de Roquette).
I)~.- a- 31 mctobre 1671. sans s'tr'e jamnais readu persoinelleuienti
iaGnlii.
I:t
Bossuet se detnettait de re si',e. ct I! 16 a\vi! 1673,
dandes Chartreux. a iaris. il sacrait t(oyon de Mati,-non.
dI'slise
sii -ii,.c,(ssour A I'c;\I ' de C:oindom. Noniii -ti l'A
•'ficlt
de
\.:
!i.-, Ip
n i 16(s8 . RB,-Iret d iiriait Ie 9 nox
ri
i inhre -ui\ant
siii t'me;ux sermon sur 'I'l nit de I'Eglise. et faisait A Meaux
son :rltri.e solennelle, le 7 f'\ rir 1682. lossuet s'y depensa \ingt
anr- !iiant.I.e 11 novemilre 1702, malade, il quitte sa ville 6piscop(;i"i. lour Paris et Versailles. 11 rneurt a Paris. le 12 avril
170;. avIant elcoisi couiime son exeruteur testarnenitaire, le I.azariste Flranrois Hebert, cure de Notre-Dame de Versailles. Celui-
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ci sacr le 6 avril 1704, t\ique d'Agen, officie pontificalement a
Meaux. lurs des obseques de Bossuet.
Voila done. apris la pretrise du 16 mars 1652, quelques suuvenirs et details lazaristes dans la vie de Jacques-BWnigne Bussuet. On ne doit pas oublier : 1 que, le 16 mars 1692, Bossue&
etablit une maison de Lazaristes ii Vareddes, et 2* que depuis
1601, les Lazaristes axaient une miaison de missions h Crc'y-enBrie...
Fernand COMBNALUZIEi.
CPll'E IES 1.ETrrES D'OUDINATION SACERDOTAILE DE BOSSUET

Extrtit des Processus Consistoriales, t. 68, f. 207-225)
l'ctrus Bar:e-elinus. Dei et Sanctae Sedis apostolicae gratia
archi-piscoluus Thlbanus et apud Cthristianissimium Regem Nuntiu- apostolicus. universis praesentes titteras insliecturis salutemi illDmniuo...

...Sequitur tenor litterarum doctoratus ac presbyteratus
praefati perillustris Dni D. prormoxendi.
(F.2-ý-224) ....Andreas du Saussay, presbyter, jurium doctor,
Sant-tae Siedis apostolicae pronotarius, OfTicialis parisiensis necnoii Vi\ar'rius generalis in spiritualibus et temporalibus Illustrissirri et It, 'ervedissimii in Christo Patris ac Dni nostri Dni Joannis Francisci de (Gandy, Dei et ejusdem Sedis apostolicae gratia, Parisiensis archiepiscopi, notum facimus universis quod
die datae praesentium. in ecclesia Sancti Lazari prope PIarisios,
Illustrissinus et Reverendissimus in Christo Pater et Domnus
Philibertus (I), eadem gratia I'etrachoricensis episcopus, missam
in pontificalibus de nostris licentia et permissione celebrans, dilectuni nostrum magistrum Jacobum Benignum Bossuet, dioecesis
Lin-ionr-nsis. insig.ni ecclesiae Metensis canonicum et archidiaconum, nmediantibus litteris dimissoriis. ad sacrum presbyteratus ordinein infra missarumn solemnia rite et canonice, Domin,
concednle. tduxit promovendum et promovit.
Datum I'arisiis, anno Domini millesirno sexcentesimo quinquagesimo secundo, die sabathi post Dominicam de luctare, decima sexta martii.
Sic signatus : Beaudouyn.
Sigillus Nuntii : P., arch. Theb. N. apl.
Michael ARONETTI (2), prior Broduli, aud(ito)r
De mand(at)o : Roger (3).

(1) Philibert de Brandon, evtque de Perigueux.
(2) Aronetti : Auditeur de la Nonciature, prieur de Bredols, proche

Mondovi.

(3) Jean Roger : Notaire apostolique & Paris.
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LETTRE AUTOGRAPHE INEDITE
DE SAINT VINCENT DE PAUL
A SAINTE LOUISE DE MARII.I.AC
(11 avril 1631,

Parmi les trois autographes de saint Vincent que conserve
rltotel-Dieu de Narbonne, la lettre du 11 avril 1631. ne se trouve
pas dans 1'ddition Coste. On v lit seulement t. I. pp. 106-107.,
1'extrait que, jadis au xvre siecle. en a donni le
IManursrit SaintPaul, p. 11 'Cf. Coste I, p. xxvu-xxvin). Voici done. retrouvx-e,
chez les Filles de la Charit6. une nouvelle lettre de saint Vincent.
L'original fut mis en xente par la naison Charavay, conMni
le iiiuale (loco citato, Fannotation de Coste. La date de cett.?
lettre pourtant, par une meprise du Catalogue d'autographes, est
donnl '- comme etant du vendredi 2 a\ril 1631. Ce qui est inipissiible. Sur cette evidente erreur. la strie des obserxations de
Coste est un specimen de saine critique. Par un raisonnement.
en 'iatsence de l'original. le quantiimii du mois est nettement
retabli : vendredi 11 a\ril 1631. lPourtan-. .san'ement Coste conelut axec mesure : cette date semble done s'imposer. Cet enchainetient de d6ductions et ce ton sont dans la liine d'une soigneuse
pri•r
atation de textes. On iet heureux de Ie conslater ici. une
foi- encore.
Dans cette lettre du 11 axril 1631. conmme dans celle de
163s. publi&e danzm Annames (supra, pp. 218-221 . ii s'a-it i no-uveau du fits de Louise de Marillac. Michel, ne le 18 octobre
1613. -e trouve alors dans sa dix-huitibime anine : il vient de
passcr trois ou quatre ans an srmiinaire de Saint-Nicolas du
Chardonnet. On sait que. tout proche de Ia, sa in.re liabitait
alors, dans le voisinage t:-alement de son directeur, Monsieur
Vincent. l.'avenir et les itudes de son Michel cprioccupeit le c'u;
malernel de Louise. Pour correspondre a ces sentimwnts et pour
caser le jeune hommne. Vincent lui-nimrme s'est enitreiis, auprei
du Principal du College parisien des Jdsuites. et a reussi itle
fairo, admettre comme pensionnaire. On sait que le Collfy', dit
de t'ltrmont (1560-1682) devint plus tard Collyie Louis-le-Grand
'li;'-1762). I.'actuel lycte Louis-le-Grand. rue Saint-Jacques.
occurlrI'emplacement du Collige jesuite et a maintenu le nom
illu-tr. des xvir et xvnr siecles (1).
Pour les anntes 1629-1632, chez les pensionnaires du Col: ,it,Clermont 'on en comptait quatre cents en 1630, op. cit.
col. I 9 et 1246•.
le Principal 6tait le Pire Jerome Lallemant.
Ce! i;iportant personnage du Collge. nomme peu aprbs recteur
I Les Etoblissements des Jdsuites en France, depulis quatre siecles. Pierre Delattre, 1955. t. III, col. 1239-1249.
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du
i.iel':cze dei!1,,io
163-1)36 , a!lait partir en
lissiins du Canada (2/.

1638 pour ies

A\pri's rette pr iniire dtii.arche en faveur de Michel Le-ras,
Monsieur Vincent -e charge de faire tenir une lettre de .Madenin.i-cl.t. II xa a reiielire A I . Yard. c'est-a-dire Francois \Viat,
ipri-tri de ce -.- ninaire de Saint-.Nicolaz-du-Chlardonlnet
3 , w.
se trouvait le j.-uir. Michel. tuut proche tie l'dglise Saint-Niiolla-du-t!hardoinet. a
ir' d'une contaiine dc mr'tres du Collin',iin
d&
BUns-Enfants, alrs
-incre residence de Monsieur Vincent.
di simplicite et de charite., Viniwct.
dire
Ilaii- cc.r' at iiir',-,)
iiilassabie, fait tenir une lettre. et \a enlin troisiiime couiini.ss-.in
d- 'e billet,, transtilfttle i .\line Forest 4), lDami ede a Chlarite.
det
u'n
uI! Nil, de I.cuise, acciompa ;n_;fI d'un tableau, d'un po t
,,ilto-t , ; tous Ces iiijtls, par\enus a Monsieur Vincent -auis
indication uflfi-ane. trrou\vent entin teur destinatrice.
,2' Le P. Jr6inme Lailenmait. frere 6cadet de Charles, lui aussý .!esuite 1t7noveultmre 1587-18 novemibre 1 74), naquit A Paris le 27 .i\:r
1593. Jerome oblint son adiissi-ion an Noviciat jesuite de Paris. le '0
octobre 1610. De 1612 A 1615, il est etud'ant de philosophie a Pont-ide 1';
Mousson : de l,;13
;t 1616, prl'fet du pensionnat de Verdun
& 1619, profess.-ur de cinquiim-,
dr quatlrirni: el de troisieme a Aniens:
de 1619 a 1623. .ýeve de thiolouir au C&llege de Clermnont, a Paris :
sciences dans ce mn:iie
de 1623 a 1626. prufesseur dle ptiilo-ophie <t ide
sa trulsi'.me annee de prob.ilii
coll-ge ; de 1626 a 1627, il pyoursui
a Rouen : de 1627 a 1629. innistre au Coll.ge de Clermont ; de 1629
a 1632, principa' du pnsionnat : de 1;32 a 1636. recteur du Coll;te
de Blois ; de 1636 a 1638. PIre spiriluil au CollWre de Clermont. En
1638. ii part pour le Canada ouii. arriv le 25 juin 1638. il est nonmmu
supir eiur de la Mission huronne Isur les bords de 1'actue' Lac Huron'
De er.- douze annees de minist;.re. l',n possede, notanmment de J6r6me,
pluiei'urs dets I'ameu-.,-es Relioilins de la .\outfele France ,Cf. Lton Pl'liot,S..u. : Eindr -,u Iiis HReltioin•is iles .JIsite dc (ia Noucelle-Fratnrt
f1632-1672). M.1,!tr",al. Paris,. 19ii. in-8. 3220 p.). Le 2 novembre J650,
laissanl le P. Ragi-'en,au. sjIpferleur. i] s'mrbarqui
pour la Francr.
il vilen pour huit ans, dife-nire les inltr.l- et ]a cause mniisionnaires ldu
Canada. Lors de ee sejour en Friice. ies Su:picicns qui, peu apri-.
dex--vai-t avoir d<ls dilffrends avxc les 1'. .suites, s'emhbrquent A SaintNazaire. le 17 nma 1657. et arriveni a Qutdbec. sur la finde juillet. En
1658-1659, le P. Jtrime Lallhniarnt est recteur du Colli.ge Henri-IV a
La Fi'che. Peu apri-s ette nouination.
:e

8 decembrc

1658. dans I'eglise

Saint-Germain-des-Prns. a Paris. un ancien 6ilve dtecc college. Francois d, Laval ile MonligIy. est sacrt .;v~rque de Nouvelle France. II
avail leja dtinland6 1l-P. J.ir6ne pour le suivre an Canada. Les Superieturs acquitscirent. Aussi le recteur de La Flýehe' quitte son poste.
d- :e 1) avr I 16i9. et le jour tiePAqus, 13 avril, s'embarque a La
Roclieilo, av -c Mgr de Laval. it parviennent m a Quihec. le 16 juin
1659.,
oif
le 6 .ait suivani, le P. Jerime est nonoi supcrieur du Colt
Bge eI
tie la Mission. II avait le don du commandcment & un haut
dugr,. On Aui reprochait. parail-ii, one sdverili excessive, mais l'age,
I'expt'iriec-. la vertu lavailtnt corr' . ie
Rorhemonteix, op. cit.,
t. 11, p. 2S8).
Le P;.re Jp.l4r'l.
I:iiiLaland, s,.ize ans durant. parmi maintes difficilt's i t difflTirnds loinrime av'e Mgr it,LavAxl) seadpense ei se
dovoue. II meurt a
I(uibe
Ic
16) novellbre 1665 (cf. Biboiotheca Missionutn. 1. II 192 i . i. II 1927). Vo:r Ils Index dteces tomes).
Sur le P. .lerlime La.lemand, consulter igalement le P. Camille de
RBchr-mnleix. S.J. : Les J.suitcs de la .\oirelle France au xviir sidcte. P'ar:-. Letoizriy. Trois volumes. 1895-1896 : .xiv-488 : 536 : 694
paes-. 'Cf. spI'cialemcnnt.
u le dffail d'un index dtes nom : t. I,
pp. 3:<2 : 381-466
. II, p. 114 : 183 : 190 ; 225 ; 283-288 ; 345).
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En ce mois d'avril 1631, Louise de Marillac se d6pense A
M',treuil, en mission de charitd. En ce temps-la, Montreuil,
proche de Paris, representait un petit voyage pour Mademoiselle.
11 ne faudrait pas que, en 1958, la facilit,' du m6tro et des
autobus. nous le fasse oublier.
Se referant h cette dpoque, l'on a conser\v quelques lettres
de Vincent a Mademoiselle : 31 mars, 2 arril, 6 axril, 11 avril,
13 avril, 26 avril 1631. Ces billets, avec leurs menus details, marquent ,tnouveau la ddlicate qualit6 de la correspondance de
P're. Monsicur VinLouise de Marillac a\ec son u tres homori
F.

COMBALUZIER.

Mademoiselle. La grace de Nre Seigneur suit
av\cq. \ous polur) jamais.

MIon petit voiage que j'ay faict aux champs
d'lui je revins avant hier au soir ma empescwie
de \acquer a l'af(fai)re de Mr
uotire lils, joinct l'occupa(ti)on
des Ordinandz qui recommencbrent hier. Or j'ay
neantmoingt faict retirer parolle du R. P.
Lalentan, principal du CollIge des J;suites, qu'il
!Irc\evra pentionnaire et m'en va p rese;ntemnent
en\oier vostre lettre a Air Yard. i'on m'a diet
que I)itu benist v\'otre travail dont je le remercie
de l•ut Imon cCeur et le prie qu'il \ous rarmine
pl;ine de sant6 et de bonnes ceuvres. .'un des jours
de h.i Iepmiaine prochaine que ju2erez iI propos
pour ,'tre icy aux offices de la sepmaiue s ain;te.
Je x,11uerioie une lettre qu'on m'a adressee
inai- jr nay leu que presentement Ie hillet par
Iqui)l \ous ine mandez que j'envoie aImladamiie lForst
un tableau, un pot et un pacquet qu'on a enooie

e;m!i. liquel j'estois en peine d'enxoier. Ce sera
dei;in Iiieu aidant. Voiez cependant comhien
je

!lis indigne d'employ et de servir ainsy quo je

'3 Francois Wiart on Wyart, pretre du Seminaire doie int-Nico
las idu
Chardonnet, 61ait nd h Marle, au diocrse de Laon. Recu en
1621. :; -int-Nicolas, dans la Communaut6 de NM.Bourd'ise. dis 1627,
il ,-:en vain dcmand6 par son 6vdque le Laon, pour y fonder un edSaint-NicolasLe 26 juillet 1631, Wiart devient prktre habitued
dtli-Chardonnet. et, de 1639 & 16i7, se Irouve iconorne du Sdmninaire
Sai:t-Nicolas. et assisle le 19 juillet 1655, a la mort de Bourdoise.
Wyarl, esprit universel. possddant 'esprit de gouvernement, habilb en medecine, meurt en 1661, a Laon, oil il est appeld par l'Fvique
poi,.
tahlir un seminaire (op. cit.. 1, 199). Son loge (cf. ihidem,
p. .'. dans Lettres patentes du Sdminaire -,de Laon). aout 1661, pub.idans .Mmoires du Clerge, t. II. 656-659, c'est-Zi-dire : Pierre Le
Mrrr ,t1Dorsanne. Recueil des Actes, Titres et .Mdmoires concernant
'.s.- rfires du Clergq de France ;douze tomes, 1768 sq). (Cf. P. Schenhr : listoire du Sdminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, 2 vol.,
190s-1911.
i Voir : Pierre Cotte, Siint Vincent de Paul, t. XIV, sub rerbo :
Fw,!.
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dois. Notre Seigneur me le pardounera s'il luy
plaict. Je suis en son amour
.Mad anoisjelle,
Votre tres humble ser\iteur.
Vincens DEI'AUL.

De Paris, ce \endredi
ii apyril 1631.
A Mademoiselle Le Gras
A Montreuil.
A cette lettre de saint Vincent de Paul (du 11 avril 1631)
d sainte Louise de Marillac, il est utile de joindre deux autres
lettres se rdferant eyalemnent au jeune Michel Legras (elles sont
de quelque dix-sept ans posterieures). Ces missives furent adressdes de Rome & Louise de Marillac, par M. Rend Almeras, les 23
mars 14i8 et 21 juin 1649.
Les originaux se troucent au Berceau de Saint-Vincent de
Paul Landes).
L'ambassadeurde France dont on y trouve mention est Francois du Val, marquis de Fontenay-Mareuil. NO en 1395, Francois du Val fut dlevd avec le Dauphin fulur Louis Xll). Tres
jeune, il accompagna le due de Necers d la ditce de Ratisbaine.
En 1616, it 6tait mestre de camp du Rdgiment de Piemont. Sa
terre familiale de Mareit ,proche de Fontenay-en-Parisis) fut,
en sa fareur, erijgde en marquisat, par Littres patentes de miat
1623 registries au Parlement le 5 mai 1627 et en la Chambre
des Comptes, le 26 juin 1640). (Abbd Expilly : Dictionnaire gBographique... 1764, t. III, p. 221 ; Lebeuf : Histoire de la ville et
de tout le diocese de Paris iditions Auyier-Bournon), t. II, pp.
237-241). En 1626, du Val conduisait a la Cour Mile de Montpensier, fiancee du frere du Roi. En 1627, a it se signale au
siege de La Rochelle, et peu apres est envoyd en ambassade en
Anyleterre, pour le trait6 de paix qu'il ndgocia & la gloire de
cette couronne, el d son retour eut la charge de marechal de
camp, pendant le siege de Nancy. II commanda aussi en cette
qualitd, les armees du Roy en Allemagne, au sihve de Corbie et
d'autres places ; puts il fut pourvu du Gouvernement de Champagne, Lorraine, Alsace et Barrois (Gazette de France, 7 novembre 1665). Nommd ambassadeur du Roi en la Cour de Rome,
il quitte Paris au ddbut d'octobre 1641. It est assez heureux
pour voir le cardinalatattribud a Jules Mazarin, le 16 decembre
1641. 11 apprend e Rome la mort de Richelieu, dcdeddd le 4 ddcembre 1642, et celle de Louis XIII, le 14 mai 1643. La collection
des Ddpeches de Fontenay-Mareuil constituent notamment deux
registres de la Bibliothdque Nationale (ms. fr. 18021 et 18022 et
20562) : N6gociations de M. de Fontenay A Rome de 1641 a 1644.
Au debut de 1644, M. de Fontenay est rappeld en France.
Son successeur, M. le Marquis de Saint-Chamond (voir Annales,
pp. 218-220) arrive & Rome le 15 mars 1644. It devait en repartir le 15 decembre 1644, apres I'dlection d'Innocent X ; il eut
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deur successeurs intdrimaires : M. de Grimonville qui, arrive le
6 fCrrier 1645, reste & Rome quelque quatre mois avant de rejoindre son ambassade de Venise ; puis, de 1645 d mai 1648,
l'abbe de Saint-Nicolas, Henri Arnauld. De ce dernier, on possede, en cinq volumes in-12, publids en 1748, par Paul-Denis Burtin, la suite de ses affaires : Negociations a la Cour de Rome et
en differentes Cours d'ltalie, de lessire Henri Arnauld. abbe de
Saint-Nicolas, depuis 6veque d'Angers...
Pour obtenir plus aismnent d'lnnocent X certaines faccurs
souhaities v. g. le cardinalatpour Michel Mazarin, chose que son
frere Jules, le ministre, desirait. suivant ses dires, avec la nirinme
aidt-ur que s'il s'agissait pour lui d'aller en paradis.
bans ce but, la Cour de France se resolut d'envoyer comme
ambassadeur extraordinaire u
une personne ayreable n. On choisit ainsi, en dWcembre 1646, le marquis de Fontenay-Marcuil,
countu ct aime du Pape, lors de sa premiere ambassade de 14611641i.
.1. de Fontenay-Mareuil quitte Paris vers le ddbut d'avril
16i7. ,t arriv~ a Rome obtient sa premiere entrecue papale le
2 juin 1647.
IU cut sa premiere audience le 13 septembre 1647. et se
rendit autpres du Pape en un train magnifique : douze pages,
quinrz,, staffiers, quinze laquais, neuf cochers, fort superbement
'vetf. 't plus de trois cents carrosses, amenant nombre de personliti's. Pau apres, le 7 octobre 16i7, l'archerý',que d'Aix, Michel, frire du ministre d'Etat, recerait enfin le chapeau de cardinal...
.lprs deux ans d'ambassade, le 12 mars 1649, M. de Fontetoi!i-Mtllriril rercoit l'annonce de son remplacement par le bailly
de Vnininy qui, en juillet 1649. de Naples se dirige vers Rome.
t;ustace Baguonault de PuchlIsse : Le marquis de Fontenay
et
;.iimassade a Rome en 1617 et 1618 dans Revue des Questionu
li.-toriques, 1875, pp. 160-169.)
i.;,utenant gendral, le marquis de Fontenay-Mareuil, meurt
A PaI' ... le 25 octobre 1665.

lI,, son mariage avec Suzanne de Monceau.r d'An.ry, ii laissalt ',rnmiie fille et unique hdritiere Marie-Francoise-Angelique
du \al qui. miarlie, en 1651, avec Leon Potier, due de Gfvres.
decnait mourir au chdteau de Mareuil, le 4 octobre 170(2, dyee de
soixra,,to-dix ans. 'P. Ansclme. Histoire egi&alogique, 3* idition.
1726-i733, t. IV. p. 772.)
i.-S. - M. Boutart, dont parle M. Almdras, dans sa lettre
du
mars 1648. est secretaire de l'ambassadeur (Menoires
w:'
d'Hoii-i Arnauld, B. N., ms. fr. 18024 f. 213 verso.) On signale,
ibidf.-,. 227 v., d'autres activitt's de ce secrtiaire de l'ambassadeur. Arrivd d Rome, fin mai 1647, pour preparer toutes choses
w'i:;.ai:i
res pour l'entree du marquis de Fontenay-Mareuil.
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Leftlrs de M. Almerus

11 n'estoit
m'escrire pour
employer avee
elle reussit, ce
Xez \ 4Iu

Madepmoiselle
l
Le Gras '23 mars 16iiS
D eRome cc -23 mars 1648.
Madamoiselle,
point necessaire que vous prissiez la peine de
I'afaire de Mr vostre filz. II me suflit pour i'y
ardeur de scavoir que c est son affaire et que.
-i
sera A \otre contentement et au sien. Vous pou-

as-uIrefr
S

adamloiselle. que je n'y obmettray aucun ý-in.

Si tost que j'ay requ la lettre du Roy, je fIay pnrtoe A Mr I' \mbassadeur. qui in'a promis d'y faire, h vostre consideratimn Pt
pour Iths urandes reo-iininandationis qu'on luy en a faict's. Iolut
ee qu'il pourra. Et encor que le pape, auquel it m'a diet en axvir
panrl di'pui- peu plusieurs fois et reprdsente toutes los raisons
que Mr vostre fils alligue soit toujours difficile et colnine inexorable. ii veut tenter toutes les voyes imaginables. Et en effet il
a doesja coiinmenlll
de faire de pressantes poursuittes aupres de
qunlques Canrliiaux. par le moyen desquels il esibre I'obttenir.
Et de la fa(i q(u'il m'en a parle, je voy qu'il Ir,-nd rette affaire
a creur et n'v obniet aucune diligence. lais elle denandid un
polit "peu de patience, avec laquelle s'il plaist i Dieu. Mr vo-stre
fils aura I'accomplissement de ses souhaits. Mr Boutard anp;•;
duqii'l j'ay faict encore ma sollicitation pour y porter de phiu
en pluIs Mr l'Ambassadeur et v aider de ses conseils et de ses
.-oins. ina respondu la mesme chose ; et jo 1'y \ois oxt rnleitennt
affletioinni
et soingneux, de sorte, Madaminisiello. que la chl-w
'.-t en fort hon cheniin. Et de la fa'on qu'ils n'en nnt parle tu
i iux.
je pense (u'elle n'a pas besoin d.' lIur estre davantace
roic)nmianda

de

France.

J'auray

soin

nannlroins

de teinm

oni

tems de \oir coinme elle s'avance et \ous-'n donner axis, priant
Dieu que le tout riussisse it sa plus grandie lonir, au salut ,d
Mr vostre filz ets
vostre satisfaction. prenant part en tous xiil
intdrits comme coluy qui est ii y a lon., temps et sera toujourM\adamoi-elle -vntre tris humble et tir;obhissant servitenr.
ALMIERAS

Je ime donnay i'honneur,

indigne prestre de la Mission.
il y a quinrze jours. d'escrire a

Mir vostre filz : je ne le fais point

a

present, espdrant que

vonu·

luy ferez part de celle-ci. Avec vostre permission n6antmoins je
me recomrnandera tris humblement i seýsprieres. comme je
fais aussi aux vostres, NMadamoiselle. et i crlies de toute v\stre
S(ain'te Communautd.
susrrition. A\ Madamoiselle Mladanioiselle I.e Gras a P'aris.
N.-B. cctte autre

A ei';te de cette suscription. Mile I.o Gras a ajoute
: 'l Monsieutr Monsieur Le G;ras.
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a Mademoiselle Le Gras (21 juin 1649)

De Rome ce 21 juin 1649.
Mademoiselle, j'ay receu avec grand deplaisir la nouvelle de
votre 2 grande afflcition t l'esgard de la personne que vous
nommez. Je ne vous en console point parce que vous estes entiereinent conforme A la volont6 de Dieu et que vous scavez qu'il
ordonne tout pour le mieux ; selon quoy vous verrez qu't la
fin le tout reussira t sa gloire et au salut de l'Ame de cette personne qui vous est si chore, A I'intention de laquelle nous avons
faict ce que vous nous ordonnez. Mr de Horgny '( qui j'ay faict
vos recommandations et qui vous remercie trbs humblement) a
est6 dire la messe A St Pierre. et moy, indigne, a Ste Marie
major. qui sont les deux plus grandes devotions de Rome : et
d'autres encor ont est6 t diverses 4glises de grande devotion ;
et. s'il plaist t Dieu, nous continuerons encor avec grande affection. prenant tous part dans ce qui vous touche. principallempnt a un suject si important. dont je n'ay point n6antmoins
coiinuniqu6 le particulier sinon ii Mr de Horgny. et ai pri6 les
autres seullement en gtndral de celbhrer selon votre intention.
Deux choses en la votre m'ont extrmenement console. La I'"
que votre ddvotte et charitable Compagnye augmnente en nombre pendant ces nrauvais temps. qui est une esppce de miracle.
aussy hien que d'avoir est6 touttes preserv6es tant i la ville
qu'au village de tant de persecutions et misbres qui ont est4
presque universelles : en quoy la Providence de Dieu s'est montree aussy merveilleuse sur votre Compagnie que sur une lettre
que St Bernard dicta und fois sur un sujet important A la gloire
de Dien en un jardin A descouvert et pendant une grosse pluye,
et nir fust mouillie en facon quelconque. Et au mesme temps
qu'il pleuvait partout A l'entour de 1'kcrivain. il ne pleuvait
point du tout sur son papier, qui demeura aussy sec que pendant un fort beau soleil.
Je rens done graces A Dieu de tout mon cceur de ces deux
mer\eilles et prie N.-S. qu'il continue et augmente ses bdnddictoins sur votre personne. Madamoiselle, et sur toute votre famille
et Communaute et vous supplie trbs humblement assister de
vos pribres cette maison-cy pour tous ses besoins et moy particulibrement pour les miens, qui sont les plus grands et ce me
sera une nouvelle obligation d'estre toute ma vie, Madamoiselle.
vostre trbs humble et tres obdissant serviteur.
ALMERAS
indigne prestre de la Misison
Suscription : h Madamoiselle
Madamoiselle Le Gras t Paris
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LA JOURNEE DU TIMBRE SAINT-VINCENT
(6 d6cembre 1958)
BERCEAu DE SAINT-VINCENT DE PAUL

Si un timbre de Saint-Vincent devait etre 6mis en terre de
France, le Berceau semblait tout indiqud pour etre le lieu de
cette cCremnonie. Les autorit6s du ministere des P.T.T. Font cornpris et ce modeste coin des Landes est devenu pendant une journee un centre d'attraction au sens etymologique du terme.
L'artiste graveur du timbre, - M. Piel, - un des sp&cialistes de la taille-douce, au service des P.T.T. - a fort heurnusement saisi et represente les traits classiques du grand saint
du grand siecle. On retrouve avec plaisir, dans la figurine. la
figure sympathique de saint Vincent de Paul (1581-1660), telle
que l'ont vue et reproduite les maitres du burin, Nicolas Pitau,
Pierre van Schuppen. Rend Lochon et Girard Edelinck, s'inspirant tous du portrait de Simon Francois, dress6 peu avant
1660.
Les Directeurs regionaux des Postes out mis un soin particulier a faire de cette journie une reussite technique. Mais ils
ont su ajouter, a leur competence apprecide, la chaleur de sympathie, ofi F'oi devinait, a travers les fonctionnaires d'une vaste
administration, le coeur francais toujours sensible aux valeurs
morales que represente Monsieur Vincent. C'est pourquoi on
peut dire que cette journee du timbre n'a pas Wte seulement
celle des philatelistes de profession et des collectionneurs amateurs mais un hommage k notre Saint Fondateur. D'ailleurs, pour
rester fidble h I'esprit vincentien, il faut ajouter que 1'ensemble
de la journee a su garder une note simple et familiale. A une
dpoque oi la publicitO tapageuse excelle dans !'art de ,,faire
mousser , les evdnements et les gens, on a pu constater que
cette cermronie n'a eu, ni dans sa pr6paration. ni dans son dBroulement, la moindre allure de propagande, de publicitd commerciale, d'exploitation financiere, et il faut savoir appr6cier le
merite de M. le Supdrieur d'avoir su resister h ces diverses tentations modernes.
Le refectoire des petits orphelins fut choisi pour ce Bureau
d'emission. A cet effet, plusieurs guichets furent dresses oh trois
jeunes postieres mirent au service de la clientele envahissante
leur serviabilit6 souriante. Un personnel masculin 6tait chargd
de 1'oblitdration, car ce bureau de vente est aussi le bureau d'expddition. Une ligne tdl6phonique supplnientaire recevait les
commandes des acquireurs Mloignes. Dans cette mnme salle, bureau de poste (phnWmre, le service postal avait realisd une exposition de timbres h thýPmes historiques, religieux et artistiques.
Six grands panneaux-vitrines dclairds de tubes fluorescents etalaient ces miniatures et ces couleurs, retracant en quelques evocations des pages magnifiques de notre histoire. Des documents
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autographes de saint Vincent permettaient de faire plus ample
connaissance avee notre fondateur et reliaient le present au
passe. De plus, a I'endroit le plus visible de ce Bureau pro\isoire,
deux autres panneaux semblaient presider A l'ensemble : le portrait de saint Vincent de 1654 (conserve au Berceau) et le timbre
en question vis-h-vis, sur un fond coloriB qui representait en lignes stylis6es une Fille de la Charit6 dont I'ample cornette exprimait un g6ndreux envol, un fraternel accueil. A travers la fen&tre proche. on apercevait dehors le vieux chine qui etendait ses
branches.
Bien avant le jour de 1'emission, amis, connaissances. proches. avaient demande la grAce d'obtenir le timbre du premier
jour. En ce matin de l'ouverture, un flux et reflux incessant vint
battre les murs du Berceau. La gendarmerie du canton avait
prevu un discret service d'ordre pour les voitures qui venaient
se parquer sur la place, devant la chapelle. Mais les portes du
Bureau resterent closes jusqu'A la cer6monie proprement dite.
Cette derniere consiste A imprimer la premiýre obliteration
aux timbres nouveaux collis sur des enveloppes ou cartes sp&
cialement congues pour ce jour-la. Ce tampon, qui porte , Premier Jour - St Vincent de Paul - 6 dWcembre 1958 - St Vincent
de Paul , sera ensuite detruit, ce qui donnera a ces timbres une
valeur particulibre.
M. le Directeur des Postes avait fixd A 9 heures precises la
mise en marche de l'appareil. Cette impression, en effet, est
rdaiisee par une machine spkciale qui se declenche automatiquement sit6t que 1'enveloppe est mise on contact avec le plateau d'acces. Cet appareil a le volume d'une machine a dcrire
, baby ). alimentde electriquement, elle permet plus de rapiditd
da,.. le travail.
Quelques minutes avant I'heure V, tout le personnel postier
est h son poste, c'est le cas de le dire. Dehors. amateurs, acquereurs. collectionneurs et acheteurs, battent la semelle. M. Beuste,
superieur du Berceau, salue un chacun et demande que la premiere enveloppe soit expddide A S.S. le Pape Jean XXIII, la
deuxicme au T.H.P. Slattery, puis aux diverses personnalites religicuses et politiques des pays ofi les ceuvres vincentiennes
prosperent. Le Directeur des Postes s'empresse de r6pondre a
M. le Sup6rieur que, sit6t apres l'impression, une voiture sp&ciale amenera ces divers envois a la gare. Cependant, M. le Directeur fait remarquer et constater qu'il manque encore une minute et que la machine ne doit se mettre en marche qu'a 9 heures. Toutes les montres-bracelets se retournent sur les poignets
et les regards penches suivent gravement les aiguilles I Oh I
lecon de precision et de ponctualite de notre administration 1
Saint Vincent en eut tird quelque enseignement !
A 9 heures, un beau cachet d'encre fraiche et limpide imprime ses caracteres neufs sur l'enveloppe du Souverain Pontife. Puis vient celle du T.H.P., du g6ndral de Gaulle, du President Coty, de la Reine d'Angleterre, du Roi Baudouin..., plus de

-

632 -

trente chefs d'Etat recevront cet hommage et la plupart out dej~
r6pondu pour exprimer leur reconnaissance.
Les portes du Bureau s'ouvrent alors et laissent pen6trer
tous ceux qui jusqu'h ce moment patientaient au dehors. Des
societes philateliques out envoyd des repr6sentants qui apportent,
daus leurs serviettes, des milliers d'en\eloppes. Une immense
table permet a chacun de se livrer & son travail. En peu de temps
le Bureau , Berceau , connait un trafic intense ! Portes qui
s'ouvrent et se ferment continuellement, homnes. femmes qui
entrent, sortent, interrogent... ; postieres qui decoupent sans
cesse dans les grandes feuilles pointillees de multiples
St Vin$
cent de Pault . Le tel6phone sonne sans arret, tandis que la machine gresille continuellement et engloutit des kilometres d'enveloppes pour les riserves avec le precieux cachet ( Premier
Jour... - :d'autres postiers. A c6te des guichets tamponnent t la
main. a un rythme de plus en plus acceler&. Et ces bruits sourds
sur ia table composent un fond sonore de tam-tam fdbrile...
M. Maurice Adam en a les oreilles rdjouies et notre cher Ancien
du Berceau circule a travers cettl salle laborieuse en contemplant
sa victoire. Car encore une fois \M. Adam a gagne la partie et il
proclame les louanges de M. Eugkne Thomas. ministre des P.T.T.
Ce dernier, on effet, ne pou\ait assumer la responsabilit6 de
voir la France parmi les rares pays n'ayant pas son timbre de
saint Vincent, et. apres maintes instances de M. Adam, il acc6da
A ses demandes, en emettant par la meme occasion le timbre de
Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. Le fait que le timbre de
saint Vincent porte une croix rouge doit certainement indiquer
que les spheres ministdrielles ont voulu mettre en relief I'aspect
philanthropique, humanitaire et social du Fondateur des Filles
de la Charitt, - mais ceci est un autre probleme... et M. Adam.
en ce 6 d6cembre. apparait comme le Grand Directeur de la
Poste-Berceau...
Jusqu'au soir, les acquireurs n'arreteront pas de s'acheminer
vers ce Bureau, oi des pancartes colorides les conduisent depuis
la grille d'entree.
Un repas reunira toutes les personnalitds de la journde ;
Mgr Matthieu y apportera l'honneur de sa pr6sence et le charme
de sa conversation.
Puis les autos se disperseront.... le tdlephone espacera ses
appels.... la salle s'6claircira et I'heure de la clOture mettra un
point final. Les postiires souriantes malgr6 leur fatigue, demanderont a M. le Superieur un autographe et un vrai (on ne sait
jamais..., dans ce Berceau, il y a des vedettes inconnues !), nos
s6minaristes visiteront une derniere fois l'exposition.
Le Bureau a ferm6 ses portes pour ne plus jamais les rouvrir. II n'y a qu'un premier jour.
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TI.'.rts ,narialsde Thomna.s ,aKhnmpis..., 1958,
256 p. Le Puy, editions Xavier Mappus, 52. axenue Foch.
N.-B. - On peut acquirir I'ouvrage en s'adreSsant it I'auteur. 23. rue Carnot. Marvejols (Lozere).
Thomas a Kempis, I'auteur inconteste de I'lritation dr Jesus-Christ ;1380-1471), a compos nmaints autres traites spirituels. Nous avons encore de sa plume trente-neuf 4rits conserves en latin : a, Sermons et conferences : b) I.ettres ; c, Opuscules ascdtiques et mystiques : d) Opuscules de devotion , e) Travaux historiques, biographiques et hagiographiques. La meilleure
et la plus rdcente edition d'ensemble reste ceelle, bien connue,
de Michel-Joseph Pohl. en sept volumes 1902-1922).
Ayant eu en main I'ddition de 1601, due i Henri de Sommal,
M. Triclot I'alue. avec ardeur. la plume ii la main, et en a
extrait divers passages se reftrant it la Sainte Vierge. L'on sait
que 'limitationde Jesus-Christ ne parle pa- du tout de la Vierge
Marie. De cette cueillette rmariale (parfois une phrase. un paragraphe et plus rarenient un clhapitre . M. Triclot nous appurte
soixante et onze textes numerottýs. Apre- les avoir rnis dans
leur :iontexte. I'auteur les a traduits d'une plume facile et habile : qualit6s que lui connaissent hien ses tidl-les lerteurs. Avec
une souriante ardeur il les a translposs en un1 francais moderite. Accentuant la phrase halanc
ti I'oriiinal. son cdito'ur
de
a \vulu la rendre sensible aux yeux les plus distraits par I'artiAndre TRICLoT. -

fice typographique

d'une

[prtsentation

rytlii•ec

et

a-ssnancee.

D'une plume alerte, ces textes marials. setiiiiinns lant- die pa;:e<
aerees et agreablement presentees, constituent la noi-sson de
ceter annde : glanes. epis, coupures, bouquets... Ce sont tout autant de themes de minditations pour les predicateurs pt pour
I'art'e des divers groupeiments marials p. 249;.
On ne peut ici que recomnnander clhaudenent celte nou\elle
pri:uve de la flamme n:ariale de M. Triclot, dont les deux volumes le second va paraitre proctainement), se presentent parmi
les imeilleurs de l'annte mariale 1958. Pour son compte, le traducteur ressemble i Thomas a Kempis : i tous deux, ' f'inaction
i1)Kempen ýp. 9), n'c-t pas aux IPay-Bas. in.is en Allemagne.
L'ineunable de Jean Tritheim, - Ic P;,re liela bibliographie .,.M. Triclot ne !'a pas vu, il en parle. d'aprcs. la revue Ecclesia. II n'(st d'ailleurs pas de 1497 mais de 1194 ,p. 16). Chose etonnante. M. Triclot
n'uliiise pas les travaux ravissants de son confrere d6funt Henri
Desmet. un fervent de i'lmitrtion, dont il a donntuine edition ecrite
et commentes avec autorit6 et feu.
Lee pages d'Henri Desmet. Au foyer de I'lmitatitn, restent une
savoureuse 6vocation biographiique tieThomas a Keimpi. voir A.nntles, t. 119-120, pp. 186-187). etc.
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reste la chose la plus infects... et la source de tou' les inaux
(p. 10).
On pourrait aligner quelques remarques, et renvoyer a d's
passages specialement heureux, mais il faut se restreindre ( .
Pour sa part, le patient lecteur aura i cceur de savourer ces
textes marials. dont la cueillette fut pour M. Triclot joie et justification de toutes ses peines. La cause mariale a les serviteurs
qu'elle inerite.
F.

COMBALUZIER.

Siiri JUVA. - I'yhimis ja Rakkaus. Sosiaalihuollon isan Vin,',ntius Paulilaiscn romnaani (1581-1660). Kirjoittanut Siiri Juva.
Helsinki. 1957, Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliiton
julkaisuja. 292 pages.
Durant nombre d'ann6es, Mile Siiri Juva, professeur it Turku
(Finlande). saisie par un profond amour pour saint Vincent de
Paul, a 6tudiC !'euvre el la vie du grand Saint. Elle lui a c,,nsacre sa Wthi,
s doctale, •crite en francais, et soutenulr A lIIsinki, le 16 septembre 1939. Les Annales (tome 104, 1939. pp.
758-759), en out parle.
Sur cette vie et dans le cadre des preoccupations de Fauteur, voici un roman sur 1'euvre sociale de saint Vincent de
Paul : Saintetd et amour. C'est un roman oi Vincent de Paul et
Louise de Marillac tiennent les premiers roles. De ce travail,
h6las. pour nous ! sa langue finnoise le defend contre nos 16gitimes curiositis... II doit 6tre prochainement traduit en francais
et reproduit i quelques exemplaires dactylographids. On rfconnait A nouveau le culte de Mile Juva pour saint Vincent de Paul...
II mirite largement cette humble mention dans nos Annales...
F. C.
Martialis VERSIANI dos Anjos (Cong. Missionis). De Spiritu
sancto anima Corporis mystici juxta doctrinam Litterarum
encycliclarum Mystici Corporis. Dissertatio ad Lauream in
Facultate Sacrae- Theologiae apud Pontificium Athenaeum
Angelicum in Urbe. Curitibae (Brasilia), 1957, x-112 p.

Approuvde le 9 mars 1956, cette thbse a dtd soutenue, en

juin suivant, a l'Angelique. Quatre chapitres : Corpus et anima,
Spiritus Christi, Duplex Missio, Praesentia et operatio.
Une assertion de Mystici Corporis (19 juip 1943), proclamant
I'Esprit saint, dine du corps mystique, constitue cette thAse de
Rome. Une vue d'ensemble, en trois points. resume les conclusions gendrales de cet effort theologique.
Joseph LACHOWSKI, C.M. - The concept of Redemption according
to the Gospel of St John. Dissertatio ad Lauream in Facultate Sacrae Theologiae apud Pontificium Athenaeum Angelicum in Urbe. Romae 1958, 138 p.
Bien que le mot de Redemptio, v.g. Lutron en grec, ne se
rencontre pas dans le quatriime Evangile, I'idie y est repr6-
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scntde en d'autres termes. La presente these ;en anglais), soutenue h I'Angdlique, 4tudie ce probleme. Le chapitre I, pp. 15-36,
rcl\ve et classe cinquante-deux textes johanniques sur la doctrine de la R4demption. Le chapitre II, pp. 39-113, en fait 1'ex&gese. Enfin, Le chapitre III, pp. 115-129, en ktablit la synthese
doctrinale. Xl1ritoire et soigneux travail.
Novendiales preces ante nativitatem D.N.J.C. quas a prophetiis
vocant a Josepho TAMAG.NoME, C.M.. in unum collectae et editae cum cantu gregoriano rythmicis signis a Solesmensibus
monachis diligenter ornato. S.E.I.. 1958, 36 pages.
Neuvaine de prieres preparatoires A la fete de NoMl. Originaire de Turin, cette devotion remonte a V'an 1720. Elle est encore utilisee en Italie, aux Etats-Unis. etc... Due a la devotion de
Gabrielle Marolles delle Lanze (une dirigee de M. Amosso, Iazariste de Turin), cette suite de prieres fut compos4e par M. Antoine Vachetta. Textes proph6tiques. psaume I.aetentur caoli,
liyvine En clara vox redaryuit, Magnificat, les antiennes 0.
M1.Tamagnone a rajeuni la prdsentation du chant de ces prieres. De lA cette brochure. ce forniulaire.
Ks. Fr. BACZKOXVICZ. C. ... Praw'o Kanoniczne. Podrecznik lia
duchowienstrwa. Tom trzeci. W\danie trzecie. Cracovie.
1958.
n-758.
Troisimre volume du Manuel de Droit canon, dfian savoir
de nos confreres polonais. MM. Joseph Baron et Wladislas Stawinoga. Voir Annales, t. 122 '1957), p. 486.
FeIteigen van de Congregalie der

Missie.

Panningen,

1958,

36 p.
Supplement lazariste pour le .Missel a l'usage des Filles de
la Charit6 et Freres de la Mission : texte latin, traduction ncerlandaise. Le tout est illustre par les commentaires historiques et
spirituels dans le genre Feder, Lefebvre, etc (cf. Annales, t. 119120. pp. 386-395). Ce travail fait grand honneur aux presses et
au soin du FrBre imprimeur Albert van Eijck.
C. VERWOERD, C.M. - Bedevaartplaats van Die Bedroeffde Moeder. Thans Parochie kerk van O.L. Vrouw van VII smarten
te Panningen.
Cette brochure de trente-deux pages de notre soigneux confrbre. M. Verwoerd, represente quantit6 de recherches et d'attenti es notations. On sait que plus le sujet est modeste, plus meritoire gendralement est le labeur pour reunir de serieuses donnees. Ils'agit ici d'un pelerinage local a Notre-Dame des SeptDouleurs, qui est devenue la paroisse de Panningen. Datant du
xvwi sidcle et deux fois reconstruite, 1'dglise paroissiale marque la ddvotion des fideles limbourgeois a Notre-Dame... et la
brochure redit les soucis historiques de i'auteur, bien connu B
Panningen.
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Riondom de Grafzerken in de voormalige Abdijkerk te Sustereai
1958. N. RoozEN, C.M., 128 p. (15 sur 21 cm.).
DG a notre confrere, M. Roozen, ce soigneux et remarquable
travail sur les inscriptions tuniulaires entass6es dans 1'eglise de
Susteren, sera ulttrieurement analys6 dans les Annales ; il est
ici signald sans retard, en insistant sur la valeur et le soin de
cette notable pul)ication.

AItMES

DE

JEAN

XXIII

A l''xemple de tous les Papes
qui I'ont preced6 depuis plusieurs siecles, Jean XXIII timbre
son ecu personnel du regnum ou
Liare surniontant le chef. DerHiicre 1'*cu se trouvent deux cdls
pIassdes en sautoir, l'une d'or.
I'autre d'argent. lides d'une ceinture du m.me, chargde de croisettes de sable.
Voici la description generale
des armes : de gueules
a la fasce
Z
d1targeU
i

t.

ai

la

LOtu

lU

Ilau
atuel

rocliant sur le tout, accompagnme en chef de deux fleurs de Ivs
d'argent : et au chef patriarcal de saint Marc qui est d'argent au
lion passant, ail6 et nimbe. au naturel. tenant de la patte droite
avant, un livre ouvert portant la 6egende : Pa. tibi Marce erangelista menus.
En latin, voici d'apres les Acta Apostolicae Sedis 1958,
p. 903, la lecture tout aussi claire, des dites armes de Jean XXIII:
Scutum in inferiore loco rubrum, zona argentea intersectum
quod mediam prae se fert turrim et ex utraque parte argenteum
lilium. In superiore loco argenteum, ostendens aligerum leonem
S. Marci. nimbo caput circumdatum ae dextro anteriore pede
librum sustinentem cum inscriptione : Pax tibi Marce Evangelista meus. Imminent scuto Claves deccusatae ac Tiara de
more.
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NACROLOGE
MISSIONNAIRES
31.
32.
33.
3i.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
4i.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
6o.
61.
62.

1958
Pawellik l'ius,, prtre. dec., Cracoie, 17 juilet 1958 ; 63, 41.
Ma.rva ,Angel, pretre, dec. Sevile, 19 juillet 1958 ; 69, 53.
Gastineiram .ModP.to), prctre, Culabozo, 30 juillet 1958 ; 60, 39.
I'zizyna Jan). pretre. dec. Varsovie, 29 juiilct 1958 ; 77, 57.
-,'.inka Franz). pretre, dec. Iraz, 12 auot 195S ; 79, 55.
Vuiirel Jaimue, pretre. d&c. Etche, i5 aultI 195 ; 69, 52.
lcary \Vincent), prClre, dce. Emmiitobur, , 19 auot 1958 ; 46, 26.
Taillcfer ,Barthlieemy). prilre, Paris, 30 autit 1956 ; 87, 63.
Garcia Jose). pritre, dec. M.nille, 27 auit 1958 ; 73, 56.
Keegan Arthur,. pritrv, dec. Brooklyn. 2 octobute 1958 : 68. 46.
\\ir-ig .Joseph;, coadj., dec. S. Jose del Costa Rica, 2 oct. ; 72, 53.
Bi.eubis Henri), pretre, dec. La Teppe, 9 octubrc 1958 ; 80, 54.
lninocenzo (Benedettol, clere, dec. \uples. 3 octotbrc 195 ; 20, 4.
dc. P'aris, 1; uctobre 1058 ; 77, 34.
Bergeret Jules), prtrel,
I2 I.ir.1'.i8 ; . .G6.
lixa Pawl. prtlre. de. Cra'iccai,
i.t'r:-es Julio), pretre, dec. Cebu, 23 octobre 1958 ; 50, 32.
Me Elligott Patrick), prttre, dec. Dubin, 26 ocLobr' 1958 ; 79, 51.
-\,guez L non),
prutre, dee. Ger, 5 uclubre 1958 : 42, 23.
Avizuu Juseph,. protre, dec. Luj'an. 2 novembre 1958 : 82, 60.
Bule iJanez;. pretre. dec. Zupeca, 5 novembre 1958 ; 54, 32.
A\;tolin \Nlillan,, pritre, d'c;. Madrid, 27 octobrf- 1958 ; 63, 45.
iiuinaliu Juse), coadj.. Madrid, 6 novembre 1958 ; 80, 49.
BJude Jacq.ues.
clerc. dec. en Alydrie, 19 nuvembre 1958; 24, 5.
\an Ginneken Ch.). prItre, tlouriain-Lessi-nes, 26 nov. 58 ; 70, 49.
Fa lion Letter,, pretr,.. dec. Saint-Louis, 2, novbnitire 1958; 56, 38.
,,lyxsik Toruasz;, pretre, dec. Puznan, 20 :inv,,vmlre 1958: 68, 68.
Schiradcr ,Nelson), preire, dde. Jacks~.on 30 . e,\rmre 1958; 61, 42.
Br.-,ren .Louis). pretre, dec. Susteren, 3 d!cenibre 1'958 : 44, 22.
KiNichteiheuter R.;. pritre, dc. .Vew. Orlimn. 5 d>rc-embr. 61, 49.
1;arijs Antoine;, prtire, dec. Paris, 24 decemllr' 1I95, ; 76, 56.
i i, 28.
Hir Antal). prtre, dec. Torokbuli, t llungrie;. i l'r. 1'.•S
Miillhr jstvan,_.
coadj., dec. l'lasztri Hongrie . 1; i'e. ; 71, 46.

1959
i. ,0i,,nnell Michel . pretre, dc. P'errycille-. 2.i9 d-r. 195S; 61, 42.
2. l1 :i..van .loseph.. pr ltr&,d't . ;,iiit-Luis, 2;9 i-.
195. : 7•. 56.
:3.
, ril .i,.s).
coadj.. dec. Maudrid, 2t d\c. 1...
; 7, G.
SCEURS
i' E.-(';.:n,
rl,,
d'" -uld .tba
.,.-;z IPail''inlli, . ll pilal. P ,'l
\ i'nl- A\n *llnia,.
H16pital, P'la(sencia ,Espa nt. : 50. i0.
.i:..
a

1M.lKu-ar.oi.

Arros
11opital, Los .-

Espaglne .

. 35.
: 'u;

1, 20.

: .> 30.
iu:,-i Eui lalquia;. A.u iiOii .lult. 1iJ Pie rii. l': .'rti-Hiri
A-ile de Vicillard.. M.larid : S2. (i4.
,1Miaxiinna.,
;. \Maria), Maison Cenlrale, Moddid ; 61, 35.
\,i u. lia del., IIpital civil. San eb stiaun Esp,•g.int; : s•. ';.
ai.,
civil. Bilbao : 83. 63.
Li: .,,.n .Catalina. H1pita:
PiTi1< ,irsario), Asile San Mamins. Bilbao : 46. 2".
Z;*

Paul

Virginie , Hilpital-flospice. Ham

; 62, 33.

A! * Marie-Rose). Maison de Charite. Monolieu : 67, 45.
Cl.:i.

Eulalie , Maison de

L)a,

\Virginie1 . Maison

Chiirile, M'"Itelie

Saint-Vincent. Musilnei.

:.

"'2.56.

: 80, 57.

B _':-h' z
akro.ine), .Maison Central-. .Ia 's' -.L?;'
I e.ij
77. 54.
I
j'-r Marie). Maison de Ret:raite. Dull A llric;eh
; a5, 46.
' .1 Thri'se,, Ma;iis n de helriltp. Iult .\ulr he
: T7. 61.
,hI, dila'. Colonic d'Alinrs,. S'alzbury Aulriche. : 30. 13.
li:,i.-rs
Marguerite). Maison Gentralc, Colonn
; 78, 53.
:
i. i3.
llaliM
D iiiniqiul). .Maison de Ritraile. Mari,,lia ,
t ia, !alir : 70. I'l
I).
';,ize Emi ie,. Maison de Rertaile. .la ,rial'
'-,
:
E-p:gn'
Carlina . M.iision ide Chiaritb. BRarrelr, n-, V'i,
P,
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Zietak ýNahllaliee, Urphelinal, Curiliba Brdeilj ; 85, 66.
i, 57.
Deneef Stlphlaniel, Villers-len-Heest iBelgique) ;
Boniver Aurile, Maison e•utra.e St Vincent, Ans-les-Liege ; 72, 50.
Botto (Angese), Monistero-Sienne (Italie) ; 83, 61.
Capanna T'retrsa), Monistero-Siewne ltalie) ; 93, 64.
Santini Teresa). Monistero-Sienne (Italie) ; 86, 63.
Burgio Calougera;, Maistn de tReraite, Mariyiano jItalie) : 56. 30.
Kotlinska .Marie), Maiun Gentrale, I'(rsocie ; 60, 31.
Sznmicka Stanislas), H6pilal St Stanislas. Varsovie ; i4, 20.
Doyle 'Julia), Maison d'Etudes De Pa.ul, Brooklyn Etats-Unis)j 66, 45.
Brandao Rita). Collihge, Diamanlina lBrtsil) ; 75, 53.
Viihena ,Malria', Santa Gasa. Ot'nmpaluha Bes;l) : 92. to0.
Ayala CGoicepciun;. Birenai-.ane. PI'qltncia Espagne) : 81. 63.
Galianto Maria , La Caridad. 0(ol Espagile) : 6. 46.
Saez ,Praxedes). Hlpital, Cntlruenigo ; 50, 29.
Larrainza-r CLarinen . Hlpital-Clinique, Saitan•ituca Espagne) ; 68, 4i.
Fernandez Tozmasa;. Aliends. Le¢a/ues Espagne) : 57. 33.
Olmos IMar.a;. Col-ge N.-D. de los Renmedios, Santiago ; 84, 61.
Vidaurre 4;regoria , Aliemn's, S•itiay'o ; $8, 61.
Galparsoro Maria;, Hopital gen-ral, Madrid : 70 .48.
Ersenanza. Vera de Bidasoa (Espagne) ; 86, 68.
Arltaga .Francisca,,
Mainot :Valerie), H6pital, Loos-les-Lille ; 93, 59.
Lemaitre Marie;. Maison Saint-Andre. Reims ; 80, 60.
Gentile Lucie,, Maison tie Retraite. Marigliano Italie) ; 15. 52.
Listello (Marie), Maison de I'lmmacuide, Lusepna Italie, : 69, 45.
Gtiislno Giuseppina-. Maison de l'lmmacul6e, Luserna Italie) ; 86, 61.
Jurkiwcicz .JIsphe'. Maison Centrale, Cracocie ; 64, 38.
Dupuis Ei,,li -, Hute'-Dieu, Douai ; 72, 33.
Perry Eli-sab.th)i. Maison d'Enfants, Monsac ; 89, 70.
Bertrand ,Marie), H1pital Lesbazeilles, Mont-de-Marsan : 58, 33.
Cappelaere 'Julictte), Maison de Charit6, Clichy ; 86, 66.
Pichard (Mariej, Maison de Charitd, Valenciennes ; 54, 32.
Huguet 'Pauline), Maisun principale, Paris ; 72, 50.
Muckensturm (Alice), Asile de Bonniere Le Mans ; 80, 59.
Caldi Enuma), Sourds-Muets, Sassari (Sardaiane)
92, 73.
Guerrieri Maria), Iniirmerie, Sienne (Italie) ; 64, 43.
Gallucci Maria), Orphelinat. Vietri-sur-Mer (Italie) ; 66, 45.
Romano 'Jeanne,. Hopital Saint-Janvier, Naples ; 89, 67.
Budzun Eldonore), Gdynia (Pologne) ; 57, 34.
Gannon :Susan), Hipital Sainte-Marie, Troy (Etats-Unis) : 82, 51.
Lopez Francisca), Asi:e-Orphelinat, Bilbao (Espagne
; 77, 52.
Fernandez '.Muana:,
Hppital San Carlos. Madrid: 72. 47.
Civil :Mercrdd;-), Sanatorium , Jose Antonio ,, Valencia ; 38, 17.
Oiarte Encarnacion). College de la Paz, Madrid ; 81, 63.
Rodriguez M.-Ana,, Maison Stc-Louise. Rafelbunol (Espagne) : 70, 45.
Chemin (Henriette), de St-Georges de Lisle, H6tel-Dieu, Rennes; 62. 10.
Cuming 'Mary), Priory, Mill-Hill, Londres ; 79, 54.
Barry (Mary), Maison St Joseph. Birmingham ,Angleterre) ; 74, 54.
Boylan Angela). Maison Ste Edith, Leigh-on-Sea iAngleterre) : 84, 55.
Walsh (Hannah), Maison St Vincent. Bristol 'Angleterre) ; 80, 55.
Cleary ,Mary), Maison St Vincent, Dublin (Irlande) ; 62, 57.
Lobl (Pauline), Maison de Retraite, Suit (Autriche) : 76, 50.
Morcinietz ,Agnes). H6pital, St Pollen (Autriche) : 66, 45.
Pitas (Julienne), Hspital general, Graz (Autriche) ; 81, 62.
Kowalska 'Bronislas), Maison Centrale, Yarsovie ; 72, 53.
Witaszek (Francoise), Maison Gentrale, Cracovie ; 87, 66.
Curion Ada), Maison Centrale, Turin ; 54. 33.
Murray (Catherine), HOpital St Vincent, Bridgeport (Etats-Unis) ; 69, 44.
Groeninger (Margaret), Vi:la St Michael, Baltimore (E.-U.) ; 73, 53.
Welty (Jos6phine), Hdpital De Paul, Saint-Louis (Etats-Unis) ; 79, 57.
Segliers (Celina.) H6pital Ste Marie, Evansville (Etats-Unis) ; 67, 45.
Marquez (Zoila), H6pital. Ibarra (Equateur) ; 70, 35.
Rivero (Teresa), Maison centrale, Buenos-Aires ; 74, 43,
Epigner 'Anne-Marie), Hospice Saint-Nicolas, Metz : 92, 61.
Roux Siizanne). Hopital des Enfants Assistes, Bordeaux ; 66. 42.
Januel (Marie), Prdventorium, Varades ; 89, 70.
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Randu Julie). Maison Saint-Paul, Lyon ; 86, 67.
Cottin Marie). H6pital. Rethel ; 81. 69.
Canaeli Anna-Maria), Maison Gentrale 4 Sienne Italie : 83, 62.
Martino ;Marie), Maison de limnnacul e. Luerna Italic : ;9. 45.
: 56. 32.
Maluiif.-azza Baubina). Maison Central'. Turin Itlli
De I'.,-ea.is Pauline). Hospice. Ostuni ltai., : 7,. ,Ij.
: 9, 56.
Poe'i:.
pilorkw\ska Lucie', Maisjin Centra e. Chelnno,,
62.
; 81.
S
Coutris ,Suzanne). Hdpital du Sacr>"-CGtpur. Oskai .ipq.
Ba-rrir. Maria), Sanatorium, La Habana Cuba : 71. 50.
7
51.
'Espagne'
Sevilla
Central,
Lupez Eulalia), Hopital
: 59, 31.
Espa,-i,
Maria), Ecole de la Purisima. Setiihl
Reidvndoi
Perez Maria), Collige, La Orotova Canaries : 68. 50.
Hern:inl rz '\alentina). Aliends, Reus ; 75, 53.
Ausa luana). Ali6nts dti Mirallores. Sevilla ; 60. 35.
Pornar Maria., La Tienda economica, Zarayosa : 66. 42.
Pons Joiephin*e), de Clichy, dec. 114p. Saint-Jolepih. Paris; "7. 51.
: 50. 30.
Moine Suzanne). Maison de la Providlrne. Le Citu
Cohi:n Antoinett,). Maioun Sainl-Rorh, Paris, dlc. a Ermr.nt; 50. -5
Fonta.lie Henriette;. Hospice. Andrintont Belgique : 79, 53.
: 83, 62.
La Spezia lalie
Santan:iria Ange:a). .isericorde,
Conselro 'Maria). Hospice. Casoria .Itjlie : 5S. 30.
Kliss,.rith 'Ernestine'. Maison Gentrale. Cologne-Nippes : 81. 56.
Basier Frieda). Hdpital. Villa'h :Autriche) : 58, 38.
Fucht Pau.line;, Maison de Retraite. Dull Auiriche : 70. 50.
Lacka Marie). Hospice. llols;tyn 'Po:ogne) : 6i, 24.
Jaskoýika "Constancia., HOp'tal de la Transtiguration. Poznan : 69, 46.
Synaki.wicz :Angelel; Maison Centrale. Cracovie : S2. 62.
Kovaic :Nezo). dans sa famille. St .Mohor Yorlusrlavie : 73, 53.
Kuog'v- k Maria,. Maison de Charit., Raka : 65,. 34.
Martin z Josefa). Hipital Pasteur, Montevideo : r3, iO.
: 57. 30.
Herr:iai:liz Rebecca;. llHpital St Vincnt. Sntnli(:o Chil
Ecuv ; Maariei. de Chalon Saint-Cosme;, dec.:au c'tepu : 77. 53.
,re 'Marguerite). Maison Saint-Roch. Paris : 52. 29.
LP F.,
Marie;. Maison Saint-Francqis-Xa'vier. Pori : 79. 55.
Rexvi.
i. >1.
Faucquour Berthe). Maison Sailt-Ge•orges. Par;i :
Tiffr.'iau Juiiel, Hopital, Caudebec : 70. 45.
: 79. 54.
Durart:,! Juliette). HWpital Monnpy. rChitl,1-St-lnis sii
: 6, 37.
.
Sis.
Sor:n.itii Maria), Hopital Monney .Chtitel-St-Deeii
Duboi- Madeleine). Hospice. Quito Eq.uateur : 7. .
Rehkesse: .Maria). Godesberg :Allemagne: ; 85. Io.
S. i.
Bennin-'fe'd Th-r;-se), Por;-Urbach Allemagne
Brucih!it•nn :Lopoldine). Maison Centrale. Graz \ul" h.- : 59. 28.
7?. 52
:
Rapp-idl *Agnes'., Maison Centrale, Graz 'Aulrich.a Maison des Saints-Angies. Brue, Bt.i:;e : 4. 30
Lust Mria'
Ep.,'n- : 7s. 17.
Ignacia), Maison de Charitd. BarceIn,,
VeniiphIl
Burbt. Marie). Maison Centrale, Varov'ie ; 72. 53.
: 84. 64.
Krom',.icka 'Theodora). Maison St Vincent, Kartiuzi Po,-,-n
D'A:;-' c-,Antilia), Maison de Retraite. Mariillimo I, ie

D'Anil!!o

Riccardina). Institut Pastore, Alirio Itial'

: 89. 67.

: 77 . 52.

: S. 66.
e
Francesca), Hopital. Montecchio It;al
Pici;:!:'
: 75. 48.
'Itali
Barbara_, Maison Centrale, Siennr
Patit, : 56. 31.
Iie
i
,
Genr,;
di
Tiposo.
Casa
Doria
Tor. Ntalina).

Mary), HOpital St Joseph. Chicao Etits-Unis' : 59. 36.
Frencw
Gaff!l-y -Margaret), Vila St Michael. lttinmore Etat.-Un s : '6. 53.
Riga;:it 'Germaine), Asile Saint-Vincent. Lyon ; 68. 46.
Best:uilt Marie), Maison Saint-Ouen, Rouen ; 88. 69.
Loui' Adelaide), Maison de Charite, La Seyne ; 91, 69.
Canc;' Beatrix). Maison Principale, Paris ; 76. 53.
Gelard Yvonne), H6pital, Libourne : 59. 36.
St'lfa! Marie), Aile Saint-Antoine. Vienne 'Autriehe : 74. 56.
83. 6i.
Selles Antonia). Hopital, Medina de RiOs'co Espagne
Choa.rro 'Catalina), Alienes. Ldganiu- ,Espagne : 78. 53.
Mar4a), H6pital provincial. -ltmeria Espagne) : 75. 52.
Mariqe
Dom. n-uez ;Ana Maria), Croix-Roug.

'

al

e;,ibastiOn Espagnel

: 50. 2.

Olo :t1aria), College de San Fern;ando. Fuencarral : 55. 36.
Gonz *z .Magdalena), Aliends. Saifa 'ruz; ie Tenerife : 81. 55.
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loplila: provincial. Orense ; 56, 31.
Meiadizabal :.Marial,
Palacios (Mercoeds•). A.ile San Fenrando, Sevilla ; 69, 45.
Machinena (Josefa), Hupital gindral. Madrid ; 80, 61.
Salazar (Ascension), Foyer San Antonio, Alicante ; 95, 62.
Medina (Maria), Ecole St Vincent, Figueras ; 37, 17.
Ramos (Maria), Maison de l'Enfance. Palma de Mallorca ; 79, 56.
Mercado (Blanca). Ecole, Fiterbo Colombic) : 74, 50.
Leveque Marie), Maison principale. Paris ; 90, 66.
Dtesserlenne Anais,. Maison -'int-Pierre de Montrouge Paris; 76. 49.
CaupiMaria., Maison Saint-Ja.n-Baptiste. Marseille ; 86, 66.
DInze Marie. Inflrmerie Marie-Thri'se. Paris : 85, 62.
Ih4lieaut-l'Ert;qe : 80, 58.
(uiniard Octrvie . Mais~in de Chl:rilA.
Rougerie ;Nomniie', Hopital. Te.silonique Gri'ce) : 89, 65.
Krammer (Rosli' . Foyer de Chariti, Nogradveroce 'Hongrie); 73, 55.
Cajewska SAoplhio). Maison Centra:e. Varsovie ; 81. 55.
71, 44.
Lublinski .Marie:. Sana, Bad Gleirhenberg (Autriche)
'taber
Antoinette,.. Hopilal gendral. Graz Aiutriche ; 86, 69.
Mih.lcir (Paula- .Maison Ccntrale. Beo•,rad Yougoslavie) : 56, 36.
Lublej Theri'se). Maison de Charit|, Raka Yougoslavie) ; 75, 53.
Anderson 'Rachael.), Hipital du Sacr6-Ceuir. Cwimberlnnd 'E.-U.); 75. 56.
Bosio .Marianne . Hopital Santo Toribio, Lima '(Prou) ;63, 44.
Bianchi GCaroline). Institut St Vincent, Casale 'Italie) : 76, 53.
Boracchi (Rosailinlla . Maison de !'1mmaculde. L.usernna Italie) ; 86. 64.
Carresi 'Giovannai. Maison Centrale, Sienne {Italie} ; 96, 70.
Praz
Josiisphinc . M.i:S'in id li Pr\vidi
ne. Le rfroeaiu : 85. 6C.
La~get Xatlar' . Maii-, Of. Charilf'. 1oninl'ieu ; 86. ;3.
A:lirand Marie . MaLii-,,n de la Pro\iidence. Le Coteau : 92. 70.
Jehi .Joanne . Mai.on de la :harilt, Latrecieines ; 0. 56.
Laliron Ma.rie . M:'ison ile Charilt.
I'hitellt-'Evrque : 85. 61.
Ri-ux :Clotilde:. Mzaiisn dp CharilS. .IVo1tolieu ; 77. 55.
'li•hy : ,5. 60.
Reilffel 'Marrie . aIi- n i Charil(t.
hdii.il -antn Toribin. Liin', PWron) : 79. 56.
u
Faure Mnarie,.
Szafranska ,(Felicie . Hlpitial de la; Tran-ftiguration. V'rrwmie : (;. i5.
\Vagner 'HWlne'. Maisin Cntrale. 'trsorie ; 83. 61.
57. 31.
GolIder 'Mariannl . Maisn 7.nlrale. Cae,,vi
Maria . Schernhirg. Slzliu tr Autriche) : 8i. 55.
Ittiingrr
Perve .IJccnne., Maisn iSainl-Baron. Gand 'Belgique) : 7i. 16.
Celi Vieloria . .1alrrn.it. Guy»fii(l Equteur' : 78. 55.
Dominguez
FJuitn . Maison CentrAle. Mladrid ; 83. 63.
M1elo .lacinto'.. \sile M.eocail. La Hlarane 'Cuba) : 67. 33.
",Madrid : 69. 48.
Odril.z.;la '.los•fa . IHlipitla militairre - G,nmez I'lla
Cruz 'Juliana..
t(and 11pilal. Madlriil : 78. 51.
Diaz Francisc; . \linlfs., PrIlnm de Molloirrn Canaries) : 60, 40.
Espagne) : 66. 40.
Casadlvall Luiisa . Hfipital psyc(hiatrique. Gierotn
Tarni Maria . S~intriunm . La Milagrosa *. L. Harone 'Cuba): 70. 39
Martinez 'Alfreda . Hipp. ie la Santa Caridad. Soeillo :Espagne): 60, 41.
Maeztu
iGrfgia . M;iis.in St Nicolas. Iuleri•j,•, El;i:tfgn,' : 92. 69.
Jorel Fanny). Hospice. Le Tronchet : 8 'i. 57.
Baeselen 'Julia;, Maison Saint-Genrges. Paris : 84. 61.
Revrrs 'Germanine). Hospice, Bayonne ; 70. 48.
Rouby Marie . Maison de Charitu. rlichy : 80, 48.
An' .ieanni). .Maison de Chariti, Clichy : 78. 57.
Sousy .leann- . Maison Centrale, Lima 'Prou) ; 83, 62
Carhery 'Yvonne'. Clinique St Vincent. Londres ; 79. 44.
McEvoy .Margaret). Maison St Vincent, Relfast Irlandel : 67. 38.
Lange 'Anna), Maison Cenirale. (olbane-Nippes : Gi. ii.
Pertkiewicz P'l.lgial. lOpital. Prza.snsz Pologne) : 79, 60.
Sabino (Maria . Maison Centrale. Lisaonne ; 56. 15.
Erklavre :'Marial. Maikn ie Gharit(. Rak/a YougslaxiPe :
21.52.
McKinney 'Tersa . Hiapital Sie Marie. MilYatukee Etatl-Unis) : 82. 55.
Baqucdanio Pl'ilan, I
lal. All'a de' T,,nmel
Espagnre : 88, 66.
Rite Maria). Asile ?t Nicolas, Madrid (Espagne) : 73. 49.
Catalan Pl'resenlacion). Enfants-Trouves, Murcia 'Espagne) ; 83, 59.
Franc, 'Teresa). Hipital. Segoria 'Espagnw) : 55, 33.
Franiscl.
P'e!ra . .lMison Ste Louise. Hafelliunol E'ipagne) ; 76, 54.
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INDEX ANALYTIQUE DU TOME 123 (1958)

AcTEs DU SAINT-SIEGE

24 decembre 1957. Lettres apostoliques nominant Mgr Camille Chlilouet
Aveque de Farafangana, pp. 328-329.
26 mars 1958. Filies de la Charite sacristines : purification des linges
sacres (pour cinq ans), p. 327.
26 mars 1958. Indulgence pleniere pour la Saint-Vincent dans les chapelles ou oratoires publics des maisons de la Congr6gation de la
Mission et de la Compagnie des Filles de la Charit6 (pour sept
ans), pp. 327-328.
31 mars 1958. Devoir pascal au cours des Missions (pour cinq ans),
p. 328.
6 juin 1958. Decret papal drigeant en Basilique mineure l'6glise de
Grosselto confide a la Congregation de la Mission, pp. 502-503.
2 juiliet 1958. Armes de Mgr Camille Chilouet, p. 330.
28 octobre 1958. Armes de Jean XXIII, p. 636.
Saint Joseph, homme de travail, d'obeissance et de contemplation (conference ilu 19 mars 1957), par Michel Lloret, pp. 51-56.
Sainte-Marthe. Patronne des cuisiniers et des cuisinieres : ses lepons
de devouement : pritre et miditation de la bonne cuisiniere,
pp. 361-362.
SAINT

VINCENT

DE PAUL

Lettre autographe i'nddite (1638) a sainte Louise de Marillac 'presentation et texle;, pp. 218-221.
Lettre autographe de saint Vincent a sainte Louise de Marillac (ii
avril 1631), pp. 623-626.
Deux lettres inEdites de M. Rend Almeras a sainte Louise de Marillac
(23 mars 1648 et 21 juin 1649), pp. 626-629.
Le P. .Jero~e Lallemant. je6uite J1593-1665), biographie, p. 624.
Melchior Milte de Miolans. marquis de Saint-Chamond (1586-1649) ambassaduur de France a Rome (1644 15 mars-15 decembre). Note
biographique. pp. 219-220.
Francois du Va:, marquis de Fontenay-Mareuil 1595-25 octobre 1665),
amnbalssadetur de France a Rome de 1641 a 1644. puis de 1647 &
1649. Note biographique, pp. 626-627.
L'ordination sacerdotale de Bossuet a Saint-Lazare '16 mars 1652),
pp. 620-622.
Le timbre-poste de Saint-Vincent-de-Paul (le premier jour), dvocations du 6 d6cembre 1958 au Berceau de Saint-Vincent, pp. 630-632.
Une correction i faire dans I'ddition Coste, t. XI. p. 103 : fuir les pompes et non faire les pompes (d'aprts article et recherches Coppo),
p. 234.
Paris. Tildvision du ( avril 1958 : extraits du film Monsieur Vincent,
sorti 'e .i novembrp 19i7, pp. 56-57.
Hollande. Radiodiffusion de i'Oratorio Saint-Vincent de Paul 'Hans Berghuis et Louis Toebosch). pp. 40-42.
:-lint Vincent de Paul. Son experience devant le probti'me des vocalions : leur d6couverte, leur affrontement, leur soutien. (Pandgyyique du 19 jiuillet 1958. par Charles Philliatraud), pp. 352-358.
SAINTE LOUISE

DE MARILLAC

Lottre de Monsieur Vincenl a Mademoiselle Le Gras (1638), pp. 218-221.
it
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Lettre de Monsieur Vincent & Mademoiselle Le Gras (t1 avril 1631),
pp. 623-626.
Lettres de Rendt Ahmn'ras & Mademoiselle Le Gras 123 mars 1648 et 21
juin 16i49, pp. 628-629.
de sainte Louise de Marillac iconfprence du 15 nars
L'.me marialj
1958, par Jemin Gtorhier), pp. 42-51.
HISTOIRE DE LA CONGREGATION

DE

LA MISSION

TricPntnair, de la distribution des Rggles communes par saint Vincent 17 mai 1ti.58). p. 72.
Antoine FIAT 1832-1915). So vie. Son Ame. Sa doctrine, par Edouard
Robert .chapitre XXXI 1880). Les Provinces de France. pp. 74-150 ;
Ile-de-Frn•ce. pp. 74-75 : Picardie, pp. 75-82 : Champtane,
pp. ,82-S,- : Tiuraine, pp. 85-90 : Lyon. pp. 90-9- : Aquitaine,
: Lanftuedor. pp. 10-111 ; Prorvece, pp. 111-120) ;
pp. 94-10
Les isol~s. pp. 120-121 : Les Swurs, pp. 121-150.
Errata du chapilre XXXI :
P'iir sf,'. lign,-. 15 et 16. h modifier de la sorte :
telle slalion. A M. Forestier qui transmet la demande, M. Fiat prie
qu'on lui envoie 'ordonnance du medecln. M. Blanchet
Page 132, la lignle 6 est a rilablir ainsi :
persuadde que vous etes plus propre a gdter I'euvre de Dieu. Aimez
Chapitro XXXII. Helativn avec les Missionnaires -t les Steurs de provinces t'Europe ot d'Asie. en 1880, pp. 416-475.
Ephedmrides vincentiennes dlecret 32 de l'Assenmbloe gionerle de 1955'.
Leur programme, leur progression. leur achiviellint, pp. 234 : 524.
Les EphemerideP
Vincentiennes, par Jean Gonthier le troisiime trimestre (it juillet-30 septembre), pp. 235-326. Le quatriinie trimestre
pp. 525-6;17.
EPHEMERIDES VINCENTIENNES
\Annales 195 8)
Table alphabetique. Noms de personnes
AiBELLY Louis. 567, 529.
Bot RQ IQu
Ja cues, 607.
Amiosio Pascal, 280.
BOi SSORDEC Charles. 567.
AICnILLON l)uches-e, 238.
BRAxDS Jean. 595.
ALADEL Jean-Marie, 568.
ALI.IMRAs Rtrne. 298.
ANDREAI Felix do, 599. 612,

BRETA.UIEAu Lcn, 599.
BRocilOiS Paul, 598.
601,

540. 317, 575.
A.NDRIVEAI

Apolline Sveur, 260.

ANorUmn Jean-Baptiste, 549.
APP.xiA
Louis,
l67, 273, 287. 289
ARori CGyprien, 288.
BAGNOLLE Jean-Baptisle, 598.
BAILLY Nicolas. 598.
BARROS GOMIs Beruardin, 530.
BAT.ILLE AlIxandre Fr., 586.

BEcIrs Bartht'emy, 317.
BED.AN Paul, 552.
BEI. Louis, 547.
BERNIER Louis Fr., 608.
BERTRAND Charles. 617.
BETTEMJBOURC. Nicolas. 242.
BOCCAROI Jean, 597.

BONErTr

Auguste. 284.

BONNABn Claude, 532.
BONNET Jean, 294.

BORE Eugene, 280.
lIoRIE AndrO, 254.

•RIncaIERE j.iles. 599, 544.
IHRUNET Franw:ois. 575. 302, 311.

CIATIE:L Archange, 537.
CAUSSANEL Fri'dlric, 315.
CAYI.A DE LA GARDE Felix, 345.
C:ERVIA Corneille, 210.
CLERC:-RI.ENAIU

.leVTn-Loui6,

559,

270. 267.
CLET Francois-HRgis. 284, 243, 252.
CLUZEL Aigustin. 277, 304.
COITO'x Emil'.

COLLARD

572.

1Maurice.

COLLET Pierre, 531.

573.

CONTASSOT Fo'ix. 321.

I:OsTE Pierre, 297, 615.
COIDROY Joseph. 560.

COILBEAUX Jean-Baptiste, 547.
Coi Ty Jan. 2690
C(RAPEZ Edmond, 300.

CROUZET .laeques. 553.
DAERUI:NNE Jean, 314.
DPIvuicAl
Albert, 580.

DE BRAS Louis, 286.
DE WAILLY Pierre, 592, 235, 548.
DIEFEBVRE Andre, 609.
DEKE.MPENEER F6lix, 291.
DILLIES Louis, 236.
DUFOUR Claude, 283.
DUJAROIN Raoul, 556.
DuPEux Anato:e, 262.
DLuRANo Juoeph, 564.
DIROCHER Gabriel. 255.

MIEL Eugene.

FABRM.GUES Joseph. 581.
FANTOU Marie-Therese, 263.
FAURE Maurice, 266.
FAVIER Alphonse, 609.
FENAJA Benoit, 606.
FERLA Georges. 309.
FERRANT Paul-LUon, 561.
FIAT Antoine, 554, 296.
FLAMENT Reni.
295.
FRA.UES Albert, 530.
FRANCILLON Francois. 240.
FRA.XOIs Louis-Joseph, 299.
GAUJON Theophile, 587.
GEURTS Ernest-Francois. 609.
GH•BREt MICHAEL. 606. 297, 528.
GIRARD Joseph. 530.
GLEIZES Raymond, 275, 237.
GONCALEZ Joachim, 528.
GONIr IM. it Mnme. 610.
GouXOT Charles, 279, 553.
GOYAU Georges, 588, 550.
GRACIA Jean-Baptiste, 527.

GREFFIER Fran(ois. 607.

GRUSON Edouiard. 577.
GRtIYER Jean-Henri. 299.
GU:ERIN Jules, 578.
GUIERRY Edme. 274.

GUILLOUX Claude-Marie, 611.
HANoN Dominiqup. 554.

265, 262.
JAC:QUIER Antoine, 273, 562.

538,

JANET Jean, 306.
JOLLY Edme, 569, 543.
JULIENNE Victor. 533.
KALBACH Emile, 314.
KAVANAGH Maurice. 302.
LABOURn Catherine, 252, 583, 270.

617, 261.
LALANNE Theobald. 584.
LAMOIGNON Marie DE, 616.
LANEL .Marie-Francoise, 289.
LARQUIRE Emile 238.
LASNE Charles, 243.
LAVAISSIERE Pierre, 605.
LE GRAS Antoine. 607.
LOBRY Francois-Xavier, 559.
LOUwYCK Alfred, 564.
MAILLY Jules, 613.

lMA.I:INI Calecdoine. 593.
.LMATELET Charles, 592.
MAK.LLAC Louise DE. 277. 273, 580,

557.
MERCI•ER Deird, 305.

DiRao Louis, 567, 603.
ETIENNE Jean-Baptiste. 275, 320,
282, 269, 546. 301, 308.

HEBERT FranCuis. 276. 610.
HERBRON Francois. 567.
HERTAULT Ernest, 595.
HOEFER Alphonse. 561.
JACOBIS Justin DE, 535, 542,

643 -

591.
MOLINARI Joseph. 287.
MONTETY Hilarion, 246.
MONTMASSON Michel, 239.
MoILLAR n Jean-FranCois,

Mo.ULY Martial. 590.

607.

OZENNE Charles. 279.
PACELLI Eugine. 578.
PARiSOT Nicolas. 526.
PUEDRINI Th&sdoric. 612.
IPLIARD Xavier-Benoit. 319.
PELLERIN Marie. 536, 235.
PERIOYRF Jacques 275.
PI:RIIOYRE J.ean-4;abril. 319, 312,

307. 286. 566,

363.

P.RRIN Joseph. 542.

PIE VII pape. 609.
PIE X pape. 299.
PIERRON Nicolas. 292.
PIRES PEREIRA Gaetanl.
558.
PLACIARD Claude. 595. 313.
PORTAL Fernand. 526.
QUELEN Mgi de, 614, 617.
RAM-BAUD Charles. 539.
RAaIBOUR Jean, 542.

RE-:x,

Rosalie. 305.

RICCIARDELLI Raphali

l. 612.

Ricnix Louis. 256.
ROBERT

Edonard. 605.

ROCIE Pie'rre-Rene.

610. 600.

Roi'U.Er Main-lgiinae. 351.
Ro.MAN~ Henri, 320. 326.
IHO)S\TI Joseph, 248. 290.
SALES Francois de. 601. 614.
SCHUMAC:HER Pierre, 250.
SERI'ETTE Stiphane. 2i1.
S~EVAT Antoine. 586.
SONT.,
Emiile. 293. 261.
SOUVAY Charles. 6;11. 60i. 609.
596.
TARDIEU Vincen.t
THIESDEY Jean-Bapliste, 607.
TnoMtA Jacques, 256. 600.
TissER.a)
.Jean-Marie. 257.
TRQI'QET Nicolas, 317.
VERBERT Charles, 277.

Vic Camille. 241.
VIGUIER Pierre-Franc.ois, 253.
VILLADAS Jerome, 582.
VILLASECA Jose-Maria. 315.
VILLETTE Emile, 571, 566.
VINCENT DE PAUL.

Vie : 306. 606. 315, 597, 605,
309. 319, 258, 610, 323.
Vie posthume : 579.
Canonisation : 318,

278,

248,

286.
Reliques : 324, 321, 244, 240.

Culte : 297, 606, 588.
WANG Jean-Baptisle Mgr. 235.
\VATEL Francois. 276, 527.
\VATTHt Henri, 574.
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Noras de lieux
Kouba, 282.
Agen, 610.
La Chapelle (Paris), 302.
Afguil.on, 283.
Lemont. 258.
Albi, 254.
Lesennes, 276.
Alep 554.
Levant ;Asie), 607.
Ale, 533.
Limoux, 564, 308.
Aleth, 542.
Lislnne, 530, 309.
Alger, 282, 569, 563.
Lyon, 265.
Allemagne, 238.
Macao, 262, 549.
Annecy, 320.
Madagascar, 554, 255.
Antilles, 582.
Madrre, 617.
Antoura. 603.
Madrid, 251. 245, 322, 257, 601.
Ardoua!e, 246.
Manosque, 555.
Australie, 312.
1Marseil'e. 259.
Autriche, 568, 272.
Mctz, 277.
Auxerre, 264.
Miranda, 277.
Barbastro, 535.
Mongolie, 293.
Barcelone. 259, 289.
Montreal. 526.
Bastia, 273.
Montuzet X.-D. de), 263, 540.
Baveux, 303.
Mornant, 285.
Beauvais. 310.
Nantes, 273, 573.
271,
Berceau ile 'aint-Vincent.
Naples, 598.
248.
Narbonne, 308. 306.
Beyrouth. 583.
Paris.
B6ziers, 560.
Ville : 545, 245. 293, 601, 579,
Bikoro, 247.
567. 535, 541, 290.
Bordeaux. 540.
Filles de la Charit6 : 257, 271,
Bourbon I!e, 602.
252, 583, 260. 585. 578, 581,
Budapest, 563, 546.
592.
Buglose N.-D.. 314, 304, 566.
Bons-Enfants : 545, 249, 278,
Cahors, 561.
299, 542.
Chartres. 263.
Saint-Lazare (ancien) : 253, 611,
ChAteau-l'Eveque, 319, 325.
255, 272. 324, 539, 247, 569,
ChAtillon-les-Dombes, 263, 266, 285,
283.
594. 325, 320.
(nouveau) : e565,
Saint-Lazare
Chine, 549, 593.
557, 281, 306, 310, 569, 563,
Clichy, 318.
301.
Costa Rica, 247.
Palatinat. 570.
Cuba, Ile. 582.
Palma, 290.
Cuvrv. 277.
Panningen, 259.
Damas, 266.
Pau. 543.
Dax, 577. 323, 275.
P6kin, 609, 278, 281.
Dijon. 570 533.
PNrouse. 568.
Ecouis, 312.
Philadelphie 304.
Emmnitsburg, 594.
Plaisance. 285.
Espagne. 533.
Poitiers, 267, 274.
Evora. 280.
Pologne, 303, 555. 272.
Ferrare, 258.
Pouy (Landes), 589.
Ferreux, 616.
Quito, 252.
Folleville. 316, 254, 603.
R1 ',Ile de). 607, 567.
256.
536,
Fontainebleau,
Rochefort, 267, 285.
Fontenay-le-Gomte, 291, 301.
Rome. 325. 251, 557, 593.
Fort-Dauphin, 325, 551, 305.
Saint-Cyr. 579.
Fortaleza. 258.
Saint-Louis. 589.
France, lie de, 602.
Saint-Pol de Leon, 270.
Funchal. 617.
Saint-Walfroy. 265.
Genes. 268.
Sedan, 546.
Gentillv, 616, 281, 566.
Senlis, 316.
Girgenti, 316.
Sirnne, 307.
Graz, 568.
Soissons. 251.
Heidelberg, 570.
Surabaya, 541.
Horodenka. 287.
Ir'ande, 532.
Sydney. 560.
Istanbul, 596.
Tchentingfu, 534.
J•' iu.-iem, 544.
Tr6guier. 259.
Ki:1n: 'Chine), 270.
Troves, 528. 576.
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Turquie, 589.
Vienne (Autriche), 593..
Varsovie, 558.
Villefranche-de-Rouergue, 616.
Versailles. 536, 550, 310, 256, 555,
Wernhout, 543, 576.
594.
Filles de la Charite
1633
585.
1800
608.
1646
576, 570.
1836
601.
1658
602.
1915
578.
Congregation de la Mission
287, 257, 321.
I6C65
282.
544.
1809
322.
318, 5-7.
1925
255.
277.
1937
304.
532, 280, 261.
1953
253.
AssemblIes g6nerales
1: 538.
XXI : 268.
II : 235, 249.
XXII : 268.
V :266.
XXIII : 307. 314, 318.
VI : 272.
XXIV : 297, 302, 308.
VII : 276.
XXV : 303.
IX : 266, 284.
XXVIII : 323, 326.
XII : 236, 245.
XXIX : 271, 263.
XV : 243.
XXX : 263.
XVIII : 280.
XXXI : 239, 252.
XIX : 266, 269.
XXXII : 236. 237, 242, 249.
XX : 264.
Assemble sexennale
I : 241.
Congregation de la Mission. Tour d'horizon, d'apres la Circulaire du
1" janvier 1958, pp. 9-20.
Provinces et maisons des Filles de ia Charitý en France : statistique
au 15 novembre 1958, et croquis cartographique, pp. 376-377.
Les quatre-vingt-huit dioceses de France. Maisons et provinces lazaristes : croquis cartographique, p. 359.
Le travail apostolique du temps des vacances : colonies de vacances
et rdcollections spirituelles. Evocation du touriste, par Pierre
Gaxotte, pp. 358-361.
FRANCE :
Berreau de Saint-Vincent de Paul. M. Jules Bergeret. Son stage de
1925 i 1945. Appreciation par Mgr Matthieu, pp. 371-372. - Le
premier jour du timbre Saint-Vincent ;6 dec. 1958), pp. 630-632.
Bontdues (Nord). Debuts des constructions de 1'Ecole apostolique de
Marie, Reine du Monde (25 avril 1958). p. 67. - M. Francois-Xavier
Desrumaux, p. 73.
Chartres. P1lerinages vincentiens des 9 et 25 avril 1958, p. 57.
Dreux. Accident d'auto : voiture Ma:son-MBre (140, r. du Bac), p. 28.
Grex-Corbonnod (Ain). Une :lettre vincentienne de Fille de la Charit6
cit6e (4mai 1958), par Pierre l'Ermite, pp. 68-70.
Isle-et-Bardais (Allier). Antoine Sdvat : sa jeunesse et le pays bourbonnais. Souvenirs d'un ami, par Jacques Chevalier, pp. 385-416.
La Teppe (Drome). Le centenaire de la fondation (21-22 juin 1958),
pp. 339-340. - Le travail. La lutte contre ]'6pilepsie. Rapport d'ensemble, par le docteur Favel, pp. 478-483. Evocation de cent
ane d'activitks de la maison '1858-1958), par Sceur Lischer, pp.
483-487. - Le- fetes du centenaire (21-22 juin 1958), pp. 475-476.
- Le centenaire de la Maison. par Suzy Cadet, pp. 476-477. Les Superieurs lazaristes de La Teppe (de 1863 i 1958), p. 478. Les Soeurs Servantes de La Teppe 'de 1858 & 1958), p. 478. -
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Notice de M. Henri Beaubis '15 janvi.r 1878-9 ciuiir 1958 . pp.
367-370.
Lille. Cinquintenlire' de sacerdoce de MM. Paul Catlin et Pirre
Pay•n 13 juin 195s, p. 339. - Le ce•rdin,'a Liinurl, ev~'-lue d1 Lille.
h6te le l.a Malson-Mere, p. 347.
Lourdes. l'i-*erinag'e incclticen d.e deux Malison--M. res 25-27 ftvricr

95l.€. Le;:.,n- dl- Lourdes d.'gag-es par M.\gr Pierr, Th;,a.s, p'p
32-i0. Le troisirme Congres international des Enfants de Ma-

ri' 5-9 ait
1958;, p. 362. - Consýcraltion le 25 mars 1958. de la
a'irl•que *.,iutrraineS'aint-Pie-X, par le cardinal Ange-Joseph R,,nc.i'ii. pair.tr-h
d,1» Vnise, p. 56.
MoIulit_.-Mr
S-\ at. S~,venirs d'un ani. par Jacques Chevalier, pp. 385il';. - .Mgr Chilouet. Evx.cations bourbonnaises. par Lucien L-pde,
pp. 50-51.
Nice. Nor.ci
in-graphiqupe e M. Charles Theveny (1879-1957'. pp. 3903,'2.
Pari. 20 ,l.cimtbr. 1957;. Thise Louis \ei
: L'ourerture des cinq
i,'rt ' ll commeiiirce etranger et li libertl religieuse en Chine .18i21ý56f . p. 7. - oiil 1957. Preparations de radiodiffusion. Arbre ide
N•l suir I, parvis de Notre-Dame, p. 9. - Paroisse Saint-FranCoisXavier. Mirt
l
de .Ilr
Gceiorget Chverot et nomination de M. Mazerat, p. 28. - 11 fevrier 1958 : debuts de 1'annee mariale... paralituriie. p. 31. -

24 fevrier 1958. Salle Pleyel : reunion tl cele-

bration mariale. Lourdes 1858 et rue diu Bar en 1830. pp. 31-32.
20 avril 1958. Adr-sse du T.H.P. Slattery au cardinjl FlItin,
pp. 59-60. et reponse dii cardinal. L'apostolat en milieu urbain,
pp. 60-i.5. - Le calr" diocj.iin : croquis eartographiques, en 1706,
119i. 1924. 19:i;, ,p. 62-"3. - 20 arril 1958. Notuie bliographiqiue
L'uii .Iri ftnn lI-1955 . pp. «67-6,. Vernis dut JaIna et Pellplier d'ltalie : crhutl

de

dlux arbres ant(rieurs ,

1817

iiablisse-

minct des Lazaristes au 95. rue ede Svres, p. 72. - Fevrier 1958.
Prograiinnlm do' mroiernisation : Cuisine Aga Pt ascen.spur Holur-C(omhilusir, p.. 29. - XIVe i\'nte.naire d!e 'Abbaye Saint-Germain-desPres : f-vocalions du pass et des syndicats de I'Abbaye (11 juin
1958 . pp. 337-339. Ilrdination et premi.-r-s ,messes synchroni-

SIex

29 et 30 juin

1958:.

p. 340. -

Sacre

id Mgr

Camille

Gh:-

2 juiliet 1958:. La crimnonie, les intervenlions de aMM. BojC et
Lucien Lepje. dp Mgr ChHilurt et du cardinal Feltin. pp. 3i0-3i7.
- Devoirs
et verlts du partier. Les soixante ans de vocation du
.
Frrr
A\urel 15 aotlt 1958 . pp. 362-363. - 10 juillel 1958. Examrnn- d, tin dl'#nnde. Les r.-ultats : equations A quatre ou cinq incunnus, p. 352. - M. Benjamin Taillefer 4 janvier 1871-31 anot
1958) : sa vie. son activitlt,
pp. 3r3-365. - Mgr Chilouet. Sa premnif-re ordination i'5 octobre 1958), p. 367. - M. Jules Bergeret.
Nutice 1t vertus, sa vit, spirituvlle 13 noveimbre 1881-16 octobre
loueIt

1958.

pp. 370-380.

Port-Saint-Louis. La Mission. le champ d'exp~rience apostolique (septImlre 1958). par Pierre Crtusse, pp. 618-620.
Prime-t'('orte. Evocatin d(HIlnri Valat '

7 fevrier 1957'. pp. 29-31.

Sens et Pontigny 8 mai 1958). Visite et journee gregorienne). Pass6 et
prisonlt : C'ifrau ct
M.ission de France, pp. 70-72.
Toulouse. Inauguration de la Maison provinciale des Filles de la Charitf 25 fevrier 1958). p. 32.
EUROPE
ALLEMAGNE. Le P're Fiat et I'Allemagne en 1880. p. 't7.
ANGLEITRRE. Le P'-re Fiat et I'Angleterre en 1880, pp. 417-419. -

Lazaristes francais, refugies en Grande-Bretagne. de 1790 au ddbut
du xix" eiEcle, par J#r6me Twomey, pp. 222-229. Notes compli'mnentaire.,. par Fernand Combaluzier, pp. 229-234. Lazaristes
francais rn Anglclerre : Mansuel Boillangier. Jacques Cardon,
Francois Garre, Louis Chantrel, Francois Chevrollais, Charles Corinier, Claude Darthd, Augustin Dclgorgues, Jean Desessment, La-
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zare Diumazel. Duvra, Marie-Joseph Frdmont, Jean-Pierre Gonduuin. Franirnis Garnier. Francois-Joseph Ma.gny. Jean-Francois Richenet, p. 222-234.
AUTRICHE-HoNGRIE. - Le P.re Fiat et la province d'Autriche en 1880,
Graz. Notice biographique de Francois Selinka
pp. 419-420. (1819-1958), par Octave Ferreux, pp. 382-384.
BELGIQIE. - Le P. Fiat et la Bilgique en 1880. pp. 420-i23. - Ans et
Lidge. M. Adolphe Regnez (4 juin 1870-30 juillet 1957). par Charles van Ginneken pp. 215-217. - Bruxrelles. Exp, 58. Deux Congres vincentiens '18-22 mai). Enfants de Marie el Dames de la Charite. p. 72.
L< P';.-r

EsPx'\;E. -

Fiat el 1'Espagne en 1880. pp.

123-'i2.

-

Congaas

(Galice). Croquis et souvenirs ue vacances. La marmailte. par Marc
Bernard, pp. 365-367.
GRECE. - Le Pire Fiat et la CGrece en 1880, p. 429.
HOLLANDE. -

Le PMre Fiat et la Hollande en 1880i. p. 129. -

Visite du

T.H.P. Slaltery '5-8 fvrier 1958 : Wernhout. Pnniiiingen, Xuth,
pp. 28-29. - it mars 1958. Radiodiffusion td Vim'cnttiu. Oratorio,
d'Hans Berghuis et Louis Toebosch. pp. i0-i2. -- Swur Agni-s
des Filles
Wauters (4 mai 1873-30 decembre 1957). et la prov\illn
de la Charitd aux Pays-Bas, par Corneille Verwoerd, pp. 151-163.
- N.B. Le 28 aoft 1933 ddlute la maison de Diemen. L, 1", avril
Croquis
1935, Nuth devient maison centrale de la Province. cartographiques des residences laz:iristes et d,,s in.misns ies Flles
de la Charit6 aux Pays-Bas, p. 161.
IRLANDR. - Le Pere Fiat et 1'Irlande en 1880. pp. 429-431.
Le Pere Fiat et l'ltalie Rome. Turin. \aplIes . en 1880,
ITALIE. pp. 431-440. - Grossetto. Basilique mineure. Parisise confilee A la
Province de Rome : benediction des cloches ct ronsecration di
1'eglise :15 et 26 avril 1958). pp. 500-503. -- Milan. La .Mission generale '3-24 novembre 1957). Apercu d'ensemhle et reflexions,
pp. 7-9. - Mondovi. Notice et souvenirs de Lorenzo Cappa (22 novenmrre 1941-1t" mars 195,). d'apris Varlino Ghidltti. pp. 3i7-352.
- .ap!es. Visite et voyage du T.H.P. S!allery 9-22 novemlbre
1957). Evocations par Pierre Dilau 'Naples, Mariiliano, Bniuent,
Bisreelie. Bari. Leece, Oria, Brindisi Tarente, R!ggio de Calabre.
Catane, Palerme). pp. 191-214. - Rome. Les trois cents ans du seminaire interne de la province. Survol d'hi-loirr par Tito Peplraii.
pp. 21-27. - Mort idu Pape Pie XII '9 octohre 1958) et liection de
Jean XXII[
28 octobre 1958), p. 3f7. - Sienu. L1 tricentenaire
du serninaire interne de la province romaine, pp. 21-27.
PoiorNE. - Le Pýrre Fiat et la Pologne en 1880. pp. ii0- i2.
PORTIr.AI..

--

Le

P;.re Fiat et

le

Portugal en

18P8.

pp. 442-443.

Visite du T.H.P. Slattery
octohre-5 nnvembre
n19
19a7). Les etapes
du vovige, d'apr,'s Pierre Duloi, Li.shonne. Mufra. Felgueiras, Chaves, Fatima Mad're). pp. 164-190. - Porto. Mort det' . Sebastien
Mend,'s '1882-1958). Souvenirs et Iiographie, par Braulio Guimoraes, pp. 481-500.
SuissE. - Le P,'re Fiat et la Suisse en 1880, pp. 443-444.
TLUR'nIE. - Le Pere Fiat et la Turquie en 1880. pp. 444-451.
ASIE
PER•-. - Le Pere Fiat et la Perse en 1880. pp. 456-460.
Jerusanlm. M. Jean Sonnen 1867-1957). Nitule biographirpie. pp. 20-21.
Levant. Le Pi-re Fiat et la Syrie en 1880, pp. 451-456.
Ephesr. Nitre-Dame d'Ephise. Relation d'ensemble et expose par Mgr
Descuffi. La quiestiin ephfsi'nne. rongr'e international de Louril's
'Ji-16 septembro
1958). pp. 511-525.
CuixN. --- Le Pc re Fiat 44 la Chinm, on 188ou. pp. i60-i75 Shanghai,
pp. 460-4>5 : Thlt!. pp. i;p. i-170 : Trhi KiAang. pp. i70-471 ,
AKianfl.i. pp. i71-i775). -- Ls qumarnt-neuiif ans d apostolat de
Fran.ois felink't 1902-1951 . pp. :8'2-38i. - Les cinqiualii-six ans
de Chine d'lHenri rBaubis.
:67-370.
:ip.
-- L soixantaine de sacerdice de Francois-Xavier Desrumaux, p. 73.
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AFRIQUE
Alexandrie d'Egypte. Sa Beatitude Stephanos Sidarouss. p. 337.
Bikoro. Sacre episeupal de Mgr Camille Vandekerchove 20 avril 1958),
pp. 65-66.
Farafangana. Lettres apostuliques portant nomination de Mgr Camille
Chilouet ,24 dcceimbre 1957), pp. 328-329.. - Mgr Camille Chilouel. Souvenirs bourbunnais, par Lucien Ledje, pp. 50-51. - Sacre de Mgr Camille Chiluuet 2 juillet 1958). B Paris, pp. 340-347.
Retour de .Mgr Chilouet &aFarafangana ;11 noveminre 1958,,
p. 382. - Arnmes de Mgr (hih.uet. p. 330.
Fort-Dauphin. Mgr Antoine Sevat ;(878-1957). Souvenirs d'un ami, par
Jacques CheuVlier, pp. 385-416. - M. Emile Brunel 124 aoOt 187521 juin 1958), par Andrd Ga'uthier, pp. 503-510.
\AMERIQUE
Montreal. Le cardinal Leger. de passage & Paris (mai 1958), p. 70.
Rome. M. Bruce Water. doctorat ,s sciences bibliques (13-19 dcemeibre
1957), pp. 3-7.
Montebello. M. Francis \Vinne Marshall .5 decembrc 1886-26 janvier
1958), pp. 27-28.
Voyage de la T.H. Mere Lepicard au Japon et aux Etats-Unis .26 maijuillet 1958), p. 72.
Costa-Rica. Sacre de Mgr Alphonse Hofer, & Limon i11 avril 1958),
p. 217.
Lima. Mlort t nt tull biographique d'Antoine Moreno (1898-1958), p. 57.
.Marie-Domlniilque Poinsenet : De I'man.idet d la sainttet de Louise doe.Maillar,pp. 330-331. - Mgr Ca:vet : Louise de
Marillar par elle-mime, p. 331. - Daniel-Rops : L'Eylise des temps
classiques. Le gr'.nd sicle dies imnes ,Un bAti6seur de 1'Eglise moderne. saint Vincent de Pau , p. 332. - Alfons Schletz : \asza
Przeszloc. Tome VII 1957). p. 33. - Fernand Woestelandt. Plan
ide predicati'oms sir l'Ecritur sauinte, p. 333. Andre Triplot :
Textes marials de Thomain aq Kerpis, p. 433. -- Corneille Verwoerd : \olrt,-Dutam des Sept-Douteurs. & Panninqcn, p. 605. N. Roozt-n : .L'P:lkiedir Sustcren, p. (;36. - Baron et Stawinoga :
Manuel dte rdoit ea' ,, p. 6:35. Lachowski : The concept of
Redermptiotn iccordingtoto the Gospel of St John. p. ;3i4. -- Siiri J-.;:a:
Sainltet et an•oui,
r•man su- saint Vincent de Paul), p. 63,. Versiani : he spiritu ssncto unimn' Corporis iystici, p. 6':.. Jo-srph Tani!:gnine : \Novendliales proeric ante natiritatem D.N.J.C.,
p. 635.- Fee-teiOirei ant de Congrejalie tier Missie. p. 635.
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